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Preface 
Castles as well as urban and other fortifications 
have long been a standing feature of medieval -and 
since a number of years also post-medieval- archae-
ology in Europe. The often monumental nature of 
this kind of archaeological remains raised the inter-
est of many historians of architecture, local historians 
and archaeologists, not in the least because of their 
undeniably strong impact on the history and develop-
ment of territories and landscapes but also because of 
the impact they had on the imagination of 19th- and 
20th-century people and scholars. Castles and more 
particularly the more imposing ones were long seen 
as the most characteristic component of the medieval 
world and they were of course strongly linked with 
the attention paid to the elites. Urban fortifications 
reflected the power and glory of medieval towns. 
Particularly from the 50s onwards, more and more 
attention was also paid to apparently somewhat less 
imposing but nevertheless very important type of 
'castles' and fortifications, such as motte-and-bayley 
castles and earthen fortifications of other types. The 
study of all this led not only to a wealth of excav-
ations and publications but also to the creation of 
special venues, among them the well-lmown inter-
national conferences (and volumes) in the Chateau 
Gaillard series. Occasionally, the interest in castles 
waned somewhat in some countries, but with the 
changing ideological climate of the 80s and 90s, the 
elite and thus also the castle again became prominent 
in archaeological research. 
Over the years, however, the approaches seem to 
have changed somewhat. Archaeological and histor-
ical work revealed that castles and fortifications were 
far more complex and informative than had often 
been perceived. New questions were identified, among 
them those related to the residential, spatial and 
social functions and the impact thereof on other com-
ponents of medieval and early modem society, up to 
and including all kinds of processes of social emula-
Annie Renoux 
Dirk Callebaut 
tion an adoption of adaptation of other aspects of 
material culture. 
Even so, castles and fortification of course im-
mediately bring to mind the military world though 
their many roles and meanings reach far beyond that. 
This military world and its many tentacles could not 
remain absent from the MEDlEY AL EUROPE BRUGGE 
1997 international conference of medieval and later 
archaeology (Brugge, 1-4 October 1997), particularly 
as one of the basic philosophies of this conference 
and its predecessor MEDlEY AL EUROPE 1992, held in 
Y orlc, to pay attention not only to the many com-
ponents of the medieval and later worlds and 
societies but also to the links and interactions bet-
ween these components. This is why the organizers 
of the Brugge conference decided to add a section 
on the military world, under the heading Military 
Studies. It was the 11th section of the conference, 
organized by Annie Renoux (F, Universite du Maine, 
Le Mans) and Dirk Callebaut (B, Instituut voor het 
Archeologisch Patrimonium, Zellik), both of whom 
have a long and rich experience in this particular 
field. 
Understandably, this section not only related to 
castles and to (urban) fortifications, but also to milit-
ary technology, strategy and weaponry. But the title 
of the section may in fact also be somewhat mislead-
ing: even though castles, fortifications and military 
technology, strategy and weaponry were very promi-
nent topics at the Brugge conference, quite a few 
other subjects which are only indirectly related to the 
military world were equally discussed. This ranged 
from the role of 'castles' in terms of spatial organi-
zation (territories and landscapes) over the social 
meanings of catles and fortifications to palaces. The 
latter were included in this section for two specific 
reasons. First of all, palaces are often somewhat 
related to castles and have comparable functions, 
particularly on the level of social organisation and 
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elite behaviour. Secondly, there is the considerable 
experience of Annie Renoux in this specific field. 
The present volume offers a collection of pre-
printed papers, a number of which were presented 
orally and debated during the sessions of section 11. 
Unfortunately, a number of contributors to this 
section did not submit a text in time for inclusion in 
the present volume. This explains why the general 
structure and the contents of the present volume do 
not conform in all details to the programme of the 
conference. Nevertheless, the volume has been 
organized keeping in mind both the complexity of the 
subject and the general lines of the structure of 
section 11 of the conference as originally proposed 
by the organizers. The texts available for the present 
volume have therefore been grouped in five main 
sections, which at the same time largely reflect the 
current concerns and state of research in the archaeo-
logical study of the medieval and later military world 
and to some extent also the world of the elite: 
- A first series of contributions concerns methodo-
logical and other issues as well as specific studies 
related to strategy and weaponry and the papers have 
been grouped under the heading The militmy arts, 
weaponry and artillery. 
- Quite a few contributions discuss specific cases of 
or patterns related to what has been called The rural 
castle: typology, functions and organisation. 
- The next section follows up on the rural world by 
grouping a series of papers on Urban fortifications, 
including a paper on an 'urban' castle. 
- Two papers which pay attention to the territorial 
setting of castles and defense-works constitute the 
section Castles and territories. 
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- Finally, a section under the heading Palaces 
brings together the contributions on specific exam-
ples of palaces and their evolution. 
The volume of course does not do total justice to 
the many studies and the wealth of other types of 
research work concerning the military world, castles 
and related issues. Thus, for instance, a number of 
specific categories of sites such as the moated sites or 
maisons fortes are largely absent from the picture, 
while many types of arms and aspects of military 
tactics, strategy and technology are not represented. 
Nor does the volume provide a complete overview of 
the results attained and lmowledge acquired. Never-
theless, the 23 papers included in the present volume 
emphasize the continuing importance and vitality of 
the study of medieval and later castles, fortifications, 
palaces, arms and related topics of a military nature. 
They also reflect both the complexity of the subject, 
the present trends and the recent developments in 
terms of approaches. This is even more true when the 
volume is considered within the context of the other 
volumes in the present series of volumes linked with 
the MEDIEVAL EUROPE BRUGGE 1997 conference 
and when the reader takes into account that the mili-
tary world is also present- directly or indirectly- in 
these other volumes. Indeed, as with the other themes 
discussed at the Brugge conference the subject can-
not and should not be divorced from the many other 
concerns of medieval and later archaeology. Its sheer 
complexity entails inevitable links with many other 
topics presented and discussed within the context of 
the other sections of the conferendce. 
Frans Verhaeghe & Guy De Boe 
Military Studies in Medieval Europe- Papers of the 'Medieval Europe Brugge 1997' Conference - Volume 11 
Elisabeth Robert 
Guerre et fortification dans la Philippide de Guillaume le Breton: 
approches archeologiques 
Les qualites d'un texte tel que la Philippide ne 
sont plus a vanter quand on evoque le recit de la 
bataille de Bouvines: Georges Duby en a brillam-
ment montre la richesse 1• Mais le poeme rapporte 
bien d'autres campagnes ou escarmouches qui ont 
emaille le regne de Philippe Auguste, et qui toutes ou 
presque, gravitent autour de places fortes2• Malgre le 
developpement accorde par Guillaume a Bouvines, la 
Philippide prouve s'il en etait besoin le role eminent 
des fortifications dans la guerre des XIIe et XIIIe 
siecles: avec un chant entier, le septieme, consacre au 
siege du Chateau-Gaillard, la forteresse erigee par 
Richard Coeur de Lion pour proteger Rouen apres le 
traite d'Issoudun, Bouvines trouve ainsi son pendant 
dans I' oeuvre et I 'histoire du regne capetien. Le roi 
de France, il est vrai, a fait preuve en la matiere d'un 
talent incontestable. Les contemporains ne s'y sont 
pas trompes: "nulla Philippo regi poterat obstare 
munitio" a pu ecrire Robert d' Auxerre3. 
L'interet d'une telle epopee pour la comprehen-
sion du regne- Guillaume le Breton contribuant acti-
vement a la construction du mythe royal- , ou encore 
}'etude des mentalites guerrieres et chevaleresques 
est indeniable, en raison de la nature meme du texte. 
Mais dans des domaines qui demandent une precision 
a priori peu compatible avec le style epique, comme 
la description des sites fortifies, de la mise en defense 
des places ou des sieges, le recit peut s, averer remar-
quable. Guillaume, chapelain du roi, appartient a son 
plus proche entourage: ille suit dans ses campagnes 
G. DUBY, Le dimanche de Bouvines, Paris, 1973. 
J. BALDWIN 1991,378. Pour la coherence de !'etude, nous 
n 'evoquerons pas le recit des evenements de Terre Sainte (chant 
IV, 1-324). 
3 Cite par A. DEVILLE 1829, 55. 
Gesta n° 125. 
Rigord n° 138; Gesta no 110 (castra), 111 et 112 (munitio); 
la Philippide, chant VI, 187 (castra), 204 (oppida); M. POWICKE 
1961, 182. On peut multiplier ces exemples. 
6 Urbs n 'est pas toujours une vi lie fortifiee, ainsi Angers dont 
Jean sans Terre prend le controle en 1214, avant La Roche-au-
Moine: chant X, 71-74. 
et se montre digne de confiance des lors qu'il s'agit 
de faits militaires. 
Si l'on s'attache a !'analyse du vocabulaire utilise 
se pose naturellement la question de l'inadequation 
d'un latin somme toute classique aux realites du 
temps. Dans les Gesta de Guillaume le Breton, Roger 
de Lascy, le gouvemeur du Chateau-Gaillard, expulse 
les civils refugies dans le castrum, mais Philippe 
interdit que quiconque ensuite sorte du castellum4 . La 
forteresse de Boutavant, elevee par Richard en meme 
temps que Chateau-Gaillard, est appelee munitiun-
cula par Rigord: apropos de !'engagement non tenu 
pris par Jean sans Terre de livrer Boutavant et Til-
lieres a Philippe, on voit les deux sites, qui n'offrent 
pourtant que peu de points de comparaison, associes 
et qualifies successivement de castra et munitio dans 
les Gesta et de castra et oppida dans la Philippide5• 
Les termes les plus courants sont ceux de castrum 
et urbs6• A la difference d'Orderic Vital ou Robert de 
Torigni, il bannit de son vocabulaire civitas (au profit 
d'urbs antiquissima, notamment) et municipium 
(meme s'il parle frequemment des municipes)7. 
Oppidum, sans doute par recherche litteraire, signifie 
toujours une ville fortifiee; c'est peut-etre pour cette 
raison qu'a plusieurs reprises, il oppose castrum et 
castellum pour hierarchiser des forteresses8• Munitio 
signale le plus sou vent une fortification (chateau ou 
simple fort de campagne ), mais renvoie parfois a une 
notion plus large de protection9• Lorsque certains 
points semblent acquis, il faut se garder neanmoins 
J. BoussARD, Hypotheses sur la formation des bourgs et 
des communes en Normandie, Annates de Normandie VIII, 
1958,426. 
8 Lors du conflit entre Philippe et certains de ses vassaux en 
I I 80: Jmbertusferox, qui castrum Bellijocense I sub ditione sua 
castellaque plura tenebat (chant I, 458-459); il distingue de la 
meme maniere le Chateau-Gaillard du fort de l''ile d' Andeli: Ka-
rolides igitur, cupiens tam nobile cast rum I subdere Francigenis, 
cuneos primum inferiori I caste/la applicuit ... (chant VII, 86-88). 
9 Une traduction du XJII< siecle (Ms 624, fonds de la reine 




de systematiser: si le terme d' arx qualifie d' ordinaire 
un element de l'ensemble - une tour et en regie 
generale le donjon-, i1 semble bien que lors de la 
prise de Boves en Picardie en 1185, 1 'arx designe le 
chateau dans son entier. Remarque identique a pro-
pas du Chateau-Gaillard ou la seconde enceinte 
chemisant le donjon est appelee arx a plusieurs 
reprises 10• Dans une harangue qu'il prononce devant 
ses fideles en 1188, le roi Richard declare que 
Philippe sejoume alors in arce Calvimontis et que 
Thibaud de Blois rejoint les arces Castriduni: le 
chateau est alors caracterise par son element 
symbolique 11 • 
Ce n' est done pas dans le domaine de la stricte 
etude du vocabulaire des fortifications que la Philip-
pide sera la plus convaincante: les conventions 
d'usage s'allient aux exigences de la metrique pour 
souvent confondre les termes les plus usites. Par 
contre, le recit d'un siege tel que celui du Chateau-
Gaillard, aussi bien dans les Gesta que dans la 
Philippide, constitue un morceau d'anthologie de la 
litterature militaire, a 1' egal de 1 'episode de Bouvines. 
La Philippide peut nous amener a considerer les 
fortifications principalement sous deux aspects: la 
morphologie (site et architecture), et surtout la des-
cription des sieges dont elles sont l'objet (methodes, 
armes ... ); c'est dans ce demier domaine que Guil-
laume le Breton deploie tout son talent et nous fournit 
les renseignements les plus precis et les plus utiles. De 
plus, meme en tenant compte de la volonte constante 
chez lui de se mettre au service de la dynastie, un 
certain nombre de donnees concernant la politique 
castrate de Philippe Auguste (et des Plantagenets), se 
trouvent confirmees si on les confronte a d'autres 
sources ecrites - notamment les sources comptables. 
Lorsque Guillaume le Breton mentionne la prise 
d'une place forte, meme si le recit en est succinct, il 
s'attache toujours a presenter la situation et la 
morphologie de la fortification. Dans uncertain nom-
bre de cas, ces descriptions sont si lapidaires qu'il 
fa ut se demander si 1' auteur veut donner un bref mais 
synthetique aperyu de l'endroit et des defenses ou s'il 
10 Voir A. DE DION 1867, Chant VII, 753-754 et 771-772. 
11 Chant Ill, 248 et 252. 
12 Chant II, 282-283; on peut citer egalement Chiitillon-sur-
Loire (chant I, 534); Chiiteauroux (chant 11, 553-554) ... 
13 Chant II, 169-183: campagne de 1185. 
14 Chant VI, 210-218. La Philippide met en evidence cette re-
gie generale au toumant des xne.xme siecles: les enceintes 
urbaines sont rarement en excellent etat. D'ailleurs, lorsqu'on 
etudie les determinants accoles aux villes, il faut constater que 
Guillaume est peu sensible au caractere militaire de ces fortifi-
cations: c'est plutot la richesse, l'abondance et la diversite des 
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se contente d'un cliche. Prenons l'exemple de Boves, 
clarius et titulis et gente situque decoro I turribus et 
muris, fossis, valloque superbum 12 : rien de plus 
anonyme que ce rapide portrait, qui revient d' ailleurs 
frequemment sous sa plume, a quelque variante pres. 
Mais plus interessants sont les details qui montrent 
ensuite que Guillaume conna1t le lieu dont il parle, et 
qui temoignent de son souci d'exactitude. 
En general, il insiste sur les sites defendus naturel-
lement, qui lui permettent de mettre en evidence la 
difficulte de l'attaque- et done le talent proportion-
ne! des assaillants, qui sont en general les Fran<;ais. 
Lorsque la ville ou le chateau est protege par un cours 
d'eau, le fait est toujours signale: par exemple 
Corbie, separee par la Somme de son faubourg ( ce 
demier etant muni d'une simple palissade que le 
comte de Flandre franchit aisement13). Les sites de 
hauteur comme les traits qui sortent de 1' ordinaire ont 
la faveur du poete: il decrit Gournay, ou 1 'Epte a ete 
amenagee afin d'alimenter en eau les fosses qui 
entourent la ville et ou le terrain marecageux em-
peche Philippe d 'installer ses machines de siege; 
Guillaume souligne a 1 'occasion la rich esse de la ville 
qui seule a rendu possibles des remparts d'une telle 
qualite14 • A Falaise, la synthese est rapide mais exacte. 
Meme lorsqu'il s'agit d'une simple colline entouree 
de vignobles comme a ChiHillon-sur-Loire, le fait est 
signale 15 • 
Quant au ChiHeau-Gaillard, on sait depuis long-
temps que 1 'on peut suivre les rives de la Seine, a la 
hauteur des Andelys, la Philippide en mains, et 
retrouver, pour ainsi dire metre par metre, la topo-
graphie des lieux. En une dizaine de vers, 1 'essentiel 
est dit: le donjon surplombant la Seine a 1 'ouest, 
regardant le soleil Ievant a 1' est, la plaine longue et 
etroite au sud, dominee par une hauteur et entaillee 
parun profond vallon 16 (fig. 1). 
Les defenses exterieures sont frequemment 
presentees: 1 'estacade du Chateau-Gaillard est preci-
sement decrite, avec son triple rang de pieux de 
chene 17• Le plus souvent, les premieres lignes sont 
constituees de simples palissades comme a Boves ou 
dans 1 'lied' Andeli ou un vallum double le rempart du 
ressources economiques et humaines qu'il met en avant. 
15 Vicus erat scabra circumdatus undique mpe I ipsius asperi-
tate loci Falesa vocatus I Normanne in media regionis, cujus in 
alta I turres rupe sedent et menia ... (chant VIII, 9-12); chant I, 
532-533. 
16 Chant VII, 50-60. 
17 Chant VII, 95-98; d'autres estacades barrant le cours de la 
Seine, semble-t-il, ne sont pas mentionnees (notamment a la 
hauteur de I'IIe-aux-Boeufs devant Le Goulet (L. COUTIL 1906, 
49)) (fig. 2). 
Guerre et fortification clans la Philippide de Guillaume le Breton: approches arch6ologiques 
Fig. 1.- Plan du Chdteau-Gaillard (J. Mesqui 1993, 39). 
A: Tour maftresse, B: logis, C: enceinte primaire, noble, D: basse-cour, E: basse-cour 
avancee, a: parte d'entree de la basse-cour avancee, b: parte de !'enceinte de la basse-
cour, c: puits, d: bdtiments de la basse-cour (chapelle?), e: tour de latrines, f' parte de 
l 'enceinte prima ire, g: petit ouvrage avance flanquant la poterne, h: ouvrages defendant 
les abords vers la Seine 
XI!e siecle conserve 
~ XI!e siecle ruine 
fort 18 • Quanta la profondeur et la largeur conside-
rables des fosses, il ne s'agitpas toujours d'un cliche: 
rappelons qu' au Chiiteau-Gaillard, les fosses font une 
dizaine de metres de profondeur et 15 a 20 de 
largeur19 • Guillaume s'attache a preciser quand ils 
sont naturels ou quand ils sont le resultat d'ame-
nagements de la pente naturelle. 
Par contre, en dehors de la forteresse du roi 
Richard, si atypique a bien des egards, le poete n'est 
guere explicite- c 'est un euphemisme- apropos des 
autres fortifications dont il raconte le siege (a 
1 'exception de Boves). Ou bien il reprend la descrip-
tion-cliche deja evoquee, ou bien il insiste sur tel ou 
tel detail qui a joue un role clans les evenements. 
Les constructions qui sont evoquees clans la 
Philippide ressortissent au type du "chateau roman" 
si bien etudie par P. Heliot. La vision en est sans 
doute trop banale pour Guillaume qui ne juge pas 
utile, par exemple, de signaler !'existence d'une 
18 L. CounL 1906, 66: il a essaye de retrouver sur place les 
traces des murs et des retranchements (fig. 3). 
19 R. QUENEDEY 1918, 67; L. COUTIL 1906, 15. 
2° Chant !I, 303-359; A. DE DION 1867. 
motte, a Boves, ou il nous apprend pourtant avec 
force details comment les Fran<yais prennent une pre-
miere palissade les menant clans une basse-cour, puis 
une deuxieme enceinte constituee d'un mur defendu 
par un fosse avant de se trouver devant le chateau 
proprement dit sur sa motte20 (fig. 4). Les deux edi-
fices qui beneficient ainsi d'un certain developpe-
ment clans la Philippide presentent des points 
communs, notamment une defense echelonnee en 
profondeur, commandee par le donjon et une enceinte 
qui vient se nouer sur la tour ma1tresse. Meme si le 
Chiiteau-Gaillard offre des traits nouveaux attri-
buables au roi Richard, notamment une coherence de 
la construction qui autorisait une defense active, il 
n'en demeure pas moins que la forteresse appartient 
largement aux generations qui 1' ont precedee21 • 
Guillaume n'attache aucune attention particuliere 
au flanquement des courtines, se bomant a citer la 
presence de hautes tours, tout au plus a vanter leur 
21 Voir P. HELIOT 1964 sur cette question. A moins que les 
travaux recents menes sur le site n'amenent a corriger cette vi-
sion ( cf ci-dessous). 
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espacement regulier, comrne au Chateau-Gaillard, ou 
!'observation est d'ailleurs inexacte22 . Il ne fait pas 
etat du talutage des murs. Une remarque apropos du 
parement montre bien que le bossage est loin d'etre 
coutumier: pour lui, une belle muraille se doit d'etre 
lisse, a l'image de celle edifiee par Philippe autour du 
cimetiere des Champeaux a Paris23 • Il montre peu de 
curiosite pour les fortifications urbaines, en regle 
generale, mentionnant simplement la presence de 
tours quadrangulaires flanquant les remparts des cites 
poitevines attaquees par Philippe lors de la campagne 
de 1214 (Chalet, Thouars, Bressuire ... ): !'indication 
est trop vague pour etre veritablement prise en con-
sideration, meme si elle est fort plausible24 . 
Par contre, en matiere de flanquement vertical, 
Guillaume est beaucoup plus precis et disert: il est 
vrai que le role lui en apparalt tres clairement dans les 
combats. Le ma'ltre mot en !'occurrence est celui de 
propugnacula ou propugnatoria, que G. Foumier 
traduit par creneaux lors du siege du Puiset decrit par 
Suger25 . Voyons ce que la Philippide propose: a 
Chatillon-sur-Seine, le due de Bourgogne fait munir 
de hourds les propugnacula et les tours du chateau. 
Ces propugnacula peuvent etre en pierre, car ils se 
fendent sous les coups des projectiles envoyes par les 
machines; au manoir d' Andeli, les propugnatoria 
sont en bois. A Chatillon-sur-Seine et a Chfilus, lors 
du siege ou Richard trouve la mort, nous voyons qu'il 
est habituel de se tenir et de se deplacer dessus26• Le 
Ms 624 donne systematiquement le sens de creniaus: 
on peut alors comprendre que Guillaume nomme 
ainsi le chemin de ronde crenele, meme si Du Cange 
attribue seulement ace vocable le sens d'archeres et 
si les Consuetudines et Justicie semblent differencier 
chemin de ronde et propugnacula27 . 
22 Chant VII, 64-66: ... et aft as I circuitum docuit per totum sur-
gere turres I a se distantes spatiis altrinsecus equis. Une fortifica-
tion ideate se do it sans doute de respecter des principes de symetrie. 
23 Pour l'epoque on ne peut citer avec certitude que le donjon 
de Bourges, date par J. VALLERY-RADOT de 1189-1190, in "La 
tour blanche d'Issoudun", Chflleau-Gaillard I, 1964, 149-160. 
Chant I, 448-450: Quadratos lap ides circumdedit, atque politos 
I edificans muros in circuitu satis amp/os I et satis exce!sos, 
castris aut urbibus aptos. 
24 Chant X, 118-121. 
25 G. FOURNIER, Le chateau du Puiset, Bulletin monumental, 
1964,357. 
26 Chatillon: chant I, 601-602: Hurdari turres et propugna-
cula, muros I subtus fulciri facit ... ; chant I, 671; Andeli: chant 
VII, 370-371; Chatillon: chant I, 675-676: audeat ut nullus ... I 







1. F. FINO 1977, 77; ms 624, f" 162 V0 • 
Chant VII, 670. 
Chant VII, 370-371. 
Chant I, 602-604: tors du siege de Chatillon-sur-Seine, 
Dans un cas, Guillaume utilise a propos du 
Chfiteau-Gaillard le terme de quarnelli traduit dans le 
Ms 624 par crenels: archers, arbaletriers et frondeurs 
cherchent les quarnelli sive fenestre pour atteindre 
les d6fenseurs28 . Or, dans la Philippide, les fentes de 
tir sont d'ordinaire appelees fenestre: faut-il en 
conclure que propugnacula designe le crenelage et 
eventuellement des archeres? Peut-etre s'agit-il alors 
des ouvertures percees dans les merlons, ce qui 
tendrait a conserver au mot le sens de d6fense 
concentree dans les parties hautes de la fortification. 
On y accede, comme au fort de 1 'lie d 'Andeli, par des 
echelles29 . 
Les mentions d' arc heres sont peu precises et rares 
jusqu'au debut du XIIIe siecle: la premiere est datee 
avec certitude de la seconde moitie du XIIe siecle 
dans les Gesta Ludovici VII. Le regne de Philippe 
Auguste en foumit quelques exemples, dont un dans 
la Philippide ou le recours a une periphrase montre 
combien l'usage en est encore peu repandu30. Leur 
absence dans les parties basses a parfois ete evoquee 
pour expliquer la prise facile par Philippe Auguste du 
pont de la deuxieme enceinte du Chfiteau-Gaillard, 
qui n'etait pas battu par les d6fenseurs31 • 
F. Lot et R. Fawtier, dans leur edition du compte 
de 1202-1203, attribuent aux hurdicia le sens de 
fascines appliquees aux abords des fortifications et 
destinees a amortir les coups de b6lier: a Chfitillon-
sur-Seine, ou on voit ces hourds mis en place au 
moment du siege se briser comme no us 1 'avons deja 
dit sous les coups des projectiles, cela para'lt peu 
probable32 • Il s 'agit plutot de 1 'acception reconnue de 
dispositif en bois en encorbellement au sommet des 
tours et courtines. Au fort de 1 'lie d 'Andeli, des 
bristege en bois sont citees33 • Dans le meme ordre 
Guillaume no us apprend que le due de Bourgogne fait percer des 
archeres: ... fenestris I strictis et longis, ut strenuus arte latenti I 
emittat lethi prenuncia tela satelles. Or, ce n 'est qu'en 1168 que 
Gautier, eveque de Langres, permet au due de fermer la ville de 
murs: on peut done constater que la fortification, bien que re-
cente, ne comporte pas d'archeres (CHAMPOLLION-FIGEAC, Droits 
et usages concernant les travaux de constmction publique ou 
prives sous la troisibne race des rois de France, Paris, 1860, 
54). Elles se multiplient a partir des annees 1180 dans les ni-
veaux inferieurs au chemin de ronde, mais on ne peut neanmoins 
exclure une apparition plus precoce, faute de vestiges clairement 
dates (J. MESQUI 1993, I!, 253-260). 
31 Archeologie medievale 24, 1994, 476: dans l'ouvrage 
avance, les vestiges d'une archere ont sans doute ete trouves au 
troisieme niveau de la tour T2 (fig. 5). 
32 F. LOT & R. FAWTIER, Le premier budget de la monarchie 
jra111;:aise: compte general de 1202-1203, Paris, 1932, 117, n. 6; 
chant I, 670. Signalons aussi "hourdis" au sens de machine de 
guerre chez B. de Peterborough, cite par Ph. CONTAMINE 1982, 
581. 
33 Chant VII, 360. 
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Fig. 2. - Mise en defense de la 
region des Andelys en 1203 
(L. Coutill906, 51). 
d'idee, i1 faut mentionner les garite clans lesquelles 
les defenseurs de Boves se refugient: en 1611, ces 
garite sont definies comme des "retraites pratiquees 
sus 1 'espoisseur des murailles, ainsi appelles pour ce 
qu 'elles guerissoient et sauvoient ceux qui ens sur-
prises avoient loisir des y retirer"34• 
Les entrees constituent l'autre point ou la defense 
se concentre, autant pour des raisons symboliques 
que tactiques. A Chateauroux comme a Gisors, les 
partes des villes sont renforcees de fer35 . Au Chateau-
Gaillard, si Guillaume ne donne pas d' information 
sur les moyens d'acces a l'ouvrage avance (mais les 
travaux menes actuellement confirrnent ce que 1 'on 
savait deja depuis la fin du XIXe siecle, a savoir une 
34 Chant II, 363: ... omnibus ad tutas fugientibus ultra garitas; 
FAUCHET, Origine des chevaliers, arm. et her., I!, ed. 1611, cite 
par GODEFROI. 
35 Chant II, 572; chant V, 430. 
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entree amenagee au niveau de la tour T4) (fig. 5), il 
est plus precis concemant le pont-levis, rompu par 
Bogis et ses compagnons, qui fait communiquer la 
premiere enceinte avec 1' exterieur cote ouvrage 
avance36 . Ceci pose d'ailleurs le probleme du rapport 
entre ces deux ouvrages: i1 faudrait preciser 1 'etat des 
courtines se faisant face entre la premiere enceinte et 
l'ouvrage avance. Mais c'est un pont fixe, taille dans 
la roche qui relie cette enceinte a la deuxieme, sur 
lequel Philippe peut s'appuyer pour installer ses 
machines et s'attaquer a la porte37 . On peut esperer 
que les travaux qui ont debute a 1' ete 1991 no us 
eclaireront sur une question qui reste a 1 'heure 
actuelle en suspens, a savoir le chemin d'acces, sans 
doute situe au nord de la fortification. D. Pitte et P. 
Calderoni, charges de ces operations, soulignent 
qu'aucune donnee textuelle n'apporte de precision en 
ce domaine38 . Guillaume etablit en effet sans plus de 
details que le pont fixe defend 1 'unique approche 
possible (au debut du siecle, des traces de chaussee 
pavee auraient ete retrouvees, vers la pointe nord du 
promontoire), ce qui avait conduit Viollet-le-Duc a 
justifier ainsi !'existence de la poteme desservant le 
logis du gouvemeur39 (fig. 1). L'interpretation du 
systeme de defense mis en place par le roi Richard 
tient en partie a ce point: defense traditionnellement 
echelonnee ou non ? 
A propos des donjons, Guillaume n'est guere 
explicite: les operations qu'il decrit n'impliquent 
qu' exceptionnellement cet element de la fortifi-
cation, dont le role militaire est au demeurant fort 
limite. Neanmoins, a Chalus, la turris I arx dans 
laquelle les assieges se sont replies joue son role de 
dernier refuge. Alors que les murs ont deja largement 
souffert des attaques anglaises, les defenseurs 
bombardent les assaillants avec tout ce qui leur 
tombe sous la main, y compris les poutres du plan-
cher: les etages ne sont done pas voutes, et la defense 
se concentre visiblement au sommet, situation classi-
que dans un chateau du Xlle siecle40. 
Concernant le Chateau-Gaillard, on peut rappeler 
l'hypothese de S. Toy suivant laquelle le donjon 
n'etait peut-etre pas termine lors du siege de 1203-
120441: elle expliquerait que les assieges n 'aient pas 
eu d'autre possibilite que de capituler et rendrait 
36 L'existence d'un ou plusieurs ponts mobiles (au Chiiteau-
Gaillard et au fort de I' 'lied' Andeli) est confirmee par les Magni 
Rotuli, ed. STAPLETON 1844, Il, 309-310: Pro ferro et cl avis ... 
pro seris et toroillis ad par/as, 455 !. ang. 
37 Chant VII, 790-791: ... fimibus abruptis pan/is versatilis 
axe m I inversum, qui stabat adhuc, se sternere cogit; chant VII, 
795-797: pons era/ in vivo, quo scandebatur in arcem I excisus 
saxo, quem sic diviserat olim I quando profundavit fossas, 
Richardus utrinque. 
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compte egalement du silence du texte concernant 
cette tour, pourtant tellement hors des normes 
architecturales de l'epoque (mais i1 ne dit rien non 
plus de !'enceinte qui la chemise). Le chapelain de 
Philippe evoque les travaux effectues par le 
souverain apres sa victoire, sans plus de precision. 
Toutefois, nous avons les temoignages des auteurs 
anglais montrant le roi Richard s'extasiant sur son 
oeuvre, et en outre, le donjon du Chateau-Gaillard ne 
presente pas la "patte" du Capetien. Tout au plus 
peut-on penser que les finitions etaient inachevees. 
La Philippide confirme d'ailleurs cette idee que les 
amenagements n'etaient pas termines, en attribuant a 
Jean sans Terre la construction d'une chapelle dans la 
premiere enceinte. 
Cette fondation ne prejuge naturellement pas de 
}'existence possible -probable?- d'une chapelle ou 
d 'un ora to ire primitifs situes dans les batiments de 
}'enceinte chemisant le donjon, dont la destination 
n'a pas ete identifiee, ou dans le donjon lui-meme qui 
presente des caracteres residentiels evidents. Il ne 
fa ut pas oublier les bourgs qui s, etendaient au pied de 
la forteresse et qui pouvaient satisfaire aux besoins 
spirituels de la gamison, au moins dans un premier 
temps, non plus que le manoir de 1 'lle d' Andeli, 
residence favorite du roi Richard durant les travaux, 
qui possedait sans doute cet equipement. Le rejet de 
la chapelle dans la basse-cour se justifie par la 
fonction principalement militaire du chateau et la 
contraction de l'espace defensif. 
L'edifice par lequel Bogis et ses compagnons 
penetrent dans la premiere enceinte comporterait au 
premier etage la chapelle et des latrines au rez-de-
chaussee ( ce qui a amene des auteurs anciens a situ er 
ace niveau des logements d'officiers). Ce voisinage 
est suffisamment curieux pour avoir ete releve par 
Guillaume, mais il est vrai que l'espace plan dispo-
nible dans cette zone, extremement reduit, justifie sans 
doute cette cohabitation. La description est si precise 
que 1' on peut retrouver dans les structures subsistant 
les traces de cette construction «situee sur le flanc 
droit du castellum, adossee a la courtine et regardant 
vers le sud» (fig. 1, d et e). Dans les Gesta, les latri-
nes ne sont que contigues a la chapelle, contrairement 
au poeme qui les situe clairement dans le meme 
38 ArcluJologie medievale 22, 1992, 476. La campagne de 
1992 a permis de preciser le plan de I' ouvrage avance (Ibid. 23, 
1993, 406-408). 
39 Chant VII, 445: cumque sit introitus ad muros unicus, ad 
quem I secta per obliquos anfractus semi/a ducit ... ; R. 
QUENEDEY 1918, 64. 
4° Chant V, 534-537. 
41 S. TOY, A hist01y of fortification, Londres, 1955, 130. 
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batiment: malgre cette legere divergence, 1 'hypo these 
de 1 'acces par la tour dite des latrines, distante d'une 
vingtaine de metres, paratt peu vraisemblable. Les 
deux textes concordent pour nous donner la certitude 
qu'il s'agit d'une chapelle haute, dotee d'une issue 
directe donnant sur la cour a 1' etage (les latrines 
disposant de leur prop re porte au rez-de-chaussee) 42 . 
Ainsi mise en valeur, elle occupe 1 'etage noble, m erne 
si nous ignorons le public auquel elle etait destinee et 
si la communication avec d'eventuels appartements 
est hautement improbable. Le batiment ne semble 
participer a la defense ni spirituellement (meme s'il 
est proche de la porte), ni materiellement (a moins 
qu'il n'ait communique a 1 'etage avec la tour situee a 
l'angle sud-est). L'espace disponible clans la basse-
cour est d'autant plus reduit qu'une partie est occupee 
par des celliers ou "grottes" creuses clans la roche, ou 
Bogis et ses compagnons se refugient pendant que 
1 'incendie de la chapelle fait rage et se propage. Cette 
anecdote confirme 1 'existence des caves mentionnees 
clans les comptes de construction de la Roche 
d 'Andeli, et re levees par les auteurs du XIXe siecle43 . 
Au debut du blocus, on voit la population du 
bourg d' Andeli qui s'etait refugiee dans la forteresse 
42 Chant VII, 739-747: Gesta n° 129: Johannes res erexerat 
cape/lam quamdam excelsam valde extra muros. 
43 Magni Rotuli ... , II, 309-310: Minatoribus qui fecerunt 
bovas et scinderunt fossa/a de Roka et cell aria ... 17 80 f. 19 s.; 
chant VII, 785; A. DEVILLE 1829, 36; R. QUENEDEY 1918, 66. 
\ 
etre expulsee par le chatelain et tenter de regagner 
l'abri des murs sous le feu nourri des Franyais: 
Guillaume signale a cette occasion que le garde leur 
refuse l'acces a l'aula. I1 s'agit du seul emploi de ce 
terme a prop os d 'une fortification dans la Philippide. 
Encore faut-il y voir davantage un procede rhetorique 
qu'une allusion precise au batiment: 1 'aula symbolise 
alors le chateau. Neanmoins, on peut ainsi souligner 
l'unique reference au logis noble de la citadelle44 . 
Pour en terminer avec les aspects residentiels, 
citons simplement 1 '!le d' Andeli ou le roi Richard 
fait fortifier le manoir de l'archeveque de Rouen. La 
presence d'appartements royaux, d'une tour, d'un 
mur d' enceinte et d 'une palissade sont confirmes par 
les Roles de l'Echiquier de l'annee 1197-1198, mais 
aussi par les prospections realisees sur le terrain a la 
fin du XIXe siecle (Fig. 3). Malheureusement, Guil-
laume le Breton se contente de repertorier les prin-
cipales transformations operees par le souverain45 • 
La Philippide est irrempla9able pour 1 'etude de la 
tactique obsidionale a la fin du XIIe et au debut du 
XIIIe siecle. Guillaume le Breton se plait a deve-
lopper certains episodes, meme quand la Chronique 
44 Chant VII, 516: «Non ultra sinitur vobis hec aula patere.» 
45 Chant VII, 39-42: Hunc rex Richardus turri muniverat 
olim, I et circumdederat vallis et menibus altis, I edificans intus 
penetralia regia, dignos I principibus summis habitari rite 
penates ... ; Magni Rotuli ... , II, 309-310: In operationibus ... 
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de Rigord se tait ou les effleure (voir Chatillon-sur-
Seine et Boves notamment). 
Lorsqu'une place forte s'attend a etre attaquee, 
elle doit se preparer a resister. Dans ce cas aussi, le 
poete recourt au cliche lorsqu'il evoque la mise en 
defense: ainsi, le comte Etienne de Sancerre, en 1181, 
place-t-il a Chatillon-sur-Loire une gamison et des 
stocks d'armes et de nourriture46 . Ce bref inventaire 
revient souvent, sans j amais apporter plus de details. 
L'essentiel consiste a effectuer les travaux de 
reparation ou d'amelioration que le temps de paix et 
le manque de ressources font negliger. A Chatillon-
sur-Seine, le due de Bourgogne fait munir les murs et 
les tours de hourds, percer des archeres, etayer les 
murs afin de les proteger contre la sape et recreuser 
les fosses. Ces amenagements necessitent bien sur 
des delais qu'une attaque par surprise rendrait 
impossibles, mais une armee suffisamment nom-
breuse pour prendre une ville telle que Chatillon ne 
peut survenir de maniere inopinee et Guillaume 
insiste sur ce point, montrant Philippe Auguste atten-
dant des contingents de troupes supplementaires a 
Mussy-sur-Seine47 • 
L'approche comprend, lors des operations d'en-
vergure, la construction ou la destruction d'ouvrages 
avances, voire 1 'instauration d 'un blocus: rappelons 
1 'estacade barrant le cours de la Seine au pied de la 
Roche d' Andeli ou la prise de plusieurs forts qui 
avaient ete edifies pour renforcer la forteresse (a 1 'lie 
d' Andeli, a Boutavant, a Radepont...) (fig. 2). Voici 
une autre mesure, tout aussi importante si les 
assiegeants ne veulent pas a leur tour se voir surpris 
par une armee de secours: etablir son camp et le 
proteger correctement, ce qui n 'est guere facile 
lorsqu'il fa ut mettre a 1 'abri une troupe nombreuse et 
mal organisee. Guillaume montre bien la masse des 
ribaldi en pleine debandade devant les renforts 
envoyes par Jean sans Terre pour debloquer les 
Andelis: il s'en faut de peu en cette occasion que les 
Frans:ais ne soient battus, sauves par le manque de 
coordination entre l'attaque terrestre et fluviale. La 
Philippide est malheureusement elliptique concer-
nant les fortifications du camp frans:ais installe dans 
la presqu'lle de Bemieres. Les travaux de circon-
vallation sont mieux decrits: fosses creuses au sud et 
a l'ouest, munis d'une palissade renforcee de 
quatorze fortins de bois regulierement espaces, 
domorum Regis de Insula ... ; pro claudando castro de Insula de 
petra, 1250 I. ang.; L. COUTIL 1906, 5. 
46 Chant I, 536-537: Tunc etiam Stephanus comes ipsum 
muniit armis, I frumento, validisque viris, et milite multo. 
47 Chant I, 595-608. 
48 Chant VII, 89. Sur les circonvallations etablies autour de la 
Roche d' Andeli: chant VII, 421-444. Il serait utile de reprendre 
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bloquant tous les acces a la forteresse - le bourg 
d' Andeli, tombe sous le controle des Frans:ais apres 
la chute du chatelet de 1 'lie ne constituait plus un 
danger des le debut des operations48 . 
Meme si 1 'initiative individuelle j oue un role 
primordial et si au moment de l'attaque regne un 
beau desordre, i1 n' en demeure pas moins que la prise 
d'une place forte d'une certaine taille passe par la 
ma'itrise de moyens qui ne peuvent etre mis en oeuvre 
que par une armee princiere: elle seule possede des 
effectifs suffisants, des troupes specialisees et des 
techniciens bien equipes. 
Guillaume observe de fas:on tres juste que les 
memes armes sont utilisees de part et d'autre lors de 
l'assaut49 • Les feux de guerre, "gregeois", ne sont 
guere repandus en Occident, peut-etre par manque de 
matieres premieres comme le soufre ou le naphte. 
Mais les assiegeants comme les assieges recourent a 
des methodes moins elaborees, neanmoins efficaces: 
a plusieurs reprises, on voit 1 'incendie detruire des 
palissades ou des "murs" ou le bois devait etre 
abondant, ne serait-ce qu'en tenant compte des 
defenses avancees (hourds .. _)5°. La place du bois 
dans les fortifications reste considerable, on le sait, et 
les vestiges actuels du Chateau-Gaillard ne doivent 
pas nous tromper. Il suffit de consulter les Roles de 
1 'Echiquier pour le verifier: le chapitre concemant la 
construction de la Roe he d 'Andeli commence par 
1 'enumeration de verges et de pieux, des salaires des 
bucherons et charpentiers pour pres de 7400 livres 
sur un total d'environ 45750, sans compter le trans-
port du merrain, par terre et par bateau, comptabilise 
avec celui des pierres51 • Le siege du Chateau-Gaillard 
met en evidence la partjouee par le feu dans 1 'attaque 
et la defense: on y voit des torches (titiones), des 
globati ignes (masses de fer rougies au feu, ou 
projectiles enflammes ?) et des pots de poix bouil-
lante (pice ferventes olle) lances contre les navires 
anglo-normands venant attaquer le pont de bateaux 
jete au travers de la Seine par les Frans:ais52 . 
L'efficacite des projectiles, souvent mise en doute en 
raison de la vitesse qui gene la combustion, est 
impossible a evaluer puisque Guillaume se contente 
d'etablir la liste des moyens mis en oeuvre. En 
d'autres circonstances, utilisee contre un objectif 
ponctuel, cette arme se revele decisive (voir les pots 
remplis de charbons ardents employes par le pecheur 
les releves plus ou moins precis effectues depuis le XIX< siecle. 
49 Chant VII, 678: ... armis ut paribus intus pugnetur et extra. 
50 Le comte de Flandre bn1le les murs de Corbie: chant II, 170. 
51 Magni Rotuli ... , II, 309-310. Rappe!ons cependant que le 
site des Andelys a necessite la construction de quatre ponts, sans 
doute gros consomrnateurs de bois d'oeuvre. 
52 Chant VII, 263-270 et 308-309. 
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contre la palissade du fort d' Andeli, qu'il a colmates 
avec du bitume pour empecher !'eau de penetrer). La 
rarete et l'ingeniosite des techniques conduisent 
Guillaume a les decrire avec une certaine precision 53• 
Le feu est aussi un moyen de retarder l'avance des 
assaillants, mais peut aboutir a 1 'effet inverse de celui 
recherche: lorsque Roger de Lascy brille les construc-
tions qui occupent 1 'interieur de 1 'ouvrage avance, le 
brasier entrave comme ille souhaitait la progression 
des Franr;:ais. Mais quand les defenseurs recourent au 
meme procede en incendiant le batiment de la 
chapelle dans lequel Bogis a pris pied, on le voit se 
retoumer contre eux en raison du vent qui propage les 
flammes dans la premiere enceinte54. 
La fin du XIIe siecle connait un regain d 'activite 
sinon d'inventivite par contre dans le domaine des 
engins de siege. Apres les quelques mentions que 
l'on peut glaner chez Abbon, Suger ou Orderic Vital, 
les exemples se multiplient avec les regnes d'Henri II 
Plantagenet et Philippe Auguste. Ceci illustre bien la 
rapidite avec laquelle les innovations militaires se 
diffusent en Occident, puisque dans les memes 
annees, les armees franr;:aises, anglaises ou de villes 
d'Italie du Nord usent d'instruments identiques55 . 
Ces machines ont deux objectifs, defensif s'il s'agit 
de proteger la progression et offensif lorsqu'elles 
visent a detruire les murs. La Philippide ne cite qu'un 
cas d 'emploi de belier (aries), a Chateauroux en 
118756. Les beffrois sont mis en oeuvre par Philippe 
a deux reprises, et en nombre au Chateau-Gaillard. 
Rien ne nous permet d'affirmer qu'ils soient sur 
roues ou sur rondins: par contre, au siege de Rade-
pont mene a l'automne 1203, Rigord precise seule-
ment qu'il s'agit de turres lignee ambulatorie57 • On 
sait que ces tours portent des combattants nombreux, 
des arbaletriers notamment, mais ces belfragia ne 
presentent pas semble-t-il de pont abattant au som-
met permettant de prendre pied sur la courtine 
adverse: il importe alors avant tout de dominer les 
defenseurs pour leur faire subir un feu nourri, ce que 
montre clairement l'attaque menee contre l'ouvrage 
avance du Cha.teau-Gaillard, ou les tours sont 
installt~es a portee d 'arc ou d 'arbalete. 
53 Chant VII, 339-347. Guillaume n'explique pas la fayon 
dont la combustion peut se poursuivre une fois les pots fermes. 
Sur la question du feu et de ses usages militaires, voir J. F. FINO 
1977,226-227. 
54 Chant VII, 719-721 et 770. 
55 D.R. HILL, Trebuchets, Viator, 1973, 4, 99-114. 
56 Chant I!, 571. Le belier est manoeuvre par une equipe bien 
entralnee: cette remarque confirme !'existence de corps specia-
lises dans l'armee capetienne. 
57 A Chiiteauroux, chant II, 573. Rigord no 141. 
58 Chant II, 350-356. Sans doute les deux d'apres Ph. CONTA-
B OVC2S 
Fig. 4.- Le chateau de Boves (d'apres A. de Dion 1867, 
436). 
La Philippide mentionne trois sortes de machines 
de jet, appliquant le principe de la fronde: mangon-
neaux, pierrieres et caab1es. La terminologie est sou-
vent imprecise, evoquant simplement des instrumenta, 
machina ou tormenta, prouvant neanmoins par la-
meme leur usage courant sinon systematique. Autre 
indice indirect, les nombreux murs signales comme 
eboules. Malgre les details apportes sur leur fonc-
tionnement au siege de Boves, il est impossible de 
savoir s'il s'agit d'engins a balancier ou a contre-
poids58. Le cabulus utilise au Chateau-Gaillard 
contre la porte de la seconde enceinte est puissant et 
qualifie dans les Gesta de magna petraria: l'attaque 
est proportionnelle a la defense59 . Autre categorie, les 
mangonneaux, dont Guillaume cite deux modeles, 
soulignant que le mangonellus, Turcorum more, 
minora I saxa rotat60• Ces machines sont employees 
aussi bien par les assiegeants que les defenseurs: la 
Philippide montre les assieges du Chateau-Gaillard 
recourir a des pierrieres et des mangonneaux61 . 11 
resulte de ces donnees que les mangonneaux (d'ori-
MINE 1982, 582. L 'arbalete a tour, pourtant largement represen-
tee dans l'inventaire des places du domaine royal (vers 1210) 
n'est pas citee ici (E. AUDOUIN 1913, 189). 
59 
... sed mox ingentia saxa I emittit cabulus, nequiens que 
ferre dehiscit I per mediumque crepans pars corruit altera muri 
I altera pars stans recta manet, patuitque fora men (chant VII, 
803-807); Gesta n° 129. C'est la seule mention d'un cabulus par 
Guillaume le Breton. 
6° Chant II, 350-351. 
61 Chant VII, 672-674. D'ailleurs, voir l'inventaire des places 
du domaine pub lie par E. AUDOIN, mentionnant de nombreuses 
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gine orientale ?) lanyaient des projectiles plus petits 
que ceux des pierrieres: a Boves, ce sont de veri tables 
quartiers de roe difficilement portes par quatre 
hommes qui sont envoyes contre les murs du chateau, 
et meme en faisant la part de l'exageration poetique, 
on peut penser aux boulets retrouves a Carcassonne, 
provenant de 1 'arsenal du XIIIe siecle, et a certains 
qui exceptionnellement, atteignaient 300 kg au 
chateau de Saone en Syrie62 . Leur portee peut etre 
considerable (a Toulouse, il semble que la pierre qui 
atteint Simon de Montfort parcoure 200 metres): 
mais Philippe essaie de dresser ses machines le plus 
pres possible des murs vises, sans doute pour obtenir 
une plus grande precision et un meilleur angle de tir. 
Ces engins de place, en raison de leur absence de 
maniabilite et du delai exige par leur mise en oeuvre, 
puis par les heures que demande le pointage, sont done 
d'un usage limite. Mais lorsque l'attaquant a la pos-
sibilite de les installer tranquillement, a l'abri de toute 
riposte, leur efficacite est tout a fait reelle. Ces aspects 
ont ete bien developpes parR. Quenedey: les Franvais 
profitent de 1 'erreur commise par le roi Richard qui 
avait laisse un espace prive de projec-tiles devant 
1' ouvrage avance pour installer leurs machines, et de la 
possibilite qu'ils ont de placer le cabulus devant la 
porte de la seconde enceinte en raison du manque de 
flanquement a la base de cette entree et surtout de 
1 'abandon par les defenseurs de la tour qui couvrait cet 
acces63 . Les assieges peuvent toujours s 'organiser et 
elever rapidement une palissade en arriere de la 
breche, ce que 1 'on voit a Chatillon-sur-Seine64 . On a 
souligne I 'absence de cette mesure lors de la prise de 
I' ouvrage avance du Chateau-Gaillard: le connetable 
de Chester, Roger de Lascy, donne l'ordre d'incendier 
les batiments et de se replier sur le chateau proprem-
ent dit, dans lequel il avait une confiance absolue, a 
moins que la faiblesse des effectifs dont il disposait ne 
lui ait fait preferer rompre le combat afin d'eviter des 
pertes inutiles. 
Ces machines sont construites sur place: Guil-
laume mentionne rarement les maitres-charpentiers 
ou ingenieurs cites par d'autres sources, mais indique 
bien combien ces operations sont longues et com-
plexes, comme a Falaise ou elles necessitent une 
cordes a pierrieres ( 1913, 189). 
62 Chant !I, 351-356; J. F. FINO 1977, 157; sur cette question, 
voir la mise au point de D. J. CATHCART KING 1982; a Chateau-
roux, chant II, 570-571: Grandia saxa gravi petraria due/a 
ro/atu I emit/it ... 
63 R. QUENEDEY 1918, 63 et 68. Au siege de Lisbonne en 
1147, la cadence de tir semble elevee (D. J. CATHCART KING 
1982, 460), mais clans la Philippide, Guillaume note souvent le 
nombre tres faible des projectiles. 
64 Chant I, 652-654. 
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semaine. Les ingenii et artefices du roi figurent 
seulement au Chateau-Gaillard, ou on les voit ela-
borer le pont de bateaux reliant 1 'lie d' Andeli a la rive 
de la Seine, et construire les pierrieres installees 
devant l'ouvrage avance65 • La mise en batterie des 
engins requiert l'amenagement du site qui va les 
recevoir. I1 faut alors effectuer des travaux de terras-
sement: au Chil.teau-Gaillard, les ouvriers doivent 
aplanir et nettoyer un terrain ou la vegetation natu-
relle, faite de buissons et de ronces, participait a la 
defense des pentes66 . 
Certaines machines ont un role purement defensif: 
il s'agit d'une categorie portant des noms varies. 
Munies de roues ou non, elles permettent aux 
pionniers ou aux terrassiers charges de combler les 
fosses d'avancer: murilegus a Boves, testudo et vinea 
a Chil.teauroux, catum au Chiiteau-Gaillard. Les char-
pentiers utilisent du bois vert, souvent le seul a leur 
disposition d' ailleurs, qui a 1 'a vantage de presenter 
une meilleure resistance au feu67 • 
Une fois au pied des murs, les assaillants ont deux 
possibilites: l'echelade ou la sape. La sape comme la 
mine necessitent une maitrise que seules possedent 
les grandes armees de l'epoque. Cette tactique n'est 
guere en usage avant la fin du Xlle siecle: a Boves, 
les assieges sont desarmes face a cette attaque et 
ignorent la riposte appropriee. Le luxe de details avec 
lequel Guillaume decrit les differentes phases de 
I' operation est une preuve supplementaire si no us en 
avions besoin qu'il s'agit la d'une technique de 
pointe. Les sources contemporaines mettent d'ail-
leurs en lumiere le talent des foss ores de 1 'armee 
capetienne. Le siege du Chiiteau-Gaillard en donne 
un excellent exemple, ou I' on voit apres une premiere 
sape sous la tour maltresse de l'ouvrage avance, une 
mine entreprise contre 1 'entree de la seconde enceinte 
annulee par les defenseurs au moyen d 'une contre-
mine. L'efficacite de la reponse temoigne du 
professionnalisme de la garnison anglo-normande 
mais aussi des limites du procede: la muraille, 
affaiblie, ne resiste plus aux projectiles qui la 
frappent68 . Le succes des Franvais montre egalement 
que la largeur et la profondeur des fosses ne repre-
sentent qu 'un obstacle relatif. 
65 Chant VIII, 15; chant VII, 159 et 651. J. VALLERY-RADOT 
pense en effet que le corps des ingenieurs du roi de France ne se 
serait developpe qu 'apres ces operations de Normandie, et sur-
tout les sieges de Loches et Chinon en 1204-1205 (Quelques 
donjons de Philippe Auguste, Bulletin de la Societe nationale 
des Antiquaires de France, 1964, 159). 
66 Chant VII, 627-643. 
67 Chant II, 327-330; chant II, 567; chant VII, 798. 
68 Chant II, 330-340; chant VII: 685-718 et 798-807. Les 
fouilles permettraient peut-etre de retrouver les traces de ces 
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Fig. 5. - Plan de l 'ouvrage avance du Chiiteau-Gaillard 
(releve de D. Pitte & P. Calderoni, Archeologie medievale 
23, 1993, 407). 
L'objectif de tous ces preparatifs est d'empecher 
les assieges de faire des sorties, dont nous avons 
d'ailleurs peu d'exemples, et de raccourcir la distan-
ce qui separe les combattants. L'interet du chapelain 
du roi de France pour la chose militaire s'applique 
egalement aux armes individuelles et tout particu-
lierement aux armes de jet. 
Il semble bien que la fronde soit citee en deux 
circonstances, a Chateauroux et lors de 1' attaque du 
pont de bateaux devant Chateau-Gaillard. Il est peu 
probable que le terme de funda designe en ces 
circonstances une machine de guerre car l'arme est 
mise au rang des equipements individuels, au meme 
titre que 1 'arbalete; en outre, ses projectiles sont 
explicitement de petite taille69 . 
11 convient surtout de souligner la quasi absence 
de l'arc durant les campagnes decrites. L'arc figure 
dans 1' armement du contingent gallois aneanti par les 
Franyais en 1198 et lors des sieges de Chateauroux et 
de la Roche-au-Moine. Toutefois, comment savoir 
quelle realite recouvrent les termes de sagitta, spi-
cula, tela et arundo employes indifferemment pour 
designer fleches et carreaux 70? Ce recul de 1 'arc 
s' opere au profit de 1 'arbalete sur laquelle Guillaume 
foumit des renseignements, souvent releves, qui 
confirment la faveur dont elle jouit a la fin du XIIe et 
operations: en 1993, les sapes du xvne siecle entreprises pour 
recuperer les pierres ont ete mises au jour (Archeologie medie-
vale 24, 1994, 476). Voir Ph. CONTAMINE 1982,582. Rigord (n° 
66) decrit leur action au Mans. 
69 Chant Il, 579; chant VII, 264-265. L'expression utilisee 
pour designer les specialistes de cette arrne rappelle son emploi 
en Europe mediterraneenne: illi I ars est nota quibus usu 
Balearica longo. Sur la fimda balearica comme machine de 
siege, voir D. J. CATHCART KING 1982,460. 
7° Chant V, 288-290; chant 11, 576; chant X, 148. Quadre/lus 
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au debut du XIIIe siecle. On sait que la Philippide 
affirme, a !'occasion du siege de Boves en 1185, que 
les Franyais en ignoraient 1 'usage et insiste sur le 
paradoxe de la mort de Richard a Chalus, due a une 
arme qu'il a introduite en France71 . En quelques 
annees, celle-ci va presque eliminer I' arc: le compte 
de 1202-1203 ne signale que quelques archers a Pacy, 
les etats des gamisons anterieurs a 1214 n'en citent 
aucun, alors que les arbaletes (a etrier, a deux pieds-
le seul type mentionne par Guillaume - et a tour) y 
sont legion.72 . On sait que lorsque le poete considere 
qu'un point est nouveau ou original, il n'hesite pas a 
lui consacrer un developpement: ainsi decrit-il de 
fayon breve mais precise le geste de 1 'arbaJetrier 
responsable de la mort du roi Richard. Meme 
remarque a propos de !'anecdote qu'il rapporte, 
survenue lors du siege de la Roche-au-Moine, ou le 
geant Enguerran Brisemoutier voit le grand bouclier 
qui le protegeait arrache par un arbaletrier astucieux 
qui, avant de tirer, avait accroche son carreau par un 
fil a un pieu fiche pres de lui. Ces projectiles sont 
evidemment plus rares et plus onereux que les 
fleches, ce qui nous vaut cette observation faite a 
Chillus: armes et munitions sont souvent issues de la 
recuperation 73 . 
fait pourtant des la fin du XI< siecle: voir C. GAIER 1995, 174. 
71 Chant 11, 316-319; chant V, 579-582. L'arrne est pourtant 
couramment utilisee en Occident depuis le xe siecle. Ph. CON-
TAMINE retient I 'influence decisive des conciles condamnant les 
arrnes de jet pour expliquer son abandon en France a partir des 
annees 1130 (1982, 580); opinion discutee par C. GAIER 1995, 
173. 
72 Voir E. AUDOUIN 1913, 82 et les Magni Rotuli ... , II, 309-
310: pro ... quare/lis ... 455 /. Arbaletes a deux pieds citees au 
chant VII, 427-428. 
73 Gurdo nucem volvit batiste pollice levo I dextra premit 
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L'usage de l'arbah~te ne suscite pas de la part de 
Guillaume le Breton la condamnation morale dont 
elle est 1 'ob jet chez les clercs ou dans 1' aristocratie. 
Il trouve autant de bonheur a retracer les exploits des 
chevaliers, abondamment decrits lors des combats 
singuliers, qu'a representer la guerre de siege, 
de venue tres technique, en cette fin du XIIe siecle, et 
affaire de specialistes. I1 est loin, comme Guiot de 
Provins son contemporain, de deplorer que les 
"artistes" doivent ceder le pas aux "techniciens", les 
"chevaliers" aux "arbaletriers, mineurs, serveurs de 
pierrieres et ingenieurs"74. 
Lorsqu'une place est enlevee, le sort de ses 
fortifications est peu enviable - ce qui la pousse 
souvent a preferer la reddition. Les longs sieges sont 
rares: les grandes forteresses "romanes" que sont 
Chateau-Gaillard, Chinon ou Loches finissent par 
ceder devant les moyens mis en oeuvre. En de 
nombreux cas, l'incendie se declare lors de l'assaut 
ou des represailles. Frequemment, aux dires de 
Guillaume, les murs sont "rases": il faut bien sur faire 
la part de 1 'exageration poetique, et convenir que 
chaste! abatuz est a demi refez75 • Neanmoins, alors 
qu'il signale la destruction des murs et de la tour de 
Vemeuil par Philippe au cours de la campagne de 
1194-1195, les Roles de l'Echiquier confirment 
largement cette affirmation: les degats necessitant les 
reparations qui sont effectuees a la ville et aux murs 
sont explicitement attribues aux operations menees 
par le roi de France76. 
Le Capetien qui s'empare d'une ville ou d'un 
chateau s'empresse de les gamir de vivres et de 
troupes frakhes et eventuellement d 'y pro ceder aux 
remises en etat indispensables. Si la region doit etre 
integree au domaine royal, cette demarche est la 
regle, ce qu'illustre 1 'attitude de Philippe en Poitou 
en 1204-1205. I1 dispose des contingents dans chaque 
castrum conquis, car les operations sont loin d' etre 
terminees et il doit assurer ses arrieres77. Ce souci est 
deja clairement exprime lorsqu'il soumet le Vexin en 
1193 et prend les mesures necessaires afin de ne pas 
clavem, sonat una nervus ... (chant V, 587-589 et 574-578). L'epi-
sode dont Brisemoutier est victime (chant X, 167-189) est d'apres 
P. WARNER, le premier exemple connu de cette tactique (Sieges ... , 
39). Il montre egalement un valet faisant office de "pavesier", 
alors que cette pratique n'est pas encore habituelle. 
74 Cite par J. LE GOFF, La civilisation medievale, Paris, 1984, 
251. 
75 Cite par V. MORTET & P. DESCHAMPS, Recueil des textes 
relatifs a 1 'histoire de 1 'architecture et a la condition des archi-
tectes en France au Moyen Age, t. II, Paris, 1929, 57. 
76 Cite par M. POWICKE 1961, 190: «Ad operationes vi/le et 
murorum Vernolii dirutorum per regem Francie tempore 
gtlerre»; «in operationibus muron11n castri de Vernolio»; chant 
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perdre aussitot ce qu'il avait eu tant de difficulte a 
acquerir78 . Nous ne possedons pas de comptes 
concemant ces annees, ce qui empeche de verifier le 
bien-fonde des affirmations de Guillaume. Par 
contre, les sources sont beaucoup plus riches 
concemant la conquete de 1202-1204. Prenons 
quelques exemples: Lyons, pris en 1202, figure dans 
le compte de 1202-1203 au chapitre des gamisons 
soldees79, tout comme de nombreuses autres places 
(Evreux, Goumay ... ).A Goumay, lorsqu'il pretend 
que Philippe fait reconstruire ce que les flots avaient 
devaste lors de la destruction de la digue, il ne faut 
pas soupc;onner le panegyriste de vouloir uniquement 
flatter l'image de son souverain: le compte men-
tionne des travaux effectues a la tour et a cinq 
breteches, des interventions sur les hourds, 1 'en-
ceinte, le fosse et un moulin pour une somme de 995 
livres, ce qui represente une proportion non 
negligeable des depenses de l'annee80. 
La Philippide presente un Capetien soucieux de 
1 'etat des fortifications de son domaine. Mais dans 
1 'ensemble, elle est presque muette sur la question 
des constructions de Philippe Auguste, qui ont 
pourtant imp rime au regne 1 'empreinte que 1 'on 
connalt. L 'Anonyme de Bethune ecrit en effet du roi: 
"Sachies ... combien il accrut le regne de France, et 
coment il fist renoveler les fermetes des chastels Id 
deceues estoient, et comforment ilfistfermer les cite-
s et les bars et les chastels de France qui sans fermete 
estoient"81 • 
Les modifications apportees dans la conception 
des places fortes n'auraient-elles pas franchi le milie-
u restreint des ingenieurs qui gravitait autour du roi? 
Ce silence de Guillaume apropos des donjons dresse-
s par le Capetien n'illustrerait-il pas la desuetude du 
donjon, visible dans les chateaux philippiens? Le 
poete semble pourtant sensible a la valeur symbo-
lique de ces tours, dont i1 souligne constamment la 
presence: la plupart des sites qu'il peint sont domines 
par leur summa arx. Mais il est vrai que le propos de 
1 'ouvrage etait de mettre en lumiere les exploits 
militaires du roi de France, ce qui aboutit a nous faire 
IV, 490: ... Seque dole/ mutilam muris et turre superba I quos 
rex stravit humi. 
77 Chant VIII, 378. 
78 Chant IV, 440-444: ... qui prudens munit armis castella 
virisque I et fossa/a novat,fractasque red integral arces I jirmior 
ut multo quevis munitio fiat I quam prius exstiterit, modica ne 
perdat in hora I que sibi cum magna sun/ acquisita la bore. 
79 Chant VI, 209; E. AUDOIN 1913,40 et 140. 
8° Chant VI, 260-261: deinde reedificat muros, vicosque, 
domosque I quos fera ton·entis viol entia straverat unde. F. LOT 
& R. FAWTER, op. cit., 117-118. 
81 Cite par Ph. CONTAMINE 1982, 583. 
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mieux connal'tre les fortifications de conception 
anterieure aux bouleversements qu'il impose. Les 
lacunes que nous regrettons, comme l'absence de 
tout detail sur la seconde enceinte ou le donjon du 
Chateau-Gaillard, s'expliquent par la coherence du 
recit; de meme, les remarques ou les developpements 
"techniques" sont en general utiles ou necessaires a 
la comprehension des operations decrites. 
Georges Duby juge Guillaume le Breton "honnete 
autant qu'il peut l'etre"82. Compte tenu de son statut 
et de l'objectif qu'il s'etait fixe en redigeant la 
Philippide, nous relevons somme toute dans son 
oeuvre fort peu de contreverites: quelques erreurs, 
volontaires ou non, et surtout des silences, certes fort 
signifiants et souvent frustrants. Mais dans le 
domaine qui a retenu notre attention ici, rendons 
grace a sa precision qui est presque celle d'un homme 
de l'art. Rigord, moine de Saint-Denis, n'omet rien 
des miracles qui touchent son abbaye et rapporte 
consciencieusement mais sans brio les exploits 
militaires du roi de France, et n'accorde pas au siege 
du Chateau-Gaillard la place qui lui revient; 
Guillaume, clerc seculier au service de la monarchie, 
est aussi et avant tout, a 1 'image de beaucoup de ses 
contemporains, un homme qui vit dans une societe 
militaire. Le regne de Philippe Auguste et l'affron-
tement avec les Plantagenets ont foumi il est vrai a 
ses qualites un extraordinaire champ d'expression. 
Ce texte bien connu, auquel 1 'historien a si sou vent 
recours, meriterait une etude d' ensemble ainsi qu 'une 
confrontation systematique avec les autres sources 
dont nous disposons. 
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Ringwallburgen und Reiterkrieger. 
Zum Wandel der Militarstrategie im ostsachsisch-slawischen Raum 
an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert 
FUr die Flachlandgebiete des nordlichen Konti-
nentaleuropa sind fiiihmittelalterliche Ringwalle mit 
Holz-Erde-Mauem Uberwiegend in Niederungslage 
eine relativ haufige Erscheinung. Seit langerem hat 
sich die Forschung mit der historischen Deutung 
dieses Typs von Befestigungen beschaftigt und ist ftir 
die einzelnen Landschaften und Objekte zu unter-
schiedlichen Wertungen gelangt. Bereits die Fort-
schritte bei der Datierung des archaologischen Fund-
gutes, wie zum Beispiel der in das ausgehende 9. his 
in die erste Halfte des 10. Jahrhunderts weisenden 
Badorfer Keramikformen aus dem Ringwall Hunne-
schans (Uddelermeer) in den Niederlanden1, haben 
gezeigt, daB die von C. Schuchardt vorgeschlagene 
Verbindung des Ringwalltyps mit den Sachsen vor 
der karolingischen Eroberung bzw. den Sitzen der 
dann zur Zeit Karls des GroBen in Sachsen amtie-
renden Grafen unwahrscheinlich se in dUrfte2. Natur-
wissenschaftliche Untersuchungen an den groBen 
Ringwallen im Bereich der Schelde-MUndung3, der 
Befund eines mUnzdatierten ahnlichen Ringwall-
objektes in der Bretagne4 sowie Dendrodaten zu den 
Niederungsringwallen Stellerburg (Westholstein)5 und 
Hollenstedt sUdlich von Hamburg6 lassen in letzter 
Zeit deutlich werden, daB die Entstehung dieser 
Objekte fiiihestens in den Verlauf der ersten Halfte 
des 9. Jahrhunderts datiert werden kann, daB solche 
H.A. HEIDINGA, The Hunneschans at Uddel reconsidered: 
Some ideas about the function of a medieval ringfort in the 
Central Netherlands, Chateau Gaillard XIII, 1987, 53-62. 
2 C. SCHUCHARDT, Die Burg im Wandel der Weltgeschichte, 
Potsdam, 1931, 188ff. 
3 R. VAN HEERINGEN, P.A. HENDERIKX & A. MARS, Vroege-
Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland (Amersfoort 1995), 
37ff.; R. van Heeringen, Zeeland between Nehalennia and the 
Goths. In: M. LODEWIJCKX (Hrsg.), Archaeological and 
historical aspects ofwest-european societies (Festschr. A. Van 
Doorselae1), Leuven, 1996, 255ff. 
4 J.-P. NICOLARDOT, Elements de datation du champ de 
Peran, Pledran (Cotes-du-Nord). In: Bretagne, Pays de Loire -
Touraine - Poitou a l 'epoque merovingienne. Actes des VIe 
Journees Nationales de l 'Association Fram;ais d 'Arclu}ologie 
Merovingienne, Rennes, Juin 1984, Paris, 1984, 73ff. 
Anlagen dann in der zweiten Halfte und besonders 
gegen Ende des 9. Jahrhunderts zahlreich sind und 
daB fast regelmaBig eine fortdauemde Nutzung im 
Verlauf des 10. Jahrhunderts nachweisbar ist. Damit 
deutet si eh fiir diese Falle eine sehr enge V erbindung 
des beginnenden Baus der Ringwallburgen mit der 
politischen Situation besonders seit der zweiten 
Halfte des 9. Jahrhunderts an, die im Norden vor 
allem durch die Normanneneinfalle gepragt war. 
Eine urspriingliche militarisch-strategische Rolle der 
Anlagen liegt somit auf der Hand. 
FUr den slawischen Siedlungsraum jenseits der 
sachsischen Siedlungsgrenzen ist das Alter von Ring-
wallen in Niederungslage bislang fiir relativ hoch 
gehalten warden. Basierend auf Oberlegungen zur 
Gesellschaftsevolution in diesem Raum sowie auf 
vorwiegend keramiktypologischen Deutungen eines 
scheinbar mit ,archaischen" Ziigen behafteten Fund-
materials wurden Datierungen here its ftir das fiiihe 7. 
Jahrhundert vorgeschlagen7. Erste Datierungen an 
Holzfunden a us sole hen Burgen erbrachten zwar wie 
im Fall Bosau in Ostholstein die Erkenntnis, daB ,die 
dendrochronologisch nachweisbare Bebauung dem 
zweiten und dritten Viertel des 9. Jahrhunderts n. 
Chr. zugewiesen werden" muB8, doch wird verschie-
dentlich aus grundsatzlichen Erwagungen am fiiihen 
Zeitansatz ftir das Auftreten der Niederungsringwalle 
D. LAGGIN, Die Stellerburg in Ditmarschen, Hammaburg 
N.F. 9, 1989, 191ff. 
6 C. AHRENS, Zur Deutung der ,AI ten Burg" bei Hollenstedt 
in Niedersachsen. In: J. HENNING & A. RUTTKAY (Hrsg.), Fruh-
mittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa, Bonn, 
1997 (im Druck); C. AHRENS & S. WROBEL, Datierung der ,A)-
ten Burg" bei Hollenstedt, Hammaburg N.F. 10, 1993, 290ff. 
7 J. HERRMANN (Hrsg.), Die Slawen in Deutschland. Ein 
Handbuch, Berlin, 1985, 186ff.; E. PETERSEN, Der Ringwall 
von Kleinitz, Kr. Gri.inberg, Altschlesien 7, 1938, 59ff.; K. 
LANGENHEIM, Der fri.ihslawische Burgwall von Gustau, Kr. 
Glogau, Altschlesien 8, 1939, 1 04ff. 
8 D. EcKSTEIN, Dendrochronologische Beitriige zur Datie-
rung der slawischen Besiedlung Ostholsteins. In: Bosau. Unter-
suchung einer Siedlungskammer in Ostholstein, IV Naturwis-
senschaftliche Untersuchungen, Neumi.inster, 1980, 110. 
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im slawischen Raum weiter festgehalten9• Mit dieser 
Friihdatierung verband sich haufig auch die Vor-
stellung, daf3 besondere Bauvarianten an einzelne 
slawische Stamme gebunden gewesen seien und mit 
diesen von Osten nach Westen Verbreitung gefunden 
hatten10• Kleine Rundwalle dieser Art galten als 
Indizien flir die Herausbildung eines grundbesit-
zenden Adels ostlich von Elbe und Saale. 
Fur ein Forschungsprojekt, dessen Feldarbeiten 
zwischen 1992 und 1996 in der Niederlausitz in 
Brandenburg durchgefi.ihrt wurden, war das Ziel 
formuliert worden, durch eine moglichst intensive 
archaologische Untersuchung einer ausgewahlten 
fri.ihmittelalterlichen Burgenlandschaft im slawischen 
Siedlungsraum zwischen Elbe und Oder nahere Auf-
schli.isse uber die moglichen historischen Hinter-
griinde der Entstehung und Ausbreitung des Typs der 
ldeinen Niederungsringwalle zu erlangen 11 • Die Land-
schaft der Niederlausitz mit 37 lokalisierbaren Bur-
gen dieser Art und etwa dreimal so vielen Offensied-
lungen des Friihmittelalters (Abb. 1) bot sich flir eine 
konzentrierte Untersuchung an, weil hier der fort-
schreitende Braunkohlentagebau bereits in der Ver-
gangenheit archaologische Mal3nahmen an mehreren 
Befestigungen erfordert hatte und namentlich die 
dendrochronologischen Untersuchungen an Holzfun-
den zunachst a us der Ringwallanlage von Presenchen 
in den Jahren 1988/89 eine Datierung zwischen dem 
ausgehenden 9. und dem spateren 10. Jahrhundert 
und damit zahlreiche Fragen an das bisher vorherr-
schende Bild erbracht hatte 12• Bis zum Ende der 
Feldarbeiten 1996 konnten den 10 alteren Untersu-
chungen an Ringwallen dieser Landschaft 23 neue 
hinzugefi.igt werden. Neben einer grof3eren For-
schungsgrabung am Burgwall von Saf3leben, bei der 
50% der Innenflache der Burg untersucht wurden, 
waren die ubrigen Aktionen mit jeweils his zu 4 
Sondageschnitten durch Burggraben und Au13enbe-
reiche der Wallmauem der Burgen verbunden. 
Neben zahlreichen neuen Erkenntnissen uber 
Methoden des Befestigungsbaus, die Innenstrukturen 
der Anlagen und das durch Funde vermittelte kultur-
geschichtliche und wirtschaftliche Bild der Ring-
walle und ihrer Vorburgsiedlungen bildet der Fort-
schritt bei der chronologischen Bestimmung der 
9 J. HERRMANN, Tornow. In: Lexikon des Mittelalters, 8. Bd., 
4. Lieferung, Miinchen, 1996, 876. 
10 J. HERRMANN, Gemeinsamkeiten und Unterschiede im 
Burgenbau der slawischen Stamme westlich der Oder, Zeitschr. 
Arch. I, 1967, 206ff. 
11 J. HENNTNG, Germanen-Siawen-Deutsche. Neue Untersu-
chungen zum friihgeschichtlichen Siedlungswesen ostlich der 
Elbe, Priihist. Zeitschr. 66, 1991, 22ff.; DERS., Forschungs-
programm zu den Burgwallen der Niederlausitz im Friih-
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Anlagen eines der wichtigsten Ergebnisse des Pro-
jektes. Die zahlreichen Holzfunde der Grabungen 
wurden von K.-U. Heuf3ner (Dendrolabor des Deut-
schen Archaologischen Instituts Berlin) bearbeitet 
und haben his heute 394 Dendrodaten, davon 74 mit 
erhaltener Waldkante und 95 mit erhaltener Kem-
Splint-Grenze, erbracht. Fur 29 Ringwalle lassen sich 
dendrochronologische Datierungen mit den Befunden 
verlmupfen. In drei weiteren Fallen liegen Grabungs-
aufschlusse vor. V on den lokalisierbaren Niederungs-
ringwallen dieses Gebietes fehlen nur noch aus 5 
Objekten grabungsarchaologische und naturwissen-
schaftliche Daten vollig, wahrend flir fast 90% der 
Anlagen Aussagen auf verschiedenen Grundlagen 
moglich sind. Hinzu kommen archaologische und 
dendrochronologische Angaben, die bei Nachunter-
suchungen aus dem einzigen Hohenburgwall der 
Niederlausitz im Fruhmittelalter Gehren gewonnen 
wurden. 
Der Umstand, daf3 sich im Laufe der Projektreali-
sierung praktisch ohne Ausnahme alle dendro-
chronologisch datierbaren Niederungsrundwalle als 
Objekte zu erweisen begannen, die in den Zeitraum 
etwa zwischen dem letzten Viertel des 9. Jahrhun-
derts und dem ausgehenden 10. Jahrhundert gehoren, 
hat schon bald gezeigt, daf3 fruher gehegte Hoff-
nungen, die zahlreichen ergrabenen Anlagen konnten 
uns fast 400 Jahre fruher slawischer Kultur- und 
Sozialgeschichte erschlief3en, nicht in Erflillung 
gehen wi.irden. Die Burgwalle betreffen vielmehr nur 
etwa die letzten 100 Jahre vor dem Anbruch des 
Hochmittelalters und damit eine Zeit, ftir deren Ver-
lauf die Schriftquellen von Bestrebungen der sach-
sisch-deutschen Konige und ihrer Beauftragten 
berichten, die Herrschaft uber diesen slawisch besie-
delten Raum zu erlangen. Sowohl die im Zusammen-
hang mit intensiveren Grabungen in Burgen ange-
legten Wallschnitte (Saf3leben, Leuthen-Wintdorf) 
als auch die vor allem mit dem Ziel der Gewinnung 
organischer Funde eingebrachten Sondageschnitte 
durch die Burggraben (z.B. Zieckau, Kasel-Golzig, 
Langengrassau, Beesdau, Riedebeck, Gief3manns-
dorf, Ragow und Werben) lief3en his zu vierfache 
Emeuerungen, Zerstorungen, Ausbauten und Wieder-
errichtungen der Burgen erkennen, die damit ganz 
mittelalter. In: Archaologie in Berlin und Brandenburg 3, Stutt-
gart, (im Druck). 
12 J. HENNING, Der Burg-Siedlungs-Komplex von 
Presenchen: Probleme und Perspektiven slawischer Archaologie 
im Braunkohlengebiet der Niederlausitz. In: B. GRAMSCH & G. 
WETZEL (Hrsg.), Archiiologische Erkundung und Rettungs-
arbeit in Tagebaugebieten Mitteleuropas. Internationale Ar-
beitstagungSallgast, Kr. Finsterwalde, 10.-14. Apri/1989, Ber-
lin, 1991, 141 ff. 






Abb. 1.- Friihmittelalterliche Fundstellen in der Niederlausitz: I. kleiner Niederungsringwall; 2. grojJer Hohenburg-
wall; 3. Siedlung (nach Corpus 4, 1985) 
allgernein rnit den Auseinandersetzungen des 10. 
Jahrhunderts urn die Herrschaft irn Gebiet des slawi-
schen Starnrnes der Lusizi in Verbindung zu bringen 
sind13 • 
Es zeigt sich, daf3 die einzelnen Burgwalle in der 
Niederlausitz durchaus zu unterschiedlichen Zeiten 
entstanden sind, dernzufolge auch nicht vollig zeit-
lich parallel nebeneinander existierten und offenbar 
auch zu unterschiedlichen Zeiten endeten. Diese 
Vielfalt, die allerdings auch deutliche Haufungen und 
gewisse Tendenzen zeigt, uberschreitet - soweit 
bisher erkennbar - jedoch nirgends die sich bereits 
bei Projektbeginn abzeichnenden Grenzen der ,Burg-
wallzeit" in der Niederlausitz zwischen dern letzten 
Viertel des 9. Jahrhunderts und dern spateren 10. 
Jahrhundert. Die irn Ergebnis des Projektes ent-
standene Moglichkeit, die knapp 100-jahrige ,Burg-
13 J. HENNING, Archaologische Forschungen an Ringwallen in 
Niederungslage: Die Niederlausitz als Burgenlandschaft des ost-
lichen Mitteleuropa im frilhen Mittelalter. In: J. HENNING & A. 
RUTTKA Y (Hrsg. ), F111hmittelalterlicher Burgenbau in Mittel-
und Osteuropa, Bonn, 1997, (im Druck). 
14 J. HENNING, Neues zum Tomower Typ. Keramische For-
men und Formenspektren des Fri1hmittelalters im Licht dendra-
wallzeit" in der Niederlausitz in einzelne ,Burgen-
schichten" zu zerlegen, hat neue Erkenntnisse zur 
Keramikentwicklung in diesem Raurn errnoglicht. 
Danach ist heute darnit zu rechnen, daf3 die bisher rnit 
der Einwanderung der Lusizi irn 7./8. Jahrhundert in 
Verbindung gebrachte entwickelte Kerarnikvariante 
der Tomower Rippenschulterware ihre rnassenhafte 
Verbreitung erst in einer etwa in die 30-er Jahre des 
10. Jahrhunderts fallenden Burgenschicht erfahren 
hat14• Zu diesen Objekten gehOrt der vollstandig aus-
gegrabene Burgwall von SchOnfeld (Abb. 2), dessen 
Burggraben einen alteren, dendrochronologisch urn 
938/940 datierten Brunnen (Nr. 1) uberlagert. Nach 
G. Wetzel ergibt der Befund ,eindeutig ... , daf3 der 
Brunnen 1 alter als der Graben und Burgwall der 
Phase A sein rnuf3" 15 • Dazu pal3t die Datierung des 
Burgbrunnens problemlos, dessen 24 Dendrodaten 
chronologischer Oaten zum westslawischen Siedlungsraum. In: 
M. KOBUSIEWICZ, H. K6CKA-KRENZ & W. LOSINSKI (Hrsg.), 
Festschr. Z. Hilczer-Kurnatowska, Poznan (im Druck). 
15 G. WETZEL, Schonfeld und Seese. Beitriige zur Ur- und 
Fruhgeschichte der Niederlausitz, Vertiff. Mus. Ur- u. 
Frlihgesch. Potsdam 19, Berlin, 1985, 61. 
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Abb. 2. - Befundsitua-
tion und Dendrodaten 
zum Niederungsringwall 
van Schonfeld in der 
Niederlausitz (nach Wet-
zel 1985 und Heufiner/ 
Westpha/1997) 
Schonfeld Burgwall 
eine Bauzeit etwa urn 945/948 belegen 16• Die Torno-
wer Rippenschulterware ist hier mit 33% im Fund-
material vertreten. Einige Burgwalle, die schon in der 
Zeit vor 900 erbaut und gerade bis in die 30-er Jahre 
des 10. J ahrhunderts existiert ha ben, erbrachten 
dagegen bislang nur sehr geringe Prozentanteile 
dieser entwickelten Keramik (Riedebeck: 5%, Ragow: 
7%). Die sehr hohen Prozentanteile der Rippen-
schulterware im Burgwall von Tornow sprechen 
daher fiir eine vergleichsweise spate Stellung dieses 
Objektes etwa gegen Mitte und in der zweiten Halfte 
des 10. Jahrhunderts 17• 
Die Konstruktion der Wallmauern erfolgte in den 
meif3ten Fallen auf recht ahnliche Weise. Man errich-
tete einen doppelten Kreis von Holzrostsektionen, 
gefiillt mit Ernde und Steinen und setzte vor diese 
Kernanlage in Richtung Burggraben nach auf3en eine 
weitere abgeboschte Bermensektion aus Holz und 
Erde vor. Der umlaufende Graben war als flacher 
Sohlgraben ausgeftihrt. Mehrfach lief3en sich Pak-
kungen aus Stein beobachten, die vor die graben-
seitige Front der Wallboschung oder auch auf die 
Rlickfrontboschung gesetzt waren. Bisweilen waren 
die Steinsetzungen in den Wallgraben abgerollt. 
Beim Ringwall von Saf3leben hat man der Wallmauer 
16 Dendrodaten nach: J. HERRMANN & K.-U. HEUf3NER, 
Dendrochronologie, Archiiologie und Friihgeschichte vom 6. bis 
12. Jh. in den Gebieten zwischen Saale, Elbe und Oder, Ausgr. 
11. Funde 36, 1991, 279. 
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bei ihrer letzten Wiederherrichtung frontseitig Torf-
oder Grassodenpackungen vorgeblendet. Beide 
Bauweisen- trockenmauerartige Steinblenden aus 
nordischen Geschieben und die Befestigung von 
Wallmauern durch Sodenauflagen sind Erscheinun-
gen, die zahlreiche Parallelen im Befestigungsbau 
der Niederungslandschaften des nordlichen Konti-
nentaleuropa besitzen (Abb. 3). Dabei stellt sich die 
Verwendung nordischer Geschiebe als eine auf jenen 
Teil des westslawischen Siedlungsraumes beschrank-
te Erscheinung dar, in dem man mangels gebrochener 
Berggesteine mit den fur Bauzwecken eher unge-
eigneten rundlich gerollten Geschieben Vorlieb 
nehmen mu/3te. Der Charakter als Trockenmauern ist 
bis auf einzelne Ausnahmen (z.B. Oldenburg, Liepen 
bei Rostock und Poznan) wegen der Ungunst des 
genutzten Materials oft nur schwer oder gar nicht 
mehr erkennbar. Es kann aber wohl kein Zweifel 
daran bestehen, daf3 die Geschiebepackungen letzt-
lich nur eine rohstoffbedingte und daher technisch 
modifizierte Variante der im karolinger- und ottonen-
zeitlichen Befestigungsbau Mitteleuropas weithin 
verbreiteten Methode war, den Holz-Erde-Konstruk-
tionen der Befestigungswalle Steintrockenmauern als 
frontseitige Blende oder beiderseitige Schale hin-
17 Statistische Oaten zu Tomow nach: M. DULINICZ, Problem 
datowania grodzisk typu Tomow i grupy Tomow-Klenica, 
Arch. Polski 34, 1994, 35 u. Abb. 1. 
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Ab b. 3. - Friihmittelalterlicher Burgenbau (8.-1 0. Jahrhundert) m it Trockenmauern und Blend en a us gebrochenem 
Berggestein (1), aus nordischen Geschieben (2) und aus Soden/Plaggen!Trockenziegeln (3. germanisches und 4. slawi-
sches Gebiet). Nordgrenze ortlich anstehender Berggesteine (5) und Endmoriinenziige mit nordischen Geschieben (6) 
zuzuftigen. In den slawischen Siedlungsgebieten der 
Slowakei, Mahrens, Bohmens, zwischen Elbe und 
Saale sowie im siidlichen Polen begegnet wegen des 
hi er plattenartig gebrochenen Berggesteins die Metho-
de in der klassischen Form der Steintrockenmauer18• 
Die Verwendung von Gras- und Torfsoden sowie 
gelegentlich von Trockenziegeln scheint die im sach-
sischen Siedlungsraum Norddeutschlands rohstoff-
bedingte Variante beim Bau frontseitiger Blenden 
bzw. einer Schalenkonstruktion der Holz-Erde-Walle 
zu sein 19• Die gelegentlichen Nachweise dieser Bau-
weise im slawischen Siedlungsraum diirften daher 
vor allem als westliche Einfliisse zu werten sein, da 
Be lege weiter ostlichjenseits von Oder und NeiJ3e zu 
fehlen scheinen. Die Herkunft der trockenmauer-
artigen Steinblenden ist dagegen nicht genau 
bestimmbar, da die Trockenmauertechnik im Befes-
tigungsbau wohl nur allgemein aus Gebieten spat-
antiker Tradition im Rhein-Donau-Raum herzuleiten 
ist und bereits seit der spaten Karolingerzeit in ver-
schiedenen slawischen Gebieten (z.B. Mahren) Auf-
nahme gefunden hatte. 
Eine weitere Besonderheit der Ringwalle der Nie-
derlausitz ist es, daJ3 zum Teil im Wechsel mit 
Nutzungsperioden einer durch Blockbauten gekenn-
zeichneten lnnenbebauung Bauphasen mit aus-
schlieJ31ich ebenerdigen Pfostengebauden auftreten 
18 W. COBLENZ, Friihmittelalterliche Burgen mit steinerner 
Blendmauer aus dem Gebiet nordlich und siidlich des Erzgebir-
ges, Sbornik narodniho muzea V Praze 20, 1966, 191 ff. 
19 R.V.USLAR, Studien zufriihgeschichtlichen Befestigungen 
zwischen Nordsee und A/pen, Koln-Graz, 1964, 197ff. 
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Abb. 4.- Ebenerdige Pfostengebiiude im Friihmittelalter (8.-10. Jahrhundert) inliindlichen Siedlungen (1) und in Bur-
gen und Vorburgsiedlungen (2). 
(Abb 4). Da im Hindlichen slawischen Siedlungs-
wesen des 8. bis 10. Jahrhunderts bisher ausschlief3-
lich Kleingebaudetypen (Grubenhauser m it und ohne 
Pfosten, Block- und Flechtwandbauten) bekannt sind, 
stehen die bisweilen recht grof3en Pfostenbauten aus 
den Burgen der Niederlausitz in einem aufHilligen 
Kontrast zu den ortlich verbreiteten slawischen Haus-
bautraditionen20. Wahrend im westlichen Europa der 
ebenerdige Pfostenbau im Fri.ihmittelalter eine weit-
verbreitete Erscheinung gleichermaf3en in den land-
lichen Siedlungen wie in den Befestigungen ist, 
beziehen sich gesicherte gleichzeitige Nachweise aus 
dem slawischen Siedlungsraum bisher nur auf ver-
20 P. DONAT (Haus, Hofund Dorfin Mitteleuropa vom 7.-12. 
Jahrhundert, Berlin, 1980, 26, Anm. 32) wies auf das wahr-
scheinlich kaiserzeitliche Alter einiger fiir slawisch gehaltener 
Pfostenbaugrundrisse in Tornow sowie die ,unzutreffende Vor-
stellung" (127, Anm. 226), die die darauf ful3enden zeichneri-
schen Rekonstruktionen vermitteln, hin. 
21 Eine Verbindung mit sachsischen Traditionen, die erst mit 
der Eroberung der Lausitz nach 932 bzw. 963 infolge einer deut-
schen Nach- oder Zwischennutzung der Burgen Verbreitung 
fanden (J. HENNING, Slawen und Deutsche im Friihmittelalter. 
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einzelte Burgen bzw. ihre Vorburgsiedlungen. Da 
einige dieser Belege wiederum bereits die spate 
Karolingerzeit betreffen (z.B. Mahren), ist eine west-
liche Herleitung des Pfostenbaus in den nieder-
lausitzer Burgen sicher nicht die einzig mogliche 
Erklarungsvariante21 • Allerdings scheint eine solche 
aus Griinden der historischen und archaologischen 
Gesamtkonstellation zunachst am naheliegendsten. 
Aus archaologischer Sicht findet namlich die Verbin-
dung der Elemente Ringwall in Niederungslage, 
Holz-Erde-Mauem mit Verblendung (Soden/Stein) 
und Pfostenbauten im Innenraum der Befestigung im 
Westen, namentlich in den frtihmittelalterlichen 
Siedlungsarchaologie im iistlichen Brandenburg, Archiiologie in 
Deutschland 2, 1991, 22ff.), scheint heute nach Vorliegen zahl-
reicher Dendrodaten fiir die Lausitz nur fiir bestimmte Falle, 
zum Beispiel die urn 975 datierte letzte Burgennutzung in 
Presenchen, mit griil3erer Wahrscheinlichkeit miiglich zu sein. 
Bei alteren Pfostenspuren ist !eider schwer zu entscheiden, ob 
sie zu Phasen der ,Burgenbaugipfel" oder der nachfolgenden 
,Befriedungsphasen" gehiiren, ob sie also eher vor oder eher 
nach den Eroberungen bzw. Zerstiirungen der Anlagen entstan-
den sind. 
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Abb. 5.- Funde von Sporen aus Burgwiillen des 9./10. Jahrhunderts im slawischen Siedlungsraum: Baderitz (1), Sielow 
(2), Burg/Spreewald (3), Kollmichen (4), Zehren (5), Rotha (6). 
Ringwallen Westholsteins, Niedersachsens und des 
niederlandisch-belgischen Kiistenraumes ihre besten 
Parallelen. Unterschiede bestehen dennoch vor allem 
in der Gro/3e der Anlagen und in einzelnen baulichen 
Details (Holzinnengeriist der Wallmauem, Torkon-
struktionen), so da/3 man weniger an eine direkte 
Obertragung als vielmehr eine kulturgeschichtliche 
Vorbildwirkung diese Raumes denken mochte. 
Au/3erdem mu/3 beachtet werden, da/3 in der einzigen 
bisher vollsUindig ausgegrabenen Ringwallanlage 
aus der friihesten Burgenschicht des letzten Viertels 
des 9. Jahrhunderts in der Niederlausitz, Presenchen, 
das Auftreten der Pfostenbauten erst das Ergebnis 
eines Strukturwandels im Verlauf des 10. Jahrhun-
derts ist, dem eine urspriingliche, offenbar langer-
dauemde InnenfHichennutzung durch Blockbauten 
vorherging. Erst deutlich spater im weiteren Verlauf 
des 10. Jahrhunderts erbaute Ringwalle, wie zum 
Beispiel Schonfeld, weisen von Anbeginn Pfosten-
bauten auf. 
Von besonderem Wert fUr die Funktionsdeutung 
der Ringwalle in der Niederlausitz und ihres Umfel-
des sind die haufigen Funde von Reitersporen. Fast 
jedes dieser Objekte, in denen Ausgrabungen der 
Innenflachen stattgefunden haben, hat eines oder 
mehrere solcher Stiicke erbracht. Besonders haufig 
sind Sporen mit langem Stachel (Abb. 5), die in das 
10. Jahrhundert datiert werden konnen. Die im Ver-
gleich zu alteren Sporentypen seit der spaten Karo-
lingerzeit einsetzende deutlich VerHingerung des 
Stachels wird mit einer starkeren Panzerung des 
Reiters in Verbindung gebracht,- eine Tendenz, die 
auffallig zu der seit Heinrich I. in den Schriftquellen 
sichtbar werdenden gewachsenen RoUe der Panzer-
reiterei im Kampf gegen Slawen und besonders gegen 
die Ungam pa/3t. Da sich Sporen im skandinavischen 
Bereich erst seit der spaten Wikingerzeit unter den 
Grabbeigaben fin den, darf man annehrnen, da/3 auch 
in der seit dem spaten 9. und dem beginnenden 10. 
Jahrhundert mit immer mehr Erfolg betriebenen 
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Norrnannenabwehr gepanzerte Reiterkrieger eine zu-
nehmende Bedeutung erlangten. 
Die zusarnrnenfassende Auswertung der bei den 
Forschungen in den Ringwallen der Niederlausitz 
gewonnenen Dendrodaten rnit Waldkante und rnit 
Kem-Splint-Grenze vermitteln in der graphischen 
Darstellung einen aufschluBreichen Einblick in den 
Verlauf der Burgenbauaktivitaten (Ab b. 6)22• Es zeigt 
si eh, daB die Burgenlandschaft weder gegen En de des 
9. Jahrhunderts bereits als Ganzes entstanden ist, 
noch daB irn weiteren Verlauf der ,Burgwallzeit" bis 
gegen Ende des 3. Viertels des 10. Jahrhunderts die 
Errichtung und Instandhaltung der Burgen als ein 
kontinuierlicher Vorgang erfolgte. Vielrnehr sind sehr 
deutlich rnehrfache ,Aktivitatsgipfel" zu erkennen, 
zwischen denen die Bautatigkeiten wieder nahezu 
auf einen Nullpunkt sinken. Es ergeben si eh zurn Teil 
deutliche BezUge zu dern durch die Schriftquellen 
bezeugten Verlauf der Ereignisgeschichte23 • 
Der Bau der ersten Ringwalle erfolgte irn letzten 
Viertel des 9. Jahrhunderts. Lediglich vier verein-
zelte, irn vorhergehenden Teil des 9. Jahrhunderts 
liegende Daten beziehen sich aufHolzstticken, die in 
nachweislich jUngeren Baukornplexen der Burgen 
(zurneist Brunnen) sekundar verwendet worden sind. 
Urn die Jahre 891/893 lag ein erster Aktivitatsgipfel, 
dern in den Jahren urn 900 eine rnehrjahrige Ruhe-
pause folgte. Ob die 9 fUr diese altere Burgenbau-
phase dendrochronologisch nachweisbaren Ringwalle 
in der folgenden Zwischenzeit weiter in Benutzung 
blieben, scheint eher zweifelhaft. Die rnoglichen 
politischen Hintergrtinde ftir den Beginn des Burgen-
baus soli en weiter unten diskutiert werden. 
Ein aternberaubender Zuwachs der Bauaktivitaten 
wird etwa urn die Jahre 905/906 eingeleitet. Etwa ftir 
diese Zeit rnuB rnit dern Beginn aktiver rnilitarischer 
Operationen des sachsischen Herzogturns gegen die 
Slawen an der rnittleren Elbe gerechnet werden. Der 
spatere deutsche Konig Heinrich ftihrte urn diese 
Jahre irn Auftrag seines Vaters, des sachsischen 
Herzogs einen erfolgreichen Zug zur Unterwerfung 
der Dalerninzer durch24 • Die ,schweren VerwUstun-
gen und Brandschatzungen", von den en in diesern 
Zusarnrnenhang die Rede ist, scheinen irn angren-
zenden Gebiet der Lausitz Abwehrma/3nahmen in 
Gang gesetzt zu haben. Angesichts der urn 905/906 
22 Dendrodaten nach: J. HERRMANN & K.-U. HEUI3NER 1991 
(vgl. Anm. 16) 255ff.; 1. HENNING & K.-U. HEUI3NER, Zur Bur-
gengeschichte im I 0. Jahrhundert. Neue archaologische und 
dendrochronologische Oaten zu Anlagen vom Typ Tornow, 
Ausgr. u. Funde 37, 1992, 314ff.; K.-U. HEUI3NER & Th. WEST-
PHAL, Dendrochronologische Untersuchungen an Holzfunden 
aus friihmittelalterlichen Burgwallen zwischen Elbe und Oder. 
In: J. HENNING & A. RUTTKA Y (Hrsg.) Fruhmittelalterlicher 
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von den Ungam bewirkten Vemichtung des rnahri-
schen Reiches und der Niederlage eines bayerischen 
Aufgebotes gegen die Ungam 907 bei PreBburg 
haben diese sachsischen Aktionen wohl noch zu 
keinen stabilen Herrschaftsverhaltnissen uber die 
Elbslawen geftihrt. Diese wurden vielrnehr beschul-
digt, die Ungam zur Hilfe herbeigeholt zu haben. 
Bereits urn 918/919 wird die Spitze dieses zweiten 
Aktivitatsgipfels, der gleichzeitig der fruhrnittel-
alterliche Hauptgipfel des Burgenbaus in der Nieder-
lausitz uberhaupt ist, erreicht. Eine Verbindung zur 
Konigserhebung Heinrichs I. irn Jahr 919 scheint 
naheliegend. Der Machtzuwachs Heinrichs durfte 
angesichts seiner bereits zuvor eingeleiteten offen-
siven Politik gegen die slawischen Siedlungsgebiete 
in diesen Raurnen kaurn ohne Konsequenzen regis-
triert worden sein und wohl daher blieben noch his an 
das Ende der 20-er Jahre des 10. Jahrhunderts die 
Burgenbaurna/3nahrnen in der Niederlausitz beacht-
lich, und zwar wie die weiteren Ereignisse zeigten, 
nicht ohne Grund. FUr diese Jahre steigt die Zahl 
dendrochronologisch nachweisbarer Ringwalle auf 
stattliche 19 an. Nachweislich sind nicht nur die alte-
ren Burgen der ersten Bauphase vor 900 sarntlich 
wieder in Stand gesetzt worden. Es wurden auch 
zahlreiche neue gebaut. Als dann Heinrich I., wie die 
Hildesheirner Annalen berichten, irn Jahr 932 in die 
Lausitz zog25,- offenbar urn die rnit der Einnahrne 
der Brandenburg 928/929, der nachfolgenden Beset-
zung des Dalerninzer-Gebietes rnit der Hauptburg 
Gana und von Prag irn Jahr 929 begonnenen Erobe-
rungen irn Osten auszuweiten- , scheint er eine rnit 
Verteidigungswerken hoch gertistete Landschaft vor-
gefunden zu haben. Irn Anschlu/3 an Heinrichs Zug, 
zwischen etwa 932 und 941, signalisieren die Holz-
einschlagdaten einen fast vollstandigen Stillstand des 
Burgenbaus, offenbar eine ,Befriedungsphase". Hein-
richs Aktion scheint einen durchschlagenden Erfolg 
gehabt zu haben. 
Doch offenbar nur ftir knapp 10 Jahre, denn etwa 
941 bezeugen die Dendrodaten nochrnals einen 
beachtlichen Anstieg der Bauaktivitaten, die zwar 
nicht rnehr den Urnfang derer des friiheren Haupt-
gipfels erreichten, dennoch aber dazu ftihrten, daB 
auf dern Wege von Reaktivierung oder Neubau 
wieder eine groBere Zahl funktionsfahiger Ringwalle 
Burgenbau in Mittel- und Osteuropa, Bonn, 1997 (im Druck). 
23 Zur politischen Geschichte: W. BROSKE, Untersuchungen 
zur Geschichte des Lutizenbundes, MUnster-Koln, 1955; H. 
LUDAT,An Elbe und Oder um dasJahr 1000, Koln-Wien, 1971; 
1. BRANKACK & F. METSK, Geschichte der Sorben. Bd. 1: V on 
den Anflingen his 1789, Bautzen, 1977. 
24 Thietmar von Merseburg I, 3. 
25 MGH SS. XX, 785 (a.a.932): Henricus rexfiut in Lonsicin 
Ringwallburgen und Reiterkrieger 
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Abb. 6. - Verhiiltnis van Anzahl der Dendrodaten mit Waldkante (WK) und Kern-Splint-Grenze (KSG) aus fruh-
mittelalterlichen kleinen Ringwiillen der Niederlausitz zum Zeitablaufin 5-Jahresschritten (Dendrodaten: K.-U. Heuj3ner 
und Th. Westphal). 
geschaffen wurde. 12 Anlagen werden fur diese Zeit 
dendrochronologisch fal3bar. Slawische Aufstande, 
die urn 938/939 in Kampfe urn die Brandenburg kul-
minierten, konnten den Hintergrund fur diese Bau-
aktionen andeuten26 . 
Etwa zwischen die Jahre 948 und 958 fallt dann 
ein nochmaliger, wenn auch nicht vollstandiger 
Ruckgang der Bauaktivitaten. Die seit 948 bezeugte 
Zuordnung der Lausitz zum neu geschaffenen Bis-
tum Brandenburg scheint also in eine wieder leidlich 
beruhigte Zeit gefallen zu sein. Ob dieser Regelung 
eine militarische Aktion vorausgegangen ist, wie es 
der Abschwung im Verlauf der Holzeinschlagkurve 
nach etwa 947, also kurz vor dem Datum der Bis-
tumsgri.indung anzudeuten scheint, la13t si eh mangels 
schriftlicher Quellenzeugnisse nicht mit letzter 
Sicherheit sagen. Die geringen Bauaktivitaten his fast 
zum Ende der 50-er Jahre des 10. Jahrhunderts durf-
ten Instandhaltungen und Reparaturen an den Burgen 
belegen. Da fur das Jahr 961 eine Obereignung des 
Zehnten in terra Lusizi an das Moritzkloster in 
Magdeburg bezeugt ist27, mul3 man diese Fort-
26 Widukind von Corvey 11, 21. 
27 MGDOI,Nr.231. 
28 Widukind von Corvey Ill, 55; W. SCHLESINGER, Die Ver-
fassung der Sorben. In: H. LUDAT (Hrsg.), Siedlung und Verfas-
sung der Slawen zwischen El be, Saale und Oder, Giel3en, 1960, 
existenz von Burgen wohl mit einer deutschen Ober-
herrschaft verbinden, die - vielleicht mit zeitweiser 
Unterbrechung- im Prinzip spatestens seit dem Zug 
Heinrichs I. im Jahr 932 bestanden haben kann. Fur 
die Zeit vor und urn 955 ist fur einige der von Otto I. 
6stlich von Elbe und Saale beherrschten Gebiete 
uberliefert, daB auf den regionalen Rahmen be-
schrankte slawische Herrschaft, selbst eine auf Bur-
gen gesti.itzte, bestehen bleiben konnte. So boten auf-
standische Slawen 955 Otto I. an, sich wieder wie 
zuvor seiner Tributherrschaft zu unterwerfen, wenn 
sie Herren im eigenen Land bleiben durften und fi.ir 
die Burg Zwenkau ist ein als senior bezeichneter 
slawischer Burgverwalter uberliefert, der 955 Otto I. 
Heerfolge auf dem Lechfeld geleistet hatte28 • Die 
bislang in ihrer moglichen sozialgeschichtlichen 
Relevanz unbeachtet gebliebene Ortsbezeichnung 
,Schuppans Berg" fur eine in mittel- his jung-
slawischer Zeit bewohnte Inselsiedlung in Schutz-
lage bei Zaue (Fundplatz 10) in der Niederlausitz 
durfte auf die aus dem sorbischen Gebiet bekannte 
Oberschicht der Zupane zu beziehen sein29. 
75ff. Den von G.E.SCHRAGE (Slaven und Deutsche in der Nie-
derlausitz, Berlin, 1990, 158ff. 
29 Vgl. Fundstellenkatalog bei F. BIERMANN, Handel, Haus-
und Handwerk in friihmittelalterlichen Burg-Siedlungskom-
plexen zwischen Elbe und Lubsza. In: J. HENNING & A. 
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Ein letzter Aufschwung der Bauma/3nahmen urn 
die Wende von den 50-er zu den 60-er Jahren des 10. 
Jahrhunderts bricht etwa urn das Jahr 963 jah ab, und 
es fallt nicht schwer, den historischen Hintergrund 
dafi.ir zu ergri.inden. Es gelang dem Markgrafen Gero 
zu dieser Zeit, die Lusizi in hartester Kampfes-
fi.ihrung der direkten kaiserlichen Herrschaft zu 
unterwerfen30. Das hei/3t, die Bauaktivitaten in den 
Niederungsringwallen vor diesem Ereignis lassen 
sich wohl nur als Praventivma/3nahmen der vom 
markgraflichen ZugriffBedrohten sinnvoll erklaren. 
Als militarischer Sti.itzpunkt fUr den Angriff des 
Markgrafen auf die Lausitz di.irfte der gro/3e Hohen-
burgwall von Gehren am Si.idwestrand der Lausitz zu 
gelten haben. Archaologische Nachuntersuchungen 
und die auf ,urn oder nach 960" dendrochronologisch 
bestimmten Holzer des Wallaufbaus haben hier 
gezeigt, da/3 die Anlage etwa zu dieser Zeit geschaf-
fen wurde3 1• Die schon von Thietmar von Merse-
burg32 vorgenommene Verbindung der als Jarina 
bezeichneten Burg mit dem Wirken des Markgrafen 
scheint daher eine historische Realitat widerzu-
spiegeln. Die Zuordnung der Landschaft Lusizi zum 
Bistum Brandenburg in der Zeit davor erweist sich 
aus der Sicht der archaologischen und der schrift-
lichen Quellen als keine endgi.iltige und stabile 
Losung, vielmehr als eine, bei der scheinbar eine eher 
oberflachliche oder formale Christianisierung zu-
nachst mit einer Fortdauer slawischer Lokalherr-
schaft unter einer allenfalls tributaren deutschen 
Oberherrschaft einherging. Der Beseitigung dieses 
Zustandes im Gefolge der militarischen Aktion von 
963 wurde offenbar durch eine veranderte kirchliche 
Zuordnung der Lausitz Rechnung getragen. Sie 
unterstand seit 968 dem Bistum Mei/3en. 
Ob und gegebenenfalls ab wann Burgwalle der 
Niederlausitz auch als unmittelbare Sti.itzpunkte der 
sachsischen Eroberer gedient haben, ist schwer zu 
entscheiden. An sich ware dies spatestens seit 932 
denkbar und fi.ir Objekte, die seit 963 bestanden oder 
weiterexistiert haben, sogar sehr wahrscheinlich. So 
scheint die Funktion von Gehren au/3er Zweifel zu 
stehen, und auch die zur Zeit des letzten, urn 975 
erbauten Burgbrunnens fortifikatorisch noch voll 
funktionsfahige gro/3e Burganlage von Presenchen-
RUTTKA Y (Hrsg. ), Friihmittelalterlicher Burgenbau in Mittel-
und Osteuropa, Bonn, 1997 (im Druck); G.E. SCHRAGE (Slaven 
und Deutsche in der Niederlausitz, Berlin, 1990, 158ff.) kann 
nur indirekte Hinweise auf slawische Oberschichten in der Nie-
derlausitz benennen. 
30 Widukind von Korvey Ill, 67; Thietmar von Merseburg II, 
14 (9). 
31 Dendrodaten nach Gutachten von K.-U. Heuflner (Berlin). 
Zu den Ergebnissen der archaologischen Nachuntersuchungen: 
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fast in der Mitte der Niederlausitz gelegen - bietet 
sich fi.ir eine Deutung als Sti.itzpunkt und vielleicht 
sogar kleines regionales Zentrum aus der Zeit nach 
der endgi.iltigen Durchsetzung der ottonischen Herr-
schaft in der Landschaft Lusizi an. Presenchen ist 
bislang auch der einzige Niederungswall, fUr den 
dendrochronologisch eine durchlaufige Existenz 
etwa seit der Zeit der fri.ihen Burgenschicht im aus-
gehenden 9. Jahrhundert bis in die genannte Spatzeit 
des 10. Jahrhunderts belegt ist. 
Wahrend sich die Geschichte der Burgenland-
schaft der Niederlausitz nach 900 recht gut mit den 
durch die Schriftquellen bezeugten Ereignissen ver-
binden la/3t und dadurch Ri.ickschli.isse auf die Nutzer 
der Burgen gestattet, sind die Hintergri.inde fUr die 
Entstehung der Niederungsringwalle dieses Gebietes 
nicht an konkrete Nachrichten zu diesem Raum zu 
binden. Setzt man aber voraus, da/3 der Burgengipfel 
vor 900 seine Entstehung in gleicher Weise au/3eren 
Bedrohungssituationen verdankt, wie es fur die Ent-
wicklung nach 900 augenfallig wird, so bietet sich 
folgender allgemeiner Bezug zur politischen Geschi-
chte an33. Nachdem Ludwig der Deutsche 856 durch 
Zi.ige gegen die Daleminzer und Bohmen, die unter 
Karl dem Gro/3en erreichte Oberherrschaft im slawi-
schen Raum noch einmal behaupten konnte, waren 
die ersten drei Jahrzehnte der zweite Jahrhundert-
halfte durch wachsende Erfolglosigkeit des Ostfran-
kenreiches gegeni.iber den Slawen gepragt, die fortan 
regelma/3ig die ostliche Markenzone mit Uberfallen 
heimsuchten. Erst das Wirken des Markgrafen Arnulf 
leitete durch ein aktives Vorgehen gegen das mahri-
sche Reich seit 884/885 eine allmahliche Wende ein. 
Seit 887 Konig im ostfrankischen Reichsteil lie/3 
Arnulf seit 888 in der Markenzone Burgen bauen, 
zog 889 gegen die Elbslawen, 892 gegen die Mahrer 
und errang spatestens 895 wieder die ftinf Jahre 
zuvor verlorene Oberherrschaft i.iber Bohmen zuri.ick. 
Im Ergebnis dieser offensiven Politik nach Osten 
erscheinen seit 897 auch die Sorben wieder im 
Reichsverband. Der vielleicht mit der kurzzeitigen 
Gewinnung Bohmens bis in das sorbische Gebiet 
ausgeweiteten tributaren ,Femherrschaft" Mahrens 
i.iber Slawen zwischen Saale und Elbe34 wurde durch 
die Aktionen Arnulfs zwischen 889 und 895 ein Ende 
R: GEBUHR, Burg und Landschaft. Kulturhistorische Untersu-
chung zur Archiiologie friihgeschichtlicher Wehrbauten an El be 
und Elster am Beispiel der Burg auf dem .. Griinen Berg" bei 
Gehren, Magisterarbeit, Humboldt-Universitat zu Berlin, 1996. 
32 VI,57. 
33 Zum weiteren: J. FRIED, Der Weg in die Geschichte. Die 
Urspriinge Deu/schlands his /024, Berlin, 1994, 438ff. 
34 Thietmar von Merseburg VI, 99. 
gesetzt. Es scheint daher nicht unwahrscheinlich, da/3 
die aufBurgen und militarische Macht gestiitzte Ost-
politik Arnulfs vergleichbare Reaktionen im slawi-
schen Raum ostlich der Elbe hervorrief. 
Ahnlich enge Verkni.ipfungen zwischen Burgen-
bau und miliHirischer Offensivstrategie deuten sich 
fi.ir die Zeit Arnulfs auch im Westen an35 . Das 
Kapitular Karls des Kahlen 864 von P1tres, in dem 
der Abri/3 von Burgen befohlen wird, die ohne konig-
liche Genehmigung erbaut worden waren, bildet dabei 
allerdings zunachst den Ausgangspunkt fi.ir einen 
letzten, allerdings erfolglosen Versuch, das konig-
liche Vorrecht zum Burgenbau im Kampf gegen 
au/3ere Feinde zu bewahren. Die Schwerfalligkeit des 
i.iber das konigliche Aufgebotswesen organisierten 
Burgenbaus zeigen die Ma/3nahmen Karls des Kahlen 
868 zum Bau einer Burg aus Holz und Steinen an der 
Seine gegen die Normannen. Erst am 1. Mai 869 
treffen aus dem ganzen Land mi.ihsam gesammelte 
Arbeitskrafte (von je 1000 Hufen Land ein Ochsen-
karren und von je 100 Hufen ein freier Tagelohner) 
ein, urn mit dem Bau zu beginnen. Nach Abzug der 
Bauleute beginnen die Probleme der Burgbewa-
chung. 881 scheitert ein Burgenbauprojekt Konig 
Ludwigs Ill. an fehlenden Wachmannschaften und 
eine von Karl Ill. in ungli.icklicher Lage gebaute Burg 
an der Oise wird von den Normannen einfach dadurch 
erobert, da/3 sie die Verteidiger daran hindem 
,Wasser aus dem Flu/3 zu holen, denn anderes hatten 
sie nicht". Dies erinnert an die ebenfalls in Hohen-
lagen errichteten Burgen Karls des Gro/3en im Sach-
senkrieg, die offenbar ebenfalls wegen zu schwacher 
Wachmannschaften mehrfach wieder an die Sachsen 
verlorengingen. Auch fi.ir den Bau der Burg Esesfelt 
(bei Itzehoe) 809/810 wurden auf Befehl Karls des 
Gro/3en Baukrafte aus entfemten Gebieten Germa-
niens und Galliens erst umstandlich mobilisiert. 
Eine Wende bedeutete die auf dem Hoftag in 
Colmar 884 beschlossene dezentrale Reichsverteidi-
gung in lokaler Verantwortung. Schon 883 hatte der 
mit der Normannenabwehr betraute Herzog Heinrich 
35 Zum weiteren: G. BINDING, Deutsche Konigspfalzen, 
Darmstadt, 1996, 146ff. 
36 I, 35. 
37 Vgl. zum Beispiel die Bestimmungen in den Capitularien 
von 807 und 808 (Cap. I, 134f. u. 137) zur Reitergestellung. 
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von Ostfranken selbst Befestigungen gegen die aus 
Verschanzungen bei Duisburg operierenden Nor-
mannen bauen lassen, urn Sachsen vor Pli.inderungen 
zu schi.itzen. Aus diesen Stellungen heraus wurden 
schlie/31ich erfolgreiche Aktionen gegen die Norman-
nen gefi.ihrt. An den Kampfen nahm als Befehlshaber 
des bayerischen Aufgebots Markgraf Amulf teil, der 
wenige Jahre spater als Konig in ahnlicher Weise die 
militarische Strategie des dezentralen Burgenbaus im 
Osten anwandte. Unter dem Zeichen au/3erer Bedro-
hung begannen lokale Krafte mit dem Befestigungs-
bau, so 888 der konigliche Ministeriale Heimo, 908 
der Bischof von Eichstatt und vor 914 erlie/3 der 
Bischof von Worms Thietlach gar eine eigene Mauer-
bauordnung. Die Ma/3nahmen Heinrichs I., zuweilen 
als Burgenbauordnung gedeutet, bildeten also eine 
fortgeschrittene Etappe, weniger den eigentlichen 
Beginn einer neuen Militarstrategie, wie es bei Widu-
kind von Corvey anklingt36 . Auch die Aufstellung 
eines starken Heeres aus gepanzerten Reitem durch 
Heinrich I. di.irfte an eine bereits im 9. Jahrhundert 
eingeleitete Entwicklung angekni.ipft haben37 . 
Flachendeckender Befestigungsbau und bewegliches 
Panzerreiterheer bildeten fortan eine eng miteinander 
verbundene Einheit, die bis gegen Mitte des 10. Jahr-
hunderts militarische Erfolge gegen Normannen, 
Ungam und Slawen ermoglichte. Wie die Ergebnisse 
der Untersuchungen in der Niederlausitz nahelegen, 
wurde jedoch schon friihzeitig auch im slawischen 
Siedlungsraum auf die neuen militarisch-strategischen 
Entwicklungen mit einem eigenen Befestigungsbau 
reagiert. Im Verlauf des 10. Jahrhunderts nahm dann 
wohl auch die Komponente berittener slawischer 
Reiterkrieger so stark zu, da/3 man von deutscher Seite 
offenbar zeitweilig zu Konzessionen gezwungen war. 
Das zeitweise Fortbestehen slawischer Lokalherr-
schaften mit Burgen zum Teil unter deutscher Ober-
herrschaft und die Gestellung slawischer Reiterkrieger 
fi.ir das ottonische Heer finden aus dieser Sicht ihre 
Erklarung. 
Prof. Dr. Joachim Henning 
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Tecnologia militar y guerra de asedios. 
La experiencia castellano-leonesa, siglos XI al XIII 
Entre mediados del siglo XI y fines del XIII, la 
sociedad castellano-leonesa protagonizo un proceso 
de expansion territorial que, por su magnitud, dificil-
mente puede compararse con cualquier otro realizado 
en las mismas fechas por el resto de los poderes 
politicos de Europa Occidental. En terminos gene-
rales, las fronteras de Castilla y de Leon pasaron del 
Sistema Central al Estrecho de Gibraltar en un 
proceso que, aunque a veces fue detenido por la 
irrupcion en la Peninsula Iberica de pueblos norte-
africanos- almonivides y almohades principalmente 
- mostro una inexorable tendencia a la progresiva 
incorporacion de las tierras habitadas por los musul-
manes de al-Andalus. 
Para llevar a cabo un traspaso de dominios de tal 
envergadura, los dirigentes de Castilla y Leon apli-
caron una estrategia de expansion que combinaba 
instrumentos politicos y militares muy diversos, pero 
todos ellos orientados, directa o indirectamente, hacia 
la anexion de los territorios de sus vecinos islamicos. 
El conflicto se planteo, pues, como una guerra por el 
dominio del espacio que requeria necesariamente la 
conquista o, eventualmente, la defensa de los puntos 
fuertes que articulaban dicho espacio1• 
Dados los condicionamientos de un ejercito no 
permanente, las carencias financieras, los problemas 
logisticos y las limitaciones tecnicas propias de toda 
hueste medieval, las anexiones territoriales solo 
resultaban posible cuando el enemigo habia sido 
desequilibrado previamente mediante una perma-
nente y progresiva erosion de sus recursos econo-
micos, de su estabilidad politica, de sus solidaridades 
sociales y de sus fundamentos mihtares y psico-
logicos. Desde el punto de vista politico, aquella 
Hemos tenido ocasion de defender reciente nuestra Tesis 
Doctoral - Castilla y Lean [rente al Islam. Estrategias de 
expansion y tacticas militares, siglos XI al XIII, Sevilla, 1996, 
inedita -, en la que se trata con extension !as formas politicas y 
militarcs de aquel conflicto. Hoy dfa parece demostrado que la 
guerra medieval, tanto en Occidente como en Tierra Santa, giro 
fundamentalmente en torno a la posesion de puntos fuertes, 
como demuestra la bibliografia mas reciente. AI respecto vease, 
labor de zapa y corrosion estuvo representada por la 
injerencia en las disputas intemas de los estados 
musulmanes, por el apoyo de unos bandos frente a 
otros, y por la exigencia de elevadas sumas de dinero 
a cambio de proteccion o de paz, mientras que desde 
una perspectiva estrictamente militar la desestabili-
zacion del adversario se conseguia mediante una 
guerra de desgaste realizada a base de cabalgadas de 
corto y largo radio, en general de corta duracion, que 
dejaban tras de si un largo rastro de destrucciones, 
saqueos, incendios, cautiverio y muerte y que, por su 
recurrencia y sus efectos acumulativos, debilitaban al 
rival de una manera notable. 
No obstante, aunque aquellas practicas depreda-
torias resultaban esenciales en la preparacion de 
cualquier conquista, pocas veces alcanzaban, por si 
mismas, la anexion de un territorio o castillo concreto. 
Tarde o temprano, las huestes castellano-leonesas 
tenian que plantar sus campamentos ante las murallas 
de las fortalezas o ciudades musulmanas e intentar su 
toma mediante la expugnacion, de tal forma que el 
asedio se convirtio en el elemento central de la 
estrategia de expansion territorial: como en otros 
ambitos minimanente comparables, y parafraseando 
a Christopher Marshall, cabria afirmar que el destino 
de las tierras en disputa entre el Islam y los reinos de 
Castilla y Leon se resolvio mediante una sucesion de 
expugnaciones, asaltos, asedios y bloqueos2• 
La habilidad para capturar o defender puntos 
fuertes resulto, por tanto, un factor decisivo en la 
resolucion del pleito territorial, y la tecnologia apli-
cada en las campafias de conquista desempefio un 
papel especifico en el marco de aquellas habilidades. 
No obstante, las formas que revistieron las opera-
por ejemplo, BRADBURY J., The Medieval Siege, Woodbridge, 
1992, 71-73 y FRANCE J., Victory in the East. A military history 
of the First Crusade, Cambridge, 1994,26-27. 
2 Las conclusiones de Marshall sobre este asunto, referidas a 
la guerra entre cristianos y musulmanes en el Este Latino, son 
perfectamente aplicables a la Peninsula Iberica. V ease Warfare 
in the Latin East, 1192-1291, Cambridge, 1992, 210-211. 
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ciones de anexion de fortalezas variaron de manera 
notable de un caso a otro, en un arco que iria desde el 
asalto por sorpresa, nipido y noctumo, al bloqueo de 
larga duracion, de manera que en cada circunstancia 
la funcion de las maquinas de asedio y de las tecnicas 
de expugnacion tuvo matices propios. 
En terminos generales, puede afirmarse que en 
cualquier operacion militar la rapidez de su ejecucion 
constituye un factor deseable en la medida en que 
ahorra perdidas y aminora riesgos. En el caso de las 
actividades encaminadas a la captura de un castillo o 
ciudad fortificada, los peligros que tenia que asumir 
la fuerza atacante y el desgaste de sus recursos huma-
nos, economicos y tecnicos disminuian en funcion de 
la celeridad con que pudiera aduefiarse de su objetivo. 
Por ello, si establecieramos una ratio entre recursos 
y tiempo empleados en una conquista, y resultado 
territorial de la accion belica emprendida, la opera-
cion expugnatoria mas eficaz seria el asalto por 
sorpresa y directo alas murallas de una fortificacion. 
Este tipo de anexiones requeria un numero pequefio 
de asaltantes, apenas unas horas de ejecucion y una 
financiacion irrelevante y, en contrapartida, reportaba 
el beneficia de un castillo o una villa conquistada. 
Pero un asalto de este tipo necesitaba de unas con-
diciones ambientales muy definidas- noctumidad y, 
a veces, mala climatologia -, unas tropas muy espe-
cializadas y seleccionadas - escaladores, conoce-
dores del terreno, de las costumbres y del idioma de 
Ios enemigos, acostumbrados a luchar con poco 
armamento y habiles en el enfrentamiento cuerpo a 
cuerpo -, una guamicion escasa y poco vigilante, y 
una dosis elevada de suerte, elementos que no 
deberian ser faciles de reunir en el momento crucial 
del escalo, de ahi su rareza y el halo novelesco que 
envolvia a los protagonistas de estas acciones, que 
por otra parte solo podian tener posibilidades de exito 
ante pequefios castillos3• 
Como es logico, la funcion de la tecnologia expu-
gnatoria en esta forma de conquista era muy limitada 
y el instrumental necesario para el asalto resultaba 
rudimentario, reduciendose al empleo de escalas de 
madera o de cuerda que, colocadas en las murallas o 
torres, facilitaban el ascenso de los atacantes4• 
Debido a las especiales circunstancias que debian 
concurrir, no resultaba frecuente que un pequefio 
grupo de hombres, aprovechando el desconcierto y la 
falta de diligencia de los centinelas, pudiera hacerse 
con facilidad con el control de una fortaleza. Por el 
contrario, era bastante mas habitual que los agresores 
tuvieran que realizar el asalto sin contar con la 
sorpresa y la noctumidad, empleandose a fondo y a 
viva fuerza, en un combate abierto con los defen-
sores. 
Cualquier fuerza asediante sabia que la prolon-
gacion de un asedio revertia en su propio perjuicio, 
pues la dilacion en el tiempo no hacia sino acumular 
dificultades para Ios atacantes conforme se alargaba 
el cerco -problemas de abastecimiento, limitacion 
del tiempo de servicio de los contingentes, desmora-
lizacion, enfermedades, incomodidades, riesgo de la 
llegada de un ejercito de socorro para los asediados-
' de ahi que frecuentemente intentaran la conquista de 
una fortaleza mediante un ataque frontal contra sus 
Existieron verdaderos especialistas en este tipo de pnicticas, pero sin duda el personaje que, para esta epoca, mejor representa la 
figura del escalador noctumo es la del portugues Gerardo Sempavor, quien entre 1165 y 1169 ocup6 un importante conjunto de 
fortificaciones en I as cuencas de Ios rios Tajos y Guadiana- Trujillo, Evora, Caceres y Badajoz, entre otras. El rei a to de sus actividades 
en IBN SAHIB AL-SALA, Al-Mann Bil-Jmama, estudio preliminar, traducci6n e indices por Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1969, 
13 7-139, 149-150 y 155-156 (en adelante: Al-Mann ); Ibn c!DARI AL-MARRAKUSI, Al-Bayan al-mugrib. Nuevos fragment os almoravi-
des y almohades, traducidos y anotados por Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1963, 403-404 y 406; Chronique Latine des Rois de 
Cas title, jusqu 'en 1236, ed. Georges Cirot, Bordeaux, 1920, 10, 37-38 (en adelante: CLRC). Dos semblanzas sob re este personaje en 
LOPES David: 0 Cid Portugues: Geraldo Sempavor, Revista Portuguesa de Historia I, 1941, 93-110 y LAPIEDRA Eva, Giraldo Sem 
Pavor, Alfonso Enriquez y Ios almohades,en: Batalius. El reino taifa de Badajoz, ed. Femando Diaz Esteban, Madrid, 1996, 147-158. 
En su primera fase, la conquista de C6rdoba de 1236 tambien fue protagonizada por escaladores noctumos que se hicieron con el con-
trol de un arrabal, si bien la conquista definitiva se alcanzaria por el posterior cerco a! que fue sometida la ciudad. Diversas narraciones 
sobre esta primera fase en JJMENEZ DE RADA Rodrigo, Historia de Rebus Hispanie sive Historia Gothica, cvra et studio Juan Femandez 
Valverde, Opera Omnia, pars I, Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis LXXII, Tvmholti, 1987, Lib. IX, cap. XVI (en adelante: 
HRH); Lucas DE TuY, Chronicon Mundi aborigine mundi vsque ad Eram MCCLXXIV, ed. Andreas Schott, Hispaniae Illustratae, tomo 
IV, Francfurt, 1608, 115-116; CLRC, 69, 143; Primera Cronica General de Espaiia, ed. Ram6n Menendez Pidal con un estudio 
actualizador de Diego Catalan, Madrid, 1977, caps. I 045-1046, 729-730 (en adelante: PCG). Las fuentes juridicas del reinado de Alfonso 
X tambien describieron con cierto detalle estas practicas de expugnaci6n, vease Partidas, II, Tit. XXVII, Ley VIII. 
4 Sabemos que Gerardo Sempavor empleaba en sus asaltos escalas de mad era muy largas que sobrepasaban la altura de Ios muros, 
aplicandolas al costado de I as torres para acceder a ell as, (A 1-Mmm, 13 7). En 1217 o 1218 el caudillo andalusi Ibn Hud utiliz6 una 
escalade cuerda para subir alas murallas del castillo de Sanfiro, en ]as cercanias de Murcia (cABD AL MUNciN AL-HIMYARI, Kitab 
ar-Rawd al-mictar Fi Habar al-Aktar, edici6n y traducci6n de LEVI-PROVEN<;:AL E., La Peninsule iberique au moyen-age d'apres 
le ... , Leiden, 1938, 142-143. En adelante: Kit ab ar-Rawd al-mictar). Ante !as murallas de C6rdob- principios de 1236-, Ios asaltantes 
prefirieron usar escalas de madera en vez de las de cuerda, dandose el caso de que las que llevaban resultaban cortas, por lo que 
tuvieron que atar tres de ell as para alcanzar el antepecho (PCG, cap. I 046, 730). 
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murallas utilizando todos los medios disponibles. De 
esta forma, el asalto directo a los muros de un castillo 
o de una villa, a pesar del alto coste en vida humanas 
que pudiera tener para los agresores, se convirti6 en 
un modo de expugnaci6n nipido que, si tenia exito, 
ahorraba a los asediantes los sufrimientos de un cerco 
prolongado y les prevenia contra la posible llegada de 
un ejercito de socorro, argumentos estos de suficiente 
peso como para que todo aquel que cercara un punto 
fuerte tuviera la tentaci6n de practicar el asalto en 
uno u otro momento del sitio, al objeto de acelerar su 
anexi6n. 
Como podn1 imaginarse, estas eran las circun-
stancias en las que la tecnologia expugnatoria jugaba 
un papel central en la guerra de asedios, en la medida 
en que el empleo de maquinas o ingenios belicos de 
diverso tipo facilitaba extraordinariamente a los 
cercadores las operaciones esenciales en todo asalto: 
el acercamiento a las murallas, la destrucci6n de sus 
paramentos o la neutralizaci6n de la actividad defen-
siva de los asediados. 
No obstante, dados los riesgos que corrian los 
agresores y la ventaja fisica de unos defensores 
amparados por sus murallas y dominando la altura, 
las posibilidades de que tales asaltos fracasaran 
siempre fueron muy altas, de ahi que Ios dirigentes 
militares buscaran formulas alternativas a la con-
frontaci6n directa, sobre todo ante aquellas fortalezas 
bien guanicionadas y dotadas de suficientes elemen-
tos castrales, como eran las grandes ciudades musul-
manas. En estos casos, el unico medio de conquista 
posible era el bloqueo, el aislamiento de la fortaleza 
respecto a su entorno, la ruptura de sus lineas de 
abastecimiento y de apoyo militar externo. Con el 
bloqueo se trataba de convencer a Ios defensores y a 
los habitantes de la ciudad cercada de una triple 
realidad: en primer lugar, de que ningun socorro, ni 
material ni militar, podia llegarles desde el exterior; 
en segundo lugar, de que, como consecuencia del 
aislamiento, la rendici6n solo era cuestion de tiempo 
y que alargar el plazo de capitulacion solo les supon-
dria mayores sufrimientos, por otra parte inutiles; y 
en tercer lugar, habia que demostrar que Ios ase-
diantes disponian de tiempo y de voluntad para llevar 
a termino la conquista, aunque para ello tuvieran que 
esperar hasta que se agotaran Ios recursos de Ios 
asediados y comenzaran a morir de inanicion. 
Por supuesto, tambien en el curso de Ios bloqueos 
habia intentos de asalto alas murallas y se empleaban 
Historia Silense, edici6n, critica e introducci6n de Justo 
Perez de Urbel y Atilano Ruiz Zorrilla, Madrid, 1959, 190. 
6 Un estudio reciente sobre ellos en RoGERS R., Latin Siege 
Warfare in the Twelfth Century, Oxford, 1992, 177-188. 
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maquinas de expugnacwn, tanto para acelerar la 
conquista como para atemorizar a I os asediados, pero 
en estos casos la aplicacion de dichas tecnicas 
siempre constituy6 una circunstancia secundaria en 
relaci6n con otras mucho mas decisivas en el exito 
del bloqueo, tales como la impermeabilizacion efec-
tiva de la ciudad para que no entraran vituallas o la 
desmoralizacion de I os sitiados ante la certeza de que 
no llegaria ningun ejercito de socorro. 
Lo expuesto hasta ahora nos permite realizar una 
primera evaluacion sobre el papel real desempefiado 
por la tecnologia militar en la guerra de asedios: en 
I as operaciones sorpresivas y nocturnas, el exito final 
de los escaladores dependia mas del sigilo y de la 
rapidez de la ejecucion que de los instrumentos 
utilizados en la escalada, por otra parte bastante 
rudimentarios, mientras que durante los bloqueos de 
grandes ciudades su empleo siempre fue circun-
stancial y nunca determinante. Por el contrario, en los 
asaltos a viva fuerza su uso resultaba esencial tanto 
en las operaciones ofensivas practicadas por los 
asediantes como en las defensivas desarrolladas por 
Ios cercados. 
En casi todos los casos de expugnaciones a viva 
fuerza saldadas con exito, la aportaci6n de estas 
tecnicas se demostro decisiva en el resultado final: en 
1057, frente alas defensas de la ciudad de Lamego, 
que segun el cronista parecian inexpugnables, Fer-
nando I opuso "turribus et diuersorum generum 
machinis", lo que le permitio "eam breui expu-
gnauit"5. 
Un siglo despues- 1147 -, la experiencia volvio 
a repetirse en dos cercos particularmente signifi-
cativos: Almerfa y Lisboa6• En el primero, una fuerza 
con junta de castellanos, catalanes y genoveses asedio 
la ciudad, poniendose de manifiesto muy pronto la 
importancia que se concedia a las maquinas de 
expugnacion en las operaciones de conquista, como 
demuestra el hecho de que ya en la firma de los 
acuerdos de colaboracion entre Alfonso VII, Ramon 
Berenguer IV y la Republica de Genova se estable-
ciera la obligacion de esta ultima de aportar 
"machinas et cetera que ... in his fuerint necessaria"7• 
Aunque el asedio comenzo con un bloqueo maritimo 
del puerto de Almeria, las operaciones fundamen-
tales se emprendieron desde tierra, una vez con-
struidas "machina scilicet et caste/la et gattas", cuya 
utilizaci6n permiti6 a Ios asaltantes, que actuaron al 
amparo de un castillo de madera, tomar dos torres y 
lMPERIALE Dl SANT'ANGELO Cesare (a cura di): Codice 
Diplomatico delta Repubblica di Genova dal DCCCCL VIII a! 
MCLXIII, Vol. 1, en: Fonti per la Storia d'Italia 77, Roma, 
1936, doe. 167. 
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abrir una brecha en la muralla de dieciocho pasos, 
circunstancia que fue determinante en la conquista 
final8. 
La conquista de Lisboa, en este mismo afio, por 
parte de una fuerza de cruzados flamencos, ingleses, 
alemanes y normandos que se dirigia a Tierra Santa 
en el contexto de la Segunda Cruzada, presenta 
caracteres comparables a los de la toma de Almeria. 
Como en el puerto mediteml.neo, ante Lisboa se 
produjo una concentracion inhabitual de fuerzas que 
contaban con elementos tecnicos de expugnacion 
considerables. Igual que en Almeria, el factor deci-
sivo en la conquista de Lisboa fue la rotundidad y 
efectividad de los ataques contra las defensas de la 
ciudad, en los que la tecnologia jugo un papel 
esencial. Se emplearon casi todos los medias tecnicos 
de expugnacion conocidos: en un primer ataque 
general, alemanes y flamencos utilizaron contra los 
muros y torres de Lisboa un ariete y cinco maquinas 
de lanzamiento - ''fundis balearicis" -, y ademas 
intentaron cavar una mina- "subterraneas foss as"-
para derruir la muralla. En el mismo intento, el 
contingente anglo-normando utilizo una torre movil 
- "turrim ambulatoriam" - de noventa y cinco pies 
de altura. Este primer asalto fracaso, pues los 
defensores consiguieron prender fuego a la mayoria 
de las maquinas empleadas, pero ello no desanimo a 
los atacantes. Ingleses y normandos intentaron en 
vano la construccion de otra mina y levantaron otras 
dos maquinas lanzadoras contra la Puerta de Hierro, 
que, segun un testigo, fueron capaces de arrojar cinco 
mil piedras en diez horas, mientras que los alemanes 
y los flamencos se concentraron en la construccion de 
una tercera mina en la que trabajaron durante un mes, 
al cabo del cual consiguieron prenderle fuego y 
derruir una secci6n de la muralla, por donde se 
multiplicaron los ataques. Inmediatamente despues, 
el contingente anglo-normando puso en funciona-
mento una segunda torre movil de ochenta y tres pies 
de alto, esta vez cubierta de cuero para neutralizar el 
fuego, que se acerc6 hasta las murallas. La operacion 
fue un exito: alllegar la torre alas inmediaciones del 
muro y bajar el puente, la guamicion de Lisboa se 
rindio9• El uso sistematico de la fuerza y el empleo 
masivo de maquinas de expugnacion constituyeron 
los factores mas determinantes de la conquista. El 
exito operativo y tecnico es lo que permite explicar 
CAFFARO, De Captione Almerie et Tortuose, ed. Antonio 
Ubieto Arteta, Valencia, 1973,23-28. (En adelante: De Captione). 
9 La descripc6n de Ios asaltos en De expugnatione 0/isiponis 
A.D. MCXLVII, Portugaliae Monumenta Historica, Scriptores, 
Lisboa, 1856, vol. I, 400-403. (En adelante: De expugnatione 
0/isiponis). 
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que, excepcionalmente, una gran ciudad fuera con-
quistada en tan solo cuatro meses. 
Un ultimo ejemplo: en el verano de 1212, un 
ejercito cruzado reunido en Toledo inicio una cam-
pafia que culminaria con la victoria sabre los 
almohades en Las Navas de Tolosa, si bien desde el 
punto de vista estrategico y territorial aquella expe-
dici6n consiguio algunos logros mucho mas trascen-
dentes que la derrota musulmana en campo abierto, 
coma fue la incorporacion al dominio castellano de la 
mayor parte de las fortalezas que jalonaban el camino 
entre Toledo y Cordoba al norte de Sierra Morena. 
Pues bien, la conquista de alguno de estos puntos 
fuertes solo fue posible gracias al empleo de ciertas 
tecnicas de expugnacion. Sabemos, por ejemplo, que 
el castillo de Malagon fue capturado de forma casi 
instantanea gracias al empuje de los ultramontanos, 
cuya fuerza quebranto el valor de los defensores y la 
solidez de la fortificacion. Las palabras de un testigo 
de excepcion - Amaldo Amalarico, arzobispo de 
Narbona - informan sabre algunos detalles de la 
conquista: los ultramontanos acometieron contra los 
musulmanes antes incluso de levantar las tiendas y, 
en menos de una hora, se apoderaron de las forti-
ficaciones que estaban "in circuitu capitis castri". 
Una vez controladas estas posiciones exteriores, se 
concentraron durante un dia y una noche en el asalto 
al castillo, lanzando contra sus defensores flechas y 
piedras, y minando las murallas con picos - "cum 
piconibus fodientes" -. El bastion principal era una 
gran torre cuadrada, fabricada con piedra y cal, que 
tenia en cada esquina otra torre unida a la principal 
por paramentos muy fuertes, asi que los asaltantes 
procedieron a la conquista de estas cuatro torres que 
flanqueaban a la principal. Unas vez dominadas, 
iniciaron desde ellas el minaje de la torre principal-
''fodiendo adfundamenta majoris turris"- hasta que, 
ante la perspectiva de una caida inminente, la 
guamicion ofrecio una rendici6n pactada 10• Asi pues, 
no cabe dudas de que tambien en Malagon la tecno-
logia empleada resulto un elemento decisivo en la 
conquista. 
De la misma forma, la utilizacion de ingenios 
belicos por parte de los cercados podia llegar a 
constituir un factor importante en el exito de sus 
operaciones defensivas: frente al ejercito almoravide 
que asediaba Toledo en 1109 y que pretend fa derruir 
10 IBANEZ DE SEGOVIA PERALTA Y MENDOZA Gaspar, 
marques de Mondejar, Memorias historicas de la vida y 
acciones del rey don A/ansa el Noble, octavo de ese nombre, 
Madrid, 1783, Apendice XII, p. CIV (En adelante: Memorias 
historicas); CLRC 22, 63; JIMENEZ DE RADA Rodrigo: HRH, 
Lib. VIII, cap. V. 
las murallas de la ciudad con el empleo de diversas 
maquinas de lanzamiento y la realizacion de trabajos 
de minado, los toledanos opusieron sus propias 
maquinas, colocadas sobre los muros, cuya actividad 
contribuyo al levantamiento del asedio 11 • Siglo y 
medio despues los defensores de Sevilla no tuvieron 
la misma suerte, puesto que la ciudad acabo capitu-
lando ante las tropas de Femando Ill, pero debe 
reconocerse que la potencia de los ingenios defen-
sivos de diverso tipo que utilizaron los musulmanes 
- "algarradas", "trabuquetes", "ballestas de torno" 
- sirvieron al menos para neutralizar todos los 
intentos de asalto de la hueste castellano-leonesa 12• 
Posiblemente se podrfa sefialar algun otro caso en 
el que el uso de la tecnologia expugnatoria fuera 
deterrninante en la anexion o defensa de una plaza, 
pero debe reconocerse que no serian muchos mas. 
Centrandonos exclusivamente en el empleo de inge-
nios por parte de los asaltantes, cabe indicar que, a lo 
largo de todo el periodo aqui contemplado, los cita-
dos ejemplos constituyen en realidad una excepcion 
si los comparamos con el numero e importancia de 
las localidades que se anexionaron por otros metodos 
en los que el empleo de maquinas de asedio o de 
tecnicas de expugnacion tuvieron un papel bastante 
secundario o incluso irrelevante. Un dato puede ser 
revelador a este respecto: de las diez principales 
fortalezas conquistadas por el ejercito cruzado en 
1212 a lo largo del camino que unia a Toledo con 
Cordoba, solo una - la ya citada de Malagon - fue 
tomada al asalto y con la aplicacion de tecnicas de 
minado, mientras que las restantes se entregaron por 
capitulacion, sin apenas lucha, o fueron abandonadas 
por sus defensores 13 • 
Desde luego, parece claro que la rareza de los 
asaltos a viva fuerza, mediante la combinacion de 
ingenios y de ataques masivos, estaba relacionada con 
la superioridad que los espacios fortificados ofrecia 
a las guamiciones frente a las operaciones ofensivas 
de los sitiadores 14, y tambien parece cierto que 
aquella neta superioridad defensiva venia deterrni-
11 Chronica Adefonsi Imperatoris, ed. Antonio Maya 
S{mchez, Chronica Hispana Saecvli XII, Pars I, eds. Ernrna 
Falque, Juan Gil y Antonio Maya, Corpvs Christianorvm, 
Continuatio Mediaeualis LXXI, Tvmholti, 1990, Lib. II, 5, p. 
197. En adelante: CA!. 
12 Diversos ejemplos en PCG, caps. 1108-1100, 761-762. 
13 Veanse algunos de Ios informes contemponineos en 
Memorias hist6ricas, Apendice XII, pp. CIV-CV; GONZALES 
Julio: El reino de Castilla en la epoca de Alfonso VIII, Madrid, 
1960, vol. Ill, doe. 897; HRH, Lib. VIII, cap. VI; CLRC, 22 y 
25, pp. 63 y 71-72. 
14 En este un punto en el que existe un acuerdo generalizado 
entre Ios especialistas. V ease, por ejemplo, OMAN Ch.: A history 
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nada por diversos factores, entre los cuales se 
encontraba la ineficacia o falta de rendimientos de la 
tecnologia expugnatoria. 
Es verdad que algunos autores - moralistas, 
educadores, juristas - que se acercaron al tema de la 
guerra a fines del siglo XIII desde una perspectiva 
teorica mostraban una cierta confianza en la poten-
cialidad destructiva de los ingenios belicos. En 
ciertas obras didacticas de tradicion hispano-arabes, 
por ejemplo, se insistia en la necesidad de construir 
diversos tipos de instrumentos- sobre todo maquinas 
capaces de lanzar grandes piedras para destruir los 
muros y ballestas de torno - cuando se quisiera 
combatir un castillo15 • Igualmente, los educadores de 
Sancho IV estaban convencidos de que la construe-
cion de un engefio determinado podia resultar 
decisivo en la conquista de un lugar16• Los juristas al 
servicio de Alfonso X tambien recomendaban tener 
en las villas de frontera ingenios, arrnas y herra-
mientas de todas clases - maquinas de lanzamiento 
que funcionaban con mecanismos de contrapeso, 
castillos de madera, hondas de mano, ballestas, gatas, 
bezones, sarzos y otros instrumentos empleados en la 
zapa de las murallas o en la construccion de minas, 
como picos, azadas y palancas de hierro de diverso 
tamafio -, que habrian de utilizarse cuando se 
organizara el cerco de una fortaleza enemiga y que 
eran considerados como verdaderos "tesoros" en la 
practica de este tipo de guerra. 
No obstante, estos ultimos autores eran con-
scientes y bastante realistas acerca de las limitaciones 
de aquella tecnologia, y reconocian que su aplicacion 
solo era efectiva frente a pequefios castillos, puesto 
que et destino del asedio de una gran fortificacion o 
una ciudad importante dependia mucho mas del 
numero y valor de los hombres que interviesenen en 
los asaltos que de las maquinas de guerra que se 
empleasen, aunque estas pudieran colaborar en los 
trabajos de expugnacion17• 
Un buen conocedor de la guerra debido su 
experiencia personal, don Juan Manuel, tambien 
of the Art of War in the Middle Ages, California, 1991, vol. II, 
52-54; VERBRUGGEN J.F., The Art of Warfare in Western Eu-
rope during the Middle Ages. From the Eight Century to 1340, 
Amsterdam-New York-Oxford, 1977, 284-285 y 289; GAIER 
Cl., Art et organisation militaires dans la principaute de Liege 
et dans le comte de Looz au Moyen Age, Bruxelles, 1968, 40-41 
y 204-217. 
15 PSEUDO ARISTOTELES, Poridat de /as Poridades, ed. de 
Lloyd A. Kasten, Madrid, 1957, 57 
16 Castigos e Documentos del Rey don Sancho, ed. Pascual de 
Gayangos, Escritores en prosa anteriores al siglo XV, Biblioteca 
de Autores Espafioles, Madrid, 1952, tomo 51, cap. XII, 115. 
17 Partidas I!, Tit. XXIII, Ley XXIV. 
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sefialaba que cuando los cristianos se disponian a 
cercar un lugar de los musulmanes debian combatir 
y emplear ingenios de guerra. Pero no deja de ser 
significativo que no los describiese y que sus adver-
tencias estuviesen dirigidas exclusivamente a indicar 
los medios para garantizar la seguridad del campa-
mento sitiador frente a posibles ataques y para 
solventar su abastecimiento. Ademas, y por lo que 
respecta a los asedios emprendidos por los musul-
manes contra posiciones cristianas, este autor muestra 
una total confianza en las fortificaciones y en los 
mecanismos defensivos frente a las tecnicas de 
expugnaci6n de sus adversarios 18• 
Como demostr6 en otra de sus obras, don Juan 
Manuel no estaba en absoluto convencido de que las 
maquinas de asedio tuviesen una efectividad real. 
Ciertamente, podian ser empleadas para provocar 
desasosiego y miedo a los cercados, de manera que si 
estos se dejaban llevar por el temor podian acabar 
entregando la fortaleza. Pero, en todo caso, sus 
efectos eran mas psicol6gicos que operativos. El 
ejemplo del zorro y el gallo le sirvi6 para ilustrar su 
pensamiento: l,acaso un zorro podia alcanzar a un 
gallo que se hubiese refugiado en un arbol? Si el gallo 
no se dejaba llevar por el miedo y no abandonaba su 
posici6n, el zorro no podria hacer nada contra el, 
puesto que ni sus amenazas ni los golpes que pudiera 
dar con su cola al tronco del arbol serian nunca 
suficientes para derribarlo. Sin embargo, si estas 
operaciones conseguian espantar al gallo, este procu-
raria huir precipitadamente abandonando su refugio, 
lo que le llevaria directamente a las fauces de su 
enemigo. Su conclusion no podia ser mas rotunda: 
Ios ingenios belicos - castillos de madera, maquinas 
de lanzamiento y otros - podian tener efectos psico-
16gicos sobre los cercados, les podian atemorizar y 
presionar para que se rindieran, pero por si mismos 
no tenian capacidad para conquistar un punto fuerte 19• 
Sin duda, esta incredulidad de los tratadistas sobre 
la efectividad de las maquinas de guerra y sobre las 
tecnicas de expugnaci6n a viva fuerza tenia su 
fundamento en la experiencia. Una y otra vez, entre 
los siglos XI y XIII, ejercitos musulmanes y castel-
lanos bien dotados de ingenios y conocedores de 
diversas practicas de expugnaci6n tuvieron que 
18 Libra de Ios Estados, edici6n, pr6logo y notas de Jose 
Manuel Blecua, Obras Completas, Madrid, 1982, vol. I, parte I, 
cap. LXXVII, 350-351 y cap. LXXVIII, 354. 
19 El Conde Lucanor, edici6n, pr6logo y notas de Jose Manuel 
Blecua, Obras Completas, Madrid, 1983, vol. II, Ejemplo XII, 
I 09-111. 
2° CA!, Lib. II, 1-3, 195-I97. En el ultimo parrafo citado el 
autor de la cr6nica copia a la Biblia (Macabeos, 6, 5 I) para 
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abandonar sus prop6sitos conquistadores ante la 
evidencia de que la tecnologia militar no era sufi-
ciente para sobrepasar las barreras de los defensores: 
en 1109, los habitantes de Toledo contemplaron 
c6mo los almoravides aplicaban contra sus muros 
"scalas et machinas et magna ingenia ferrea et 
lignea", c6mo lanzaban "ignem de alcadran" 
mediante flechas incendiarias contra algunas de sus 
torres y c6mo intentaban un asalto general contra la 
Puerta de Aldmtara utilizando "multas balistas et 
machinas et ignis iacula et tormenta ad lapides iac-
tandos et spicula et scorpios ad mittendas sagittas et 
fundibula[rios], uineas et arietes, cum quibus 
suffoderet muros ciuitatis, et scalas, quas ponerent 
super turres", y todo ello infructuosamente20 . De la 
misma forma, tres decadas despues- 113 8 -, Alfonso 
VII tuvo que retirarse de las murallas de Coria a pesar 
de que en aquella ocasi6n los castellanos con-
struyeron "turres ligneas ualde excelsas, que emine-
bant super muros, et machinas et uineas, cum quibus 
debellarent ciuitatem"21 • En 1230, Femando Ill tuvo 
que poner fin a un cerco de tres meses sobre Jaen en 
espera de una mejor ocasi6n a pesar de que contaba 
con maquinas de asedio poderosas -"machinis 
ualidas"- que, segun una fuente castellana tardia, 
"tirauan muchas piedras", ingenios identificados por 
otra cr6nica con el nombre de "trabuquetes"22 • 
Las razones de esta frecuente inutilidad operativa 
de los ingenios son de diverso tipo, aunque basica-
mente podriamos sintetizarlas en dos. En primer 
lugar, su eficacia unicamente podia ponerse de 
manifiesto cuando se acercaban a los muros y ello 
implicaba que, si el asalto no podia ser inmediato, 
quedaban expuestas peligrosamente a los contrata-
ques de los cercados, que habitualmente convertian 
su destrucci6n en objetivo prioritario de sus salidas o 
espolonadas. Reiteradamente, a lo largo de todo el 
periodo aqui contemplado, los defensores de las 
fortalezas destruyeron con cierta facilidad y fre-
cuencia Ios instrumentos de cerco de los asediantes. 
Los ejemplos son abundantes: ante los muros de 
Valencia, durante Ios primeros meses de 1094, el Cid 
intent6 acelerar la rendici6n de la ciudad colocando 
"un engenno" junto a una de sus puertas, con el cual 
''fazie grant danno en la villa". La respuesta de los 
describir una operaci6n militar concreta. 
21 Ibidem, Lib. 11, 41, p. 2I4. 
22 CLRC, 50, I 17- I 19; Rodrigo l!MENEZ DE RADA, HRH, Lib. 
IX, cap. XIV; Cr6nica de Esparia de Alfonso el Sabio, publicada 
por Fiorian de Ocampo, Valladolid, 1604, fols. 374v.-375r.; 
Cr6nica de la poblaci6n de A vi/a, edici6n e indices por Amparo 
Hernandez Segura, Valencia, I966, 41-44. 
valencianos fue inmediata y, de momento, eficaz: 
''fizieron otrossi otros engennos dentro en la villa, et 
quebrantaron aquel engenno"23 • 
En el citado cerco de Toledo de 1109, los 
defensores de la ciudad tuvieron exito al apagar el 
fuego de alquitnin que los almonivides prendieron 
con dardos incendiarios en la torre de San Servando 
vertiendo vinagre sobre la madera, al neutralizar las 
maquinas lanzadoras de los musulmanes contru-
yendo otras sobre los muros para arrojar contra ellas 
dardos y piedras, y al realizar una salida contra Ios 
ingenios norteafricanos que hizo huir a los hombres 
que las empleaban y permiti6 su destrucci6n mediante 
el fuego24 • 
En Coria- 113 8 -, la torre de madera utilizada por 
Ios castellanos para acercarse a las murallas no fue 
obstaculo para que uno de los virotes de las ballestas 
musulmanas atravesara el cafiizo de la maquina y la 
loriga del conde Rodrigo, y lo hiriese de muerte, 
causa por la cual, segun una fuente contemporanea, 
se levant6 el asedio25 . 
En la conquista de Almeria de 1147 los musul-
manes no consiguieron batir el "castellum" y la 
"mangana" de los genoveses, pero hicieron de ellos 
el centro de sus ataques: "Sarraceni uero -indica 
Caffaro- uictos per multas uices impetum facientes, 
die et nocte cum igne et armis et manganis contra 
castella nostra repugnantes"26 • 
En el mismo afio, los cruzados que tomaron 
Lisboa sufrieron elevadas perdidas como conse-
cuencia de los ataques de la guamici6n musulmana 
contra sus maquinas y minas: en el primero de los 
asaltos generales perdieron todo su arsenal - un 
ariete, cinco maquinas lanzadoras y una torre m6vil 
de noventa y cinco pies de alto -a raiz de las salidas 
de los defensores que consiguieron prenderles fuego. 
Como sabemos, el segundo gran asalto fue un exito, 
pero vino precedido por innumerables y feroces 
ataques de la guamici6n contra la torre m6vil de los 
ingleses27. 
Segun alguna fuente musulmana, en la conquista 
de Alcaraz de 1213 Alfonso VIII cont6 con los 
servicios de un ingeniero musulman que construy6 
una gran torre de madera. Una vez hecha, para acabar 
con sus problemas de conciencia, el ingeniero avis6 
23 PCG, cap. 912, pp. 581-582. 
24 CA!, Lib. II, 3, p. 196 y 5, 197. 
25 Ibidem, Lib. II, 42, p. 215. 
26 De captione, 27. 
27 De expugnatione Olisiponis, 400 y 403. 
28 cABD AL MUNciN AL-HIMYARI, Kitab ar-Rawd al-mictar, 
200. 
29 PCG, cap. Ill 0, 762. 
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a los cercados para que prendiesen fuego a la torre, a 
la que habia impregnado previamente con un 
material inflamable. Una noche, la guamici6n realiz6 
una salida portando alquitran, trapos de lino y fuego, 
y la incendi6 sin que los castellanos pudieran hacer 
nada para impedirlo28. 
En el cerco de Sevilla de 1248, los defensores se 
mostraron particularmente Mbiles para neutralizar 
las maquinas y tecnicas de expugnaci6n de los 
castellanos. En un momento determinado del asedio, 
Femando Ill orden6 hacer "sarzos et gatas" para 
facilitar el acercamiento a los muros de Triana y 
construir una mina. Para que los encargados del 
minado pudieran realizar su trabajo mas encubier-
tamente, se mand6 al mismo tiempo realizar un asalto 
contra las murallas que distrajera a la guamici6n. De 
nada sirvi6 la artimafia: los sevillanos descubrieron 
las labores de cava y las atajaron antes de que 
terminasen, quebrantandola no sabemos por que 
medios29 . Ante la imposibilidad de derruir los muros 
de Triana por la via del minado, el monarca castellano-
leones recurri6 a las maquinas de lanzamiento, pero 
su utilizaci6n tampoco fue efectiva30• 
El peligro que corrian las maquinas de lanza-
miento y aproximaci6n, una vez que se acercaban a 
las murallas, explica la insistencia de algunas fuentes 
en la necesidad de colocar una especial vigilancia 
para defenderlas. No deja de ser indicativo que en un 
titulo dedicado por completo a las formas de 
acaudillamiento de una hueste y a las prevenciones 
necesarias para evitar o minimizar los ataques de los 
enemigos, la unica menci6n que haga el Especulo a 
un supuesto de cerco se refiera precisamente a "!os 
que fueren puestos para guardar !os engennos o 
cauas o guaridas o otra cosas que sson meester para 
ganar aquellugar", a quienes se les exhorta para que 
estuviesen apercibidos y acaudillados bajo la ame-
naza de diversas penas31 • 
AI menos en un caso conocemos los esfuerzos 
concretos de una hueste cercadora por mantener 
intactos sus ingenios de guerra frente a las espolo-
nadas de los asediados. Para custodiar una de sus 
torres de asalto, los cruzados ingleses tuvieron que 
emplear durante el cerco de Lisboa nada menos que 
"centum militibus et ex gallecianis c. cum archiferis 
30 Ibidem, cap. Ill!, p. 762. 
31 Especulo en Leyes de Alfonso X, I, edici6n y analisis 
critico por Gonzalo Martinez Diez, con la colaboraci6n de Jose 
Manuel Ruiz Asensio, Avila, 1985, Lib.III, Tit. VI, Ley IX. Los 
compiladores de esta obra tambien expresaron su preocupaci6n 
por !as la bores de vigilancia de Ios ingenios y !as minas al hacer 
referencia a la obediencia que Ios integrantes de una hueste 
debian a! caudillo, vease Lib. III, Tit. III, Ley Ill. 
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et baistis et juvenibus" durante mas de dos dias, en el 
curso los cuales estuvieron expuestos a duros ataques 
desde las murallas y alas salidas de los defensores32. 
No obstante, la arriesgada exposicion alas espolo-
nadas y a la artilleria del adversario era solo una de 
razones por la que habitualmente las armas de 
expugnacion resultaban poco operativas. El segundo 
gran problema era su escasa calidad tecnica. En el 
cerco de Lisboa arriba comentado, los cruzados 
perdieron la primera de sus grandes torres moviles 
cuando los musulmanes le prendieron fuego, pero 
antes de eso la torre se habia quedado atascada e 
inmovilizada en la arena, de manera que, incluso 
antes de su destruccion, la maquina era ya inope-
rante33. 
En su aproximacion por la ribera del Guadalquivir 
hacia Sevilla, Femando III debio de desesperarse al 
comprobar la absoluta inutilidad de sus maquinas de 
tiro: al llegar a la villa de Alcala del Rio, ordeno 
combatirla con "gat as et engennos", pero muy pronto 
se puso de manifiesto que su utilizacion causaba mas 
problemas de Ios que resolvia, puesto que las 
maquinas se quebraban con tanta rapidez y asiduidad 
que los combatientes empleaban mas tiempo en 
arreglarlas que en luchar. Como puede suponerse, los 
ataques fueron suspendidos y se opto por un metodo 
de expugnacion mas lento, pero tambien mas eficaz: 
estragar las vifias, huertas y mieses, y presionar a la 
guamicion hasta que capitulase34. 
A tenor de todo lo indicado, cabria hacer una 
evaluacion general sobre el papel que cumplio la 
tecnologia militar en la guerra de asedios y, por 
extension, en el proceso de ampliacion territorial de 
los reinos de Castilla y Leon durante la epoca de 
mayor expansion. Resulta evidente que, cualquiera 
que fuera la entidad del punto fuerte atacado, en todas 
las formas de expugnacion utilizadas, desde la 
captura por sorpresa al bloqueo de varios meses de 
duracion, pasando por el asalto general contra unas 
murallas, se emplearon tecnicas, ingenios e instru-
mentos de aproximacion, de minado, de rompimiento 
o de escalo muy diversos y comparables a los 
empleados en otras latitudes durante las mismas 
fechas. 
Sin embargo, como tuvimos ocasion de sefialar en 
anteriores paginas, la funcion de las mismas vario 
sustancialmente de unas operaciones a otras, siendo 
secundario o incluso irrelevante su uso en los casos 
de escalada noctuma- don de la sorpresa y la rapidez 
32 De Expugnatiune Olisiponis, 403. 
33 Ibidem, 400. 
34 PCG, Cap. 1077, 749. 
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resultaban mas determinantes en el exito final que la 
tecnologia aplicada, por otra parte muy rudimentaria 
- y en los bloqueos - donde lo esencial era el 
aislamiento fisico y militar de los defensores -, 
mientras que, por el contrario, las maquinas de asedio 
y las tecnicas de minado eran decisivas en las 
conquistas conseguidas mediante un ataque directo y 
masivo contra los muros de una fortificacion. Igual-
mente, el empleo de ingenios- sobre todo maquinas 
de lanzamiento -, utilizados esta vez por los defen-
sores contra los asaltantes o contra sus instrumentos 
belicos, podia llegar a ser, en algun caso, un factor 
significativo para ellevantamiento de un cerco. ' 
No obstante, a pesar de que, excepcionalmente, la 
tecnologia permitiera la conquista de algun castillo o 
ciudad fortificada importante, en general su empleo 
presentaba grandes limitaciones, no solo porque las 
maquinas de asedio se convirtieran en el centra de los 
ataques de los cercados y su defensa fuera muy 
dificil, y porque su eficacia real fuera en ocasiones 
bastante escasa, sino tambien porque cualquier asalto 
a viva fuerza, estuviera ono combinado con el empleo 
de ingenios, siempre era una operacion enormemente 
costosa en vidas humanas, de forma que solo cuando 
un dirigente era capaz de reunir gran des contingentes 
el asalto general tenia algunas posibilidades de exito. 
Pero estos ultimos casos eran poco frecuentes y no 
deja de ser significativo que en la conquista de las dos 
unicas grandes ciudades tomadas por este sistema -
Almeria y Lisboa - se hubiera producido previa-
mente una fuerte concentracion de tropas no penin-
sulares que reforzaron extraordinariamente a los 
efectivos hispanos. 
Queda aun una ultima consideracion que debe 
tenerse en cuenta. Como dijimos al principio de este 
trabajo, el conflicto que se desarrollo entre ctistianos 
y musulmanes durante los siglos centrales de la Edad 
Media se planteo como una guerra de posiciones que 
giro en tomo al dominio del espacio y, por ende, en 
tomo a la anexion y defensa de los puntos fuertes. Sin 
embargo, seria un error resumir toda la estrategia de 
expansion castellano-leonesa en una guerra de ase-
dios. En realidad, habitualmente el cerco- sob re todo 
de grandes ciudades - no era sino la ultima fase de 
largos periodos- a veces varias decadas- de erosion 
previa del adversario, en los que se combinaban las 
estrategias politicas de desestabilizacion y las estra-
tegias militares de desgaste del enemigo. En tales 
circunstancias, el exito de una anexion podia llegar a 
depender mucho mas de la corrosion a la que hubiera 
sido sometida la ciudad musulmana que de las 
operaciones militares concretas realizadas una vez 
que se iniciaba el asedio, como pudo demostrarse en 
Toledo- 1085- o en Jaen- 1246-, por no citar sino 
dos ejemplos notables. 
Por otra parte, no puede olvidarse que ninguna de 
las grandes ciudades musulmanas incorporadas, 
temporal o definitivamente, al dominio castellano fue 
conquistada al asalto: las tropas de Alfonso VI ante 
Toledo, las del Cid ante Valencia- 1094 -, las de 
Alfonso VIII frente a Cuenca - 1177 -, o las de 
Femando Ill en Cordoba- 1236 -, Jaen y Sevilla-
1248- actuaron de una forma similar, bloqueando 
sus entradas y salidas para provocar el progresivo 
desgaste de los recursos acumulados en su interior y 
procurando que ningun socorro militar exterior 
pudiera auxiliar a los sitiados. Por supuesto, la tecnica 
del bloqueo solo podia tener exito a largo plazo -
entre seis rneses y afio y rnedio se gun los casos- pero 
Tecnologia militar y guerra de asedios 
siempre fue eficaz para convencer a los defensores de 
que la resistencia carecia de sentido y que solo servia 
para prolongar inutilmente los sufrimientos, incluso 
en aquellos casos en que los agresores dernostraron 
su incapacidad para tomar al asalto una fortaleza 
empleando la tecnologia conocida. 
En virtud de todo lo dicho, se puede concluir que 
en la experiencia castellano-leonesa y conternplando 
la guerra de posiciones de una manera global, la 
tecnologia militar jugo un papel secundario y acce-
sorio, aunque en la medida en que su empleo pudiera 
acelerar el desgaste de las defensas y la entrega de los 
puntos cercados, nunca se prescindiera de su uso. 
Francisco Garcia Fitz 
Universidad de Extremadura 
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European Iron Arrowheads: 
Evidence for their technological development and 
geographical distribution 
Abstract 
Archery has played an important role in the devel-
opment of many past societies, and a wide variety of 
arrowhead forms are known to have been used. 1 The 
aim of this contribution is to focus on a selection of 
iron arrowheads, dating to the 7th-14th CAD in 
Northwest Europe. Three types of arrowhead are 
examined and their evolution in design is traced 
across geographical land boundaries. In some cases 
initial results suggest that the spread of forms 
appears to relate to either offensive military activity, 
or the expansion of trade and settlement routes. 
Scandinavia and the British Isles are used as region-
al study areas and arrowheads recovered from strati-
fied archaeological contexts are used where-ever 
possible. 
Introduction 
A full account of the complete range of arrow-
head forms is beyond the scope of this paper, and it 
is for this reason that three different types have been 
chosen for use as detailed case studies. Initially an 
overview of previous research into arrowheads from 
the 7th-15th C AD is presented, which is followed 
by a look at the design and function of arrowheads. 
Finally, there are the case studies; arrowheads 
which are blunt, tanged and slender are examined in 
turn. 
Arrowhead research 
When compared with other forms of medieval 
artefact, arrowheads have only received a limited 
amount of academic study. This, I suspect, is par-
tially due to the fact that few large assemblages have 
been recovered. Although arrowheads are not un-
common finds, the number found usually depends on 
the type of site being excavated. For example, from a 
random selection of 63 British excavations, the 35 
non-military ones uncovered on average 1.8 arrow-
heads each, with 94% of these sites producing bet-
ween 1-3 arrowheads; however when there is a 
military connection this figure increases to an aver-
age of 21.1 arrowheads per site, with only 46% of 
them producing between 1-3 arrowheads. 
Until recently, the lack of detailed reference 
typologies has also hindered research into arrow-
heads. In Britain, the primary source of information 
has been the London Museum Medieval Catalogue;2 
hereafter referred to as LMMC. This is still an impor-
tant work, but it was written 57 years ago in 1940, 
and delt almost exclusively with finds from the City 
of London. For this reason a new typology has been 
developed,3 which incorporates finds from sites 
throughout the British Isles. So far 28 generic forms 
of arrowhead have been identified, and it is designed 
in such a way that it can be regularly updated. 
This new typology is focused on one region only 
and the next step is to place it in its wider context. 
Many of the forms within it appear elsewhere in 
Europe, and in order to establish true distributions, 
further research is necessary. This process has already 
been started, for example by Wegraeus4, Kempke5, 
For prehistoric examples see, GREEN S.H., The Flint 
Arrowheads of the British Isles, B.A.R. Brit. Ser. 75, 1980, 
Parts i,ii; MERCER R.J., Metal Arrow-heads in the European 
Bronze and Early Iron Ages, Proc. Pre. Soc. 36, 1970, 171-
213; for Roman examples see, MANNING W.H., Catalogue of 
the Romano-British Iron Tools, Fittings and Weapons in the 
British Museum, London, 1985, 177-179, pi. 85. 
2 The LMMC was written by J.B. WARD PERKINS, 1940, 
London, 65-73. 
3 JESSOP O.M., A New Artefact Typology for the Study of 
Medieval Arrowheads, forthcoming. Over 500 arrowheads 
from 75 British excavations, were used to compile this typol-
ogy. 
4 WEGRAEUS E., Pilspetsar under Vikingatid, Tor 15, 1972-
73, 191-208. Over 1200 arrowheads from the Viking period 
were examined. 
KEMPKE T., Zur iiberregiona1en Verbreitung der Pfeilspit-
zentypen des 8.-12. Jahrhunderts aus Starigard/Oldenburg, 

























Fig. 1.- Dorestad boat hooks and forker arrowheads from 
Britain. 
Manley6, Medvedev7, and Halpin8, but they are still 
working at a regional level. A unified research design 
is required. This is emphasised when the Anglo Saxon 
spearhead typology, devised by Petersen in 19199, is 
re-examined. In the light of new finds from London 
and South Wales, I would suggest that his 'type K' 
should be classified as an armour piercing arrowhead 
and not a spearhead at all. Another instance where re-
interpretation may be necessary is at the harbour site 
of Dorestad 10 in the Netherlands. Among the iron-
work are a selection of boat hooks (Fig. 1). The 
majority of these were clearly designed for hooking 
boats, however a group of them could be interpreted 
as hunting arrowheads. From the illustrations in the 
report they appear to be identical to the forker form 
of arrowhead found in Britain. These inconsistencies 
can arise because for example, unknown forms of 
6 MANLEY J., The Archer and Army in the Late Saxon Period, 
Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History 4, 1985, 223-
235. 
MEDVEDEV A.F., Rucnoje metal'noje oruzie (luk i strely, 
samostrel) 8-14vv, Arch.SSSR, Svod. Arch. Istocnikov E, 
Moskau, 1966, 1-36. 
8 HALPIN A. forthcoming, A Typology of Irish Arrowheads. 
9 PETERSON J., De Norske Vikingesverd, En Typologisk-Kro-
nologisk Studie over Vikingetidens Vaabe, Videnskapsselska-
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arrowhead are not being recognised, and therefore 
the illusion may be being created that they are 
uncommon and are not arrowheads at all. 
Design and function of arrowheads 
It must be remembered that arrowheads are essen-
tially functional objects which were designed to 
cause a serious injury or death. They have been made 
from many raw materials, such as flint, bronze, bone, 
leather and even wood, although only iron heads are 
considered here. 
Arrowheads can be heavy and blunt or slender 
with narrow cutting blades. However, despite this 
apparent diversity in appearance, there were only two 
methods of attachment to the wooden arrow shaft; 
either with a tang or a socket. This was often securely 
pinned into place, glued or bound with a wire or 
thread. 11 The shape of the head can vary enormously, 
(Fig. 2) from broad flat blades to graceful leaf shaped 
curves. Arrowheads that were intended to remain 
firmly embedded within their prey, had barbs added 
to the socket or central spine. These also acted as cut-
ting blades, which could slice through muscle and 
cause extensive blood loss. Arrowheads were not the 
only form of airborne projectile head in the Medieval 
period, the crossbow bolt or quarrel was similar in 
design and function. It is regrettable that research is 
not yet at a stage where it is possible to satisfactorily 
separate these two types of weapon. It may be the case 
that some forms of arrowhead were interchangeable, 
being equally effective when used with a crossbow. 
The main reason for the tremendous diversity in 
arrowhead shape, must relate to their intended func-
tion; hunting, military attack or defence, and archery 
practice. Certain forms could have been successfully 
used for all these activities and therefore considered 
to have a multi-purpose design. It is proving difficult 
to pin down particular forms of arrowhead to specific 
activities, although for example, long slender heads 
are more likely to have been intended for armour 
piercing, than blunt flat heads. When the multipur-
pose forms are examined it becomes difficult from 
bets Skrifter 2, Kristiania, 1919. 
10 VANEs W.A. & VERWERS.W.J., Excavations at Dorestad 
I, The Harbour: Hoogstraat I, Nederlandse Oudheden 9, 
Amersfoort, ROB, 1980, 180-184. 
11 The method of attachment for tanged arrowheads is excel-
lently described and illustrated in WEGRAEUS E., Die Pfeil-
spitzen von Birka, in: ARWIDSSON G., Birka JJ:2. Systematische 
Analysen der Griiberfunde, Stockholm, 1986, 32-33. 
Fig. 2. - A selection of Medieval 
arrowheads. 
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shape alone to determine the intended use, because a 
large broad headed arrow would perform equally 
well for killing deer, as it would for bringing down 
horses in a cavalry charge. 
Within individual cultures and social groups the 
role of the archer appears to have varied. For exam-
ple, in Scandinavia during the Viking period a variety 
of weapons were used; mainly the sword, spear and 
the bow. In the cemetery at Birka, 12 there were 450 
arrowheads, placed throughout the graves, and often 
arranged in bundles. Such a distribution is not 
uncommon. 13 However, it is interesting to note that 
the presence of arrowheads does not automatically 
indicate that they were in everyday use. For example, 
they may have more to do with rights of passage in 
the afterlife or an individuals coming of age than for 
use in warfare. Shetelig14 suggests that the Vikings 
considered an arrow wound to be dishonourable, and 
that this partially explains why they appear to have 
had a preference for close combat weapons rather 
than the bow. 
Between the 8th and 13th C the number of arrow-
head forms greatly increased. One of the reasons for 
this is that they appear to be becoming more spe-
cialised. It is possible that in this later period, each 
12 WEGRAEUS, op.cit. in note 11,21-34. · 
13 See the appendix in MANLEY, op.cit. in note 6, 232-234. 
Also, N0RGARD J0RGENSEN A., Weapon Sets in Gotlandic 
Grave Finds from 530-800 AD: A Chronological Analysis, in: 
J0RGENSEN L. (ed), Chronological Studies, Arkreologiske 
Skrifter 5, Copenhagen, 1992, 5-34. 
14 SHETELIG H. & FALK H., Scandinavian Archaeology, Ox-




0 5 1Cm 
-
-() 
-0-o -(/)-<& - -0 -0 
archer carried a variety of arrowhead forms and 
choose the best type for whatever situation they were 
faced with. In effect very similar to a golfer in a 
round of golf, having to assess the terrain, weather 
conditions and distance to the target prior to every 
shot. In this scenario, the quiver would contain 
feathered shafts separated with a spacer, onto which 
the arrowheads would be firmly pushed when 
required. Finally, I would like to suggest that it would 
be interesting to establish whether the range of forms 
is greater in specific geographical regions, or whether 
there was a unified diversification in shape through-
out all of Europe by the 14th C. 
Case study 1: blunt flat arrowheads 
This form of iron arrowhead consists of a long, 
flat blade which is secured into the arrow shaft with 
a tang. The striking end is either blunt or has two cut-
ting edges that are in the form of a V (Fig. 3). Their 
overall length varies between 10 and 16 cm, and the 
width between 2 and 5 cm. Constructed from a sin-
gle bar of iron, they are heavy objects and it has been 
suggested by Rausing15 that they were predominately 
ford, 193 7, 3 91. If an arrow had to be removed from the body it 
would cause disfigurement, and was therefore considered dis-
honourable to a true warrior. 
IS RAUSING G., The Bow, Acta Archaeologica Lundensia, 
Lund, 1967, 164. 'The biggest and heaviest points, such as the 
larger 'slate points' ofNorth Scandinavia, were most likely used 
with falling spears and spear traps'. 
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Fig. 3.- Case Study I, Blunt arrowheads. 
used with hunting spears and for use in traps. The 
blunt end would stun their target without causing sur-
face damage to the flesh; which would be desirable 
when food was displayed on the dinner-table. The 
forms that are forked may be considered as a second-
ary development form the blunt variety, their stun 
capabilities would be limited, and gradual blood loss 
would be the primary result. Again, they could be 
successfully used in hunting situations, especially if 
one intended to lengthen the chase by gradually 
weakening the prey. 
These forms of arrowhead occur in the far north of 
Europe and western Russia. Their relative scarcity 
outside this region, especially to the west, may be 
simply because they have not been properly identi-
fied as arrowheads. Alternatively they may prevail in 
these northern climes, being better suited for use in 
the harsh environmental conditions and dense wood-
land. In Russia they are usually recovered from 
graves that date to the 9th-12th C; 16 and later in the 
16 MEDVEDEV, op.cit. in note 7, pi. 26, 27, 29. Also, 
KAMINSKY V.N., Early Medieval Weapons in the North Cauca-
sus- A Preliminary Review, Oxford Jl. Archaeol. 15(1), 1996, 
95-103. 
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11th-14th C they occur in Sweden 17 and other sites in 
Scandinavia. 18 This form was in use alongside others 
forms of arrowhead, but it is hard to explain its geo-
graphical spread (Fig. 3). Perhaps its restricted distri-
bution may have been as a result of its cumbersome 
shape and excessive weight. For this reason it may 
not have travelled to areas such as the British Isles 
because it was developed for optimum use in a more 
extreme climate and intended for use against large 
game animals. 
Case study 2: tanged leaf shaped arrowheads 
Iron arrowheads which have a tang have been 
reported by both Wegraeus 19 and Kempke.20 They 
suggest that the range of forms gradually grew, final-
ly developing into socketed forms of arrowhead. The 
majority of their dating evidence is through associa-
tion, and the main finds locations are graves, boat 
17 WEGRAEUS, op.cit. in note 4, 200-202. 
18 See WEGRAEUS, op.cit. in note 11, 31-32. 
19 WEGRAEUS, op.cit. in note 4, 191-208. 
20 KEMPKE, op.cit. in note 5, 292-306. 
Fig. 4. - Case Study 2, Tanged leafshaped arrowheads. 
burials and forts. 21 It is interesting that these types of 
arrowheads (Fig. 4), are often found close to settle-
ments that were associated with the Vikings. Also, it 
must be remembered that tanged arrowheads were 
not the only forms in use at this time; both socketed 
examples22 and those with barbs23 have been found. 
These Viking style forms of arrowhead may have 
been used for both hunting and warfare, and they 
should be considered as multi-purpose weapons. 
Tanged leaf shaped arrowheads are found in 
Sweden, Oldenburg, Copenhagen, and throughout 
Scandinavia, with large assemblages at Trelleborg 
and Birka. Other European locations where these 
forms of arrowhead have been found are Iceland,24 
21 For example Vendel, Torgard, Kobbea, Gotland, 
Valsgarde, and Arhus. 
22 OTTAWA V P., Anglo-Scandaninavian Ironwork from 16-22 
Coppergate, The Archaeol. of York 17, London, 1992, 711-713, 
no.'s 3908,3919,3921,3929. 
23 KEMPKE, op.cit. in note 5, 292-306. Also, on the lid panel 
of the Franks Casket, (now in Museo Bargello, Florence) c. 8th 
C Northumbrian scene showing Wayland's brother, Egil, de-
fending his house with a bow and barbed arrows. 
24 ELDJARN K., Kuml og Haugfe-Ur Heidnum sid a !standi, 
B6kaUtgafan Norihi, 1956, 289, Fig. 104. 
European Iron Arrowheads 
Scotland,25 England26 and IrelandP These countries 
are all reached by sea and their distribution starts to 
make some sense when the trade/settlement routes 
of the Vikings are examined: they are identical (Fig. 
4). In England for example, sites such as Thetford, 
York and Norwich28 have all produced tanged 
forms, and they were all places with Viking influ-
ence/contact. In the excavations at Coppergate in 
York they accounted for 80% of the arrowheads 
recovered. Another reason why these tanged arrow-
heads were probably introduced into Britain, is that 
they are so different from the Anglo-Saxon forms, 
which were socketed with short blades and an oval 
cross-section. 29 
25 APTED M.R., Excavations at Kildrummy Castle, Aberdeen-
shire, Soc. Anti. Scot 96, 1963-64, 231-232. 
26 WILLIAMS V., Iron Objects, in: AYRES B., Excavations at 
St.Martin-At-Place, Norwich I 98 I, East Anglian Archaeol. Rep. 
37, 1987,69-71. 
27 Information provided by A. Halpin, National Museum of 
Ireland, Dublin. 
28 0TTAWAY, op.cit. in note 22; WILLIAMS, op.cit. in note 26; 
MANLEY, op.cit. in note 6, 234. 
29 MANLEY, op.cit. in note 6, 227-228, 230-231. 
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Fig. 5. - Case Study 3, Armour piercing arrowheads. 
Case study 3: slender armour piercing arrow-
heads 
This form of arrowhead often goes unidentified, 
because in a corroded state it is almost identical to the 
medieval iron nail. Also, there is a wide variation of 
sub types within this group,30 which again causes 
mis-identification. For example, one form is a long 
and narrow cone, which is very similar to a ferrule; 
another which has a prominent shoulder below the 
long blade and above the socket is almost identical to 
'type K' ofPetersen's Anglo-Saxon spear typology.31 
The majority of these military forms have a long 
30 See JESSOP O.M., Medieval Arrowheads, Medieval Finds 
Research Group 700-1700, Datasheet 22, 1997. 
31 PETERSON, op.cit. in note 9. 
32 WEGRAEUS, op.cit. in note 13,29-30. 
33 KEMPKE, op.cit. in note 5, 292-306. 
34 BOUVIER. A. et al., La Motte Castrale de Decines-Charpieu 
(Rhone), ArcluJologie Medievale 22, 1992, 232-307; 
COLARDELLE R. & E., L'Habitat medieval immerge de 
Colletiere, a Charavines (Isere). Premier bilan des fouilles, 
Archeologie Medievale I 0, 1980, 188-232. 
35 MEDVEDEV, op.cit. in note 7, PI. 15, 18, 20, 23. 
36 KocH U., Die Metallfunde der friihgeschichtlichen Perio-
den aus den Plangrabungen 1967-1981, Der Runde Berg bei Urach 
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slender shape with a diamond cross-section, which is 
designed to force open chain mail rings and punch 
straight through plate armourY They become popu-
lar in the 11th C, replacing many of the tanged forms. 
Kempke33 outlines their development in northern 
Europe, which appears to be as a direct response to 
advances in body protection and methods of warfare. 
Although, examples of this form are known from 
France,34 Russia35 and Germany,36 some of the larg-
est assemblages come from the British Isles (Fig. 5), 
in particular military sites, such as Carrisbrooke Cas-
tle,37 Goltho Manor,38 Castell-Y-Bere,39 Dryslwyn 
Castle40 and Criccieth Castle41 . It is interesting to 
V, Teil2: Tafeln und Karten, Heidelberg, 1984, Tafell9, no's. 1-8. 
37 FAIRBROTHER M., Objects of Iron, in: YOUNG C, Excava-
tions at Carrisbrooke Castle, English Heritage Archaeol. Rep., 
forthcoming, no's. 1-21. 
38 GOODALL !., Weapons, in: BERESFORD G., Goltho - the 
development of an early Medieval Manor c. 850-1150, English 
Heritage Archaeol. Rep. 4, 1987, 185-186, no's. 183-184. 
39 BUTLER L.A.S., Medieval Finds from Castell-Y -Bere, 
Merioneth, Archaeol.Cambrensis 123, 1974, 95-96, no's. 1-5. 
40 JESSOP O.M., Weapons, in: CAPLE C. & WEBSTER P., Excav-
ations at Dryslwyn Castle, Dyfed, C.B.A. Res. Rep., forthcoming. 
41 O'NEIL B.H., Criccieth Castle-Caemarvonshire, Archaeol. 
Cambrensis 98, 1945,40-41, no's. 3-4. 
note that these forms suddenly become popular in 
Britain after the Norman invasion of 1066. Post-con-
quest they are initially concentrated in England, then 
Wales, Scotland and finally they appear in Ireland.42 
The close geographical relationship of these sites and 
the route of the Norman conquest, suggests that this 
form of weapon was greatly favoured by this new 
military force; perhaps even specifically designed for 
use with the longbow. In fact both Prestwich and Man-
ley43 inform us that they did appear to prefer the bow, 
and 'came to use it with great skill and judgement'. 
Although there is as of yet, little firm evidence to 
substantiate the claim, it is possible that having 
developed the use of this arrow with the longbow in 
Britain, the Anglo-Normans then took it back to 
France and used it with devastating success; at Crecy, 
Poitiers, and Agincourt. 44 In this later period there 
were a very wide range of arrowhead forms in use, 
and it is probable that along with increased military 
specialisation, both hunting and practice arrowheads 
were also developed at this time. 
Conclusion 
From the limited amount of research already under-
taken, it is apparent that there were many forms of iron 
arrowhead in use throughout Europe during the 8th-
42 HALPIN, op.cit. in note 8. 
43 PRESTWICH M., Armies and Warfare in the Middle Ages-
The English Experience, London, 1996, 129. 'The evidence for 
the Norman period strongly suggests that the normal infantry 
European Iron Arrowheads 
14th C. AD. Also, that there is a need for combined 
research into this subject, especially in central and 
southern areas; the types of arrowhead in these areas 
may be closely connected to those from the Moorish 
Empire. Future work would also do well to consider 
the question of function, through a closer examination 
of the epigraphic and historic sources, along with the 
context of deposition. When this new data has been 
collected the existing typologies and chronologies 
need to be revised, updated and published. 
Although research is at an early stage, the three 
case studies demonstrate that there does appear to 
have been a noticeable difference in the use of the 
bow and the forms of arrowhead, in the Viking, North 
European, and Anglo-Norman cultures between the 
8th-14th centuries AD 
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Introduction 
In studying Irish medieval warfare the bow and 
arrow is of particular interest for many reasons. It is 
by far the most frequently represented weapon in the 
archaeological record and unlike other weapons it 
tends to occur in datable contexts on excavated sites. 
This is largely accidental, because bows and arrows 
were of little monetary value and easily broken and 
lost, but the fortunate result is that a more compre-
hensive and reliable archaeological study is possible 
for the bow and arrow than for any other medieval 
weapon. There is also a greater wealth of useful his-
torical information available than for other weapons 
of medieval Ireland. Thus it is possible not only to 
study the bow and arrow as archaeological artefacts 
but to place them in their natural context, which is the 
history of warfare. A study of the history of the 
weapon reveals that it is particularly appropriate, and 
not entirely accidental, that the bow and arrow is so 
well represented in the archaeological record of 
medieval Ireland. There is probably no other period 
in which the weapon was of comparable military 
importance. 
Historical information thus adds greatly to the 
value of an archaeological study ofbows and arrows. 
The converse is equally true, however. Military his-
tory, not surprisingly, is largely written by historians 
using documentary sources, but even the present 
limited study demonstrates that archaeological anal-
ysis of the actual technology of warfare can enrich 
and, on occasion, be a corrective to received theories 
of military history. 
The Hiberno-Norse period (c.S00-1169) 
The bow was been used in Ireland in the Neolithic 
and early Bronze Age periods, but the practice of 
archery seems to have declined in the later prehistoric 
period. There is no definite evidence for the use of 
the bow in Ireland between the early Bronze Age and 
the Early Christian period, i.e. c.1500 BC to 800 AD. 
Andrew Hatpin 
Military Archery in Medieval Ireland: 
Archaeology and History 
The Vikings, it seems, must be credited with the 
reintroduction of the bow and arrow to Ireland. 
During the Viking period the bow was widely used 
both in Scandinavia itself and among Scandinavian 
settlers in many parts of Europe (Hardy 1986, 28-30; 
Bradbury 1985, 23). The use of the bow by the 
Vikings in Ireland is attested above all by bows and 
hundreds of arrowheads discovered during recent 
excavations in Dublin, Waterford and Limerick, in 
contexts of the 1Oth to 12th centuries. But documen-
tary evidence is also reasonably plentiful. Indeed the 
Irish word for a bow, bogha, is a Norse loan-word 
(although curiously enough the word for an arrow, 
saiget, may be an earlier borrowing from the Latin 
sagitta). References to Viking archery first occur in 
9th century annalistic entries, and Irish narrative texts 
also provide evidence for Norse archery. The author 
of an early 12th century text Cogad Gaedel re 
Gallaib, describing the weapons of the Norse at the 
battle ofClontarf(l014), mentions before any others 
their "sharp, swift...barbed (frithbaccanacha) ... mur-
derous, poisoned arrows (saigti)" and their "polished, 
yellow-shining bows (bogada blathi blabuidi)" (Todd 
1867, 159-161). 
Arrowheads 
Archaeological excavations in Dublin have pro-
duced hundreds of arrowheads from contexts of the 
Hibemo-Norse period, i.e. early 1Oth to late 12th cen-
tury (Fig. 1 ). 
The Dublin arrowheads can be said to feature 
three main blade forms: ( 1) leaf-shaped or shouldered, 
(2) triangular, sometimes with barbs, and (3) a narrow, 
solid spike-like blade. Each of these blade forms 
occurs in both tanged and socketed forms, producing 
six distinct arrowhead types (Types 1-4, 6-7). A 
seventh type (Type 5), although it could be consid-
ered a triangular bladed form, is in reality quite dif-
ferent and must be regarded as a separate type. As 
regards the relative popularity of these arrowhead 
types, the overall proportions (regardless of period) 
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Fig. 1. - Typology of Hiberno-Norse period arrowheads from Dublin. 
reveal Type 7 to be by far the most common type, 
with 52% of the total, followed by Types 1 (15%), 6 
(13.5%), 2 (9%) and 4 (6%). Types 3 and 5 are rare 
forms, at 2.5% and 2% respectively (Chart 1). 
Prevalence of arrowhead types 
In view of the historical and archaeological evi-
dence that archery was essentially unknown in Ire-
land until its reintroduction by the Vikings, one of the 
most interesting things about the Dublin arrowhead 







forms (i.e. Types 1, 3 and 6), while present, are far 
from being dominant. Together they account for no 
more than 31% of the total assemblage. A further 
feature of the Dublin assemblage is the decline in the 
representation of these Scandinavian-derived tanged 
types, from the lOth to 12th centuries. 
The Scandinavian forms represent 46% of the total 
assemblage of arrowheads from 1Oth century contexts 
(Chart 2), but this falls to 28% in the 11th century 
(Chart 3) and 32% in the 12th century (Chart 4). 
This decline is particularly marked in the case of 
Type 1, which could be described as the Viking 
arrowhead type par excellence, and is the most corn-
7 
Chart 1. - Dublin arrowheads, Hiberno-Norse 
period: Proportions of types (by percentage of 
total). 
Military Archery in Medieval Ireland: Archaeology and History 
Chart 2. -Dublin arrowheads, 1Oth century: 
Proportions of types (by percentage of total). 
% 
mon arrowhead type found on Viking-period sites in 
Scandinavia. In Dublin, Type 1 is (along with Type 
7) the most common arrowhead type in the 1Oth cen-
tury, with 32% of the total. Indeed, in the first half of 
the 1Oth century it accounts for over 60% of the 
(admittedly small) total. The popularity of Type 1 
falls dramatically, however, to 12.5% in the 11th cen-
tury and 7% in the 12th century. 
Chart 3.- Dublin arrowheads, 11th century: 
Proportions of types (by percentage of total). 
% 
unlikely but other sources of inspiration are difficult 
to identify. Theoretically, the most likely source of 
influence is contemporary Anglo-Saxon England, but 
the known assemblage of Anglo-Saxon arrowheads 
is extremely small (Manley 1985) and while forms 
similar to Type 2 are common, the other socketed 
Chart 4. - Dublin arrowheads, 12th century 
(to c.1170): Proportions of types (by per-
centage of total). 
% 




The implication that Scandinavian influence in 
the Dublin arrowhead assemblage declined steadily 
from the 1Oth century onwards is, perhaps, not sur-
prising. What is surprising, however, is the appar-
ently low level ofScandinavian influence even in the 
1Oth century. The majority of Dublin arrowheads are 
of forms which, it seems, were not commonly used in 
Scandinavia. Indigenous Irish development seems 
TYPE 
forms, Types 4 and 7, are not well represented. 
Arrowheads of Types 4 and 7 were widely used by 
the Normans, but their popularity in Dublin can 
hardly be attributed entirely to Norman influence 
since it predates the Norman conquest of England. In 
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Fig. 2.- Bow from Ballinderry crannog, Co. Westmeath (after Hencken 1935-37). 
to Type 1. This type accounts for 32% of the total in 
the lOth century, although it is present only from the 
middle of that century. In the 11th and 12th centuries 
it is by far the most common type, at 58.5% in the 
11th century, falling slightly to 52.5% in the 12th 
century. 
Function 
A particularly interesting issue is the functions 
of the arrowhead types, specifically the question of 
whether they were used for warfare or hunting. The 
spike-like blades of Types 6 and 7 are clearly desig-
ned to penetrate body armour and these armour-
piercing types make up 65.5% of the total. The rare 
Type 5, which represents only 2% of the total, is 
interpreted as an incendiary arrowhead and thus 
should also be classified as military in function. The 
other types, with leaf-shaped or triangular blades, 
could have been used either for warfare or hunting 
but there are grounds to suggest that a considerable 
proportion of them were also intended for military 
use. For instance, the relative frequency patterns of 
Types 1 and 7 suggest that Type 1 was effectively 
replaced by Type 7 from the mid-1Oth century 
onwards. This would imply that Type 1 was also 
substantially military in function. Overall, it can 
safely be argued that at least 70-80% of the Dublin 
arrowheads are definitely military in function, while 
the number that can definitely be classified as hunt-
ing arrowheads is probably little more than 5%. 
These statistics are confirmed by similar propor-
tions in the second largest Irish arrowhead assem-
blage, from another Hiberno-Norse town at Water-
ford (Halpin 1996) and they strikingly demonstrate 
the essentially military nature of Viking archery in 
Ireland. 
Armour 
The prevalence of armour piercing arrowheads in 
these assemblages clearly raises questions about the 
use of armour in Hiberno-Norse Ireland. It is particu-
larly interesting that armour piercing arrowheads first 
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become common in Ireland in the second half of the 
1Oth century, at almost precisely the period when the 
wearing of chain mail armour seems to have become 
more common among Anglo-Saxon warriors in Eng-
land (Brooks 1978, 87-93). In contemporary Irish 
sources armour seems to mark a significant differ-
ence between Irish and Viking, with the consistent 
suggestion that the Irish did not wear armour, while 
the Viking did. Both annalistic and narrative texts 
frequently refer to coats of mail and helmets worn by 
the Vikings, and contrasts are often drawn between 
the mailclad Vikings and the unarmoured Irish. 
Indeed, in two early 12th century texts, Cogad 
Gaedhel re Gallaibh (Todd 1867, 53, 67-69) and 
Cathreim Cellachain Chaisil (Bugge 1905, 65-66, 
102-03 ), Irish military failures are specifically attrib-
uted to the ineffectiveness of their weapons against 
the armour of the Vikings. Such testimony to the use 
of armour in Hiberno-Norse Ireland has not, in 
general, been taken very seriously by historians, but 
the evidence of the arrowheads, although indirect, 
suggests that it may have a greater basis in fact than 
has hitherto been recognised. 
Native Irish archery 
There is little evidence to suggest that the Irish 
learned to use the bow from the Norse, and archaeo-
logical evidence for archery on native Irish sites of the 
period is almost non-existent. Remarkably, however, 
one of Europe's finest early medieval longbows was 
found in a late 1Oth century context at the crannog of 
Ballinderry, Co. Westmeath (Hencken 1935-37, 139, 
225; Fig. 8: D). The bow (Fig. 2), of yew wood, is cur-
rently 185cm in length but one end is missing and its 
original length was probably c.190cm. The crannog of 
Ballinderry, in the midlands of Ireland, produced a full 
range of "classic" Viking weaponry: A sword, battle-
axe, two spearheads and a socketed knife were also 
found and together with the bow, seem to provide a 
graphic example of the extent to which Viking weap-
onry could on occasion be adopted by the Irish. 
Regardless of whether it was used by an Irish or a 
Viking archer, there can be little doubt that this bow is 
ultimately of Viking background. 
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The Anglo-Norman period (1169-c.1350) 
Thus the bow can hardly have been unknown to 
the Irish on the eve of the Anglo-Norman invasion of 
1169-70. Nevertheless when confronted by Anglo-
Norman archers the Irish were, in the words of the 
contemporary chronicler Giraldus Cambrensis, "para-
lysed and panic stricken by ... the sudden wounds 
inflicted by our arrows" (Scott & Martin 1978, 231). 
It may be that what terrorised the Irish was not bows 
in themselves, but the effectiveness with which they 
were used by the Anglo-Normans. While the Norse 
clearly used bows in Ireland, there is nothing to sug-
gest that they ever employed organised corps of 
archers as the Anglo-Normans did, and thus the Irish 
had probably never experienced anything like the 
firepower of the Anglo-Norman archers. 
Archers were an important part of most Norman 
and Anglo-Norman armies. Hastings, in 1066, was 
perhaps the first medieval European battle in which 
archery demonstrably played a major role (Bradbury 
1985, 25) and the bow was widely used in post-
Conquest England. It is thus not surprising that 
archers were present in large numbers in the Anglo-
Norman forces that invaded Ireland. Analysis of the 
contingents for which detailed figures are given by 
Giraldus Cambrensis (Scott & Martin 1978) reveals 
that archers account for over 85% of the total. 
Giraldus describes these archers as being "the flower 
of the youth of Wales", but unfortunately says very 
little about their role in the conquest of Ireland- an 
example of aristocratic chroniclers' prejudice against 
archers (who were invariably commoners) and in 
favour of cavalry, noted by Bradbury (1985, 1-3, 40, 
76) in medieval sources. Practically Giraldus' only 
comment on the archers concerns their role in pro-
tecting formations of milites from sudden Irish 
attacks, and he makes a point of warning all future 
commanders to ensure that large numbers of archers 
were maintained in their forces (Scott & Martin 
1978, 249). 
However, the sheer numbers of archers involved 
suggests that their role extended far beyond merely 
protecting the cavalry. Against unarmoured oppo-
nents with no experience of archery, such as the Irish 
were, the impact of large numbers of archers acting 
in a coordinated manner could have been enormous. 
In a particularly relevant parallel, Strickland (1990, 
192 & n.1 01) notes the "devastating effect" of Anglo-
Norman archers against unarmoured Scots at the 
battle of the Standard in 1138. The importance of 
archers in the Anglo-Norman conquest oflreland has 
almost certainly been underestimated, and it seems 
inconceivable that the Anglo-Normans would not 
have exploited the obvious potential of their archers 
in battle. 
13th century Ireland 
The continued importance of archery in the Anglo-
Irish colony in the 13th century is indicated by sub-
stantial archaeological evidence and documentary 
evidence including records of craftsmen manufact-
uring bows and arrows and also, apparently, profes-
sional archers in Dublin (Martin & Connolly 1994, 
23, 44, 57, 71, 72, 91, 105). A poem dated 1265 
claims that the town of New Ross could muster 363 
crossbowmen and 1200 other archers (Shields 1975-
76, 11.168-177). A lack of detailed information pre-
Chart 4.- Irish arrowheads, late 1 2thll 3th century: Proportions of types (by percentage of total). 
% 
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eludes definitive statements about the relative impor-
tance of archers and other forms of troops in Anglo-
Irish forces of the 13th and early 14th centuries. 
However, while archers were undoubtedly present in 
most cases, the indications are that archery was sub-
ordinate in importance to cavalry (both heavy and 
light) in the military economy of the Anglo-Irish 
colony. During the 13th century, too, annalistic refer-
ences to individuals killed by Irish archers indicate 
that for the first time the native Irish were making 
widespread use of the bow. 
Despite the prominence of archers, the Anglo-Nor-
man conquest does not appear to have led to the intro-
duction of new arrowhead types to Ireland; if anything, 
indeed, the range of arrowhead forms decreases. 
Arrowheads are found in late 12th/13th century con-
texts on a wide range of sites, including many early 
Anglo-Norman castle sites, although Dublin still pro-
vides the majority. By this date the Scandinavian types 
(Types 1, 3 and 6) have almost entirely disappeared, 
apart from a small number of late 12th century 
survivals, and the assemblage is dominated by two 
types, Types 4 and 7 (Chart 5). Curiously, the armour-
piercing Type 7 is actually at a slightly lower level of 
popularity ( 49%) than in the 11th and earlier 12th cen-
turies. This is unlikely to reflect any significant decline 
in the use of armour, however, but rather is due mainly 
to a dramatic increase in popularity of Type 4. This 
socketed, triangular-bladed arrowhead occurs in this 
period in a distinctively Anglo-Norman form, with 
particularly large, broad blades with marked midribs. 
Arrowheads of this form have, in many cases, been 
considered as hunting forms, but the contexts in which 
they occur in Ireland, including several early castle 
sites, point in the strongest possible manner to a mili-
tary function. 
Welsh archers and the longbow 
The Welsh archers who were so important in the 
invasion oflreland, and are graphically described by 
Giraldus Cambrensis in other works, are important 
figures in the military historiography of the Middle 
Ages. Oman (1885) and Morris (1901) saw them as 
crucial to the 14th century emergence of English 
military archery, based on the longbow, as a potent 
force that revolutionised warfare, not only in Britain 
but in much of Europe. They claimed, firstly, that the 
Welsh developed the longbow as a distinctive weapon 
and secondly, that Edward I (1272-1307) recognised 
the potential of the longbow as used by the Welsh and 
introduced large numbers of Welsh archers into his 
armies, while at the same time encouraging the use of 
the longbow among the English peasantry. 
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This theory is based on entirely inadequate evi-
dence and must be rejected. Bradbury (1985, 71-79) 
argues that Welsh archery has been given inordinate 
prominence because of the influence of Giraldus' 
writings, combined with the mistaken belief that 
there is little evidence for archery in 12th and 13th 
century England. In fact, there is evidence for the 
widespread use of the bow, particularly in warfare, in 
Anglo-Norman England and there is little to suggest 
that Edward I ever used Welsh archers to teach the 
English how to use the longbow (Prestwich 1972,95-
97, 109-112; Prestwich 1988, 485). There is no evi-
dence that the longbow was peculiar to Wales in the 
12th and 13th centuries, still less that it was invented 
there. Indeed, to the writer's knowledge, no medieval 
longbow has ever been found in Wales. Giraldus 
himself never refers to longbows being used by the 
Welsh; he describes Welsh bows as: 
"not made of horn, nor of sapwood, nor yet of 
yew. The Welsh carve their bows out of the dwarf 
elm trees in the forest. They are nothing much to 
look at, not even rubbed smooth, but left in a 
rough and unpolished state. Still, they are firm and 
strong. Not only could you shoot far with them, 
but they are also powerful enough to inflict seri-
ous wounds in a close fight" (Thorpe 1978, 112). 
Bowsfrom Waterford 
On the basis of historical evidence alone, the 
suggestion that the longbow was invented in Wales 
is untenable and archaeological evidence makes this 
even clearer. Bows are rarely found on excavated 
sites but excavations in the town of Waterford have 
produced one complete bow and fragments of six 
others (Fig. 3). All are simple yew bows dating bet-
ween the mid-12th and mid-13th centuries, and they 
provide one of the first opportunities to look in 
detail at actual bows of this crucial period (Halpin 
1996). 
At first glance one thing seems clear: the Water-
ford bows are not longbows. The only complete 
example is 125 cm long and the other surviving 
bowstaves were probably of much the same length. 
The arrowheads found with the bows are as strongly 
military in nature as the Dublin arrowheads, so it is 
impossible to argue that these bows were for hunting 
and that longer bows were used in war. These are 
military bows and, what is more, most of them seem 
to be Anglo-Norman. Indeed, it is not beyond the 
bounds of possibility that some could be the actual 
bows used by Giraldus' Welsh archers in 1170. This 
cannot be proved but the Waterford evidence surely 
demonstrates that Anglo-Norman archers of the late 
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Fig. 3. - Bows from Wa-
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12th and early 13th centuries were not using bows 
which would be recognised as longbows. 
However, to say that the Waterford bows were not 
longbows begs the question: what is a longbow? 
Much confusion has been caused in earlier literature 
by the mistaken assumption that the longbow is a dis-
tinct type of bow, qualitatively different from other 
wooden self-bows. In fact, the bows from Waterford 
are essentially identical to the later medieval long-
bow in all respects except length. Some even display 
a technique of manufacture characteristic of late 
medieval longbows, in which most of the stave 
consists of heartwood, but sapwood is retained along 
the back (i.e. the outside bend of the bow, facing the 
target); the strong and resilient heartwood gives the 
bow its strength and resistance to compression while 
the elastic sapwood on the back prevents the bow 
from breaking under the stress of bending (this 
feature is also present on the 1Oth century Ballinderry 
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bow). Any attempt to distinguish the longbow from 
other wooden selfbows purely on grounds of length 
must always be entirely arbitrary and ultimately 
unsustainable. Rather than treating "longbows" and 
"ordinary" wooden bows as two separate species, it 
is more helpful to see the wooden bow as a single 
type, within which length (like other characteristics) 
was a variable factor, depending on circumstances. 
Bows and armour 
The evidence suggests that in Hibemo-Norse and 
Anglo-Norman Ireland shorter bows were in use 
alongside what we might recognise as "longbows". 
This was not because longbows were unknown -we 
have already noted a perfect longbow at Ballinderry 
in the 1Oth century. Rather, it was because their 
makers chose not to make these bows particularly 
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long. This may tell us something about the conditions 
of warfare at the time, and specifically about the 
quality of armour and the prevalence of its use. Since 
the force of a bow depends largely on its length, the 
Waterford bows must have been somewhat less 
powerful than a typical late medieval longbow. 
Nevertheless, they may have been quite efficient 
against chain mail. 
In the 14th century chain mail was largely replaced 
by plate armour, and this may have been due in great 
measure to the impact of the armour-piercing arrow-
heads noted earlier. These arrowheads had long been 
in use (since the mid-1Oth century in Ireland) but if, 
as seems likely, there was a major increase in the 
number of archers in many European armies in the 
later 13th and early 14th century, they would have 
became a much more serious problem. Plate armour 
would, in most cases, have been an effective defence 
against such arrowheads, fired from bows of the type 
found in Waterford (Jones 1986). In turn, it may well 
be that the increasing use of longer, more powerful 
bows- what we would recognise as "longbows"- in 
the 14th and 15th centuries was a response to the 
more widespread use and improving quality of plate 
armour. 
Alongside these changes in the form of bows, 
there were also developments in the forms of milit-
ary arrowheads. In England, the old, long and slen-
der armour piercing heads (e.g. Type 7 above) were 
largely replaced by newer forms in the 14th century. 
Two of these newer forms are represented in Ire-
land, reflecting two different responses to the chal-
lenge of plate armour. One response was a thicker, 
squatter armour-piercing type (e.g. Fig. 4: Type 8) 
which was strong enough to penetrate plate armour, 
when fired with sufficient force. The second res-
ponse was quite different- a relatively light, barbed 
head (e.g. Fig. 4: Type 8) which clearly was not 
intended to penetrate armour at all, but was prob-
ably used, as Payne-Gallway (quoted in Pratt 1986, 
201) suggested, "to harass an enemy, especially his 
horses, at a distance beyond the reach of heavier war 
arrows". While both these types are represented in 
Ireland, they are so far only known in very small 
numbers and are not nearly so common as in Eng-
land and elsewhere in Europe. This is a matter of 
some interest, in view of suggestions from other 
sources that plate armour was never widely used in 
later medieval Ireland (see Halpin 1986). Unfor-
tunately, because of a general scarcity of stratified 
later medieval archaeological deposits in Ireland, 
arrowheads of this period, of any type, are rare and 
little can be said with confidence about the popular-
ity of individual types. 
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The late medieval period (c.1350-1600) 
The 14th century saw the beginning of the great 
age of the English long bowman, whose full military 
potential was revealed in France during the Hundred 
Years' War, which began in 1337. Huge numbers of 
archers were employed and the firepower of massed 
bodies of archers was decisive in most English suc-
cesses of the War, notably at Crecy and Agincourt. 
Inevitably these developments affected Ireland and 
this can be seen from the mid-14th century on two 
levels. The Anglo-Irish government made repeated 
efforts to encourage the use of the longbow among 
the colonists, clearly with the aim of developing an 
entire class of archers on the English model. But a 
more immediate response was to make use of English 
archers for the defence of the colony. From the 
1340's onwards the chief governors of the colony 
tended to be provided with retinues of English troops 
paid for by the English exchequer. In the later 14th 
century these usually accounted for at least 65%-75% 
of the entire retinue and for most of the 15th century 
the royal army in Ireland was composed almost ex-
clusively of archers. 
Efforts to encourage archery 
A centralised royal army could only achieve a 
limited amount in medieval Ireland, however, and the 
Anglo-Irish colonists were aware of the need to pro-
vide for their own defence. Not surprisingly, they 
increasingly emphasised archery and the Irish par-
liament of 1460 must have expressed contemporary 
perceptions in stating that: 
"the defence of the English nation of this land 
from the danger and malice of the Irish enemies of 
the same land rests and depends on English bows, 
which to the said enemies give the greatest resist-
ance and terror of any weapon of war used in the 
said land" (Berry 1910, 647-649). 
The later medieval period saw repeated legislative 
efforts to encourage the development of a large pool of 
proficient archers among the colonists. This reached a 
peak in the later 15th century when several parlia-
ments passed laws (Berry 1910, 647-649; Berry 1914, 
293-298; Vesey 1765, 48) requiring, among other 
things: 
- that every man of the colony provide himself with 
a longbow and arrows; 
- that every lord or large landowner provide bows 
and arrows for his servants and maintain a fully 
equipped mounted archer for every 201. of lands or 
property held 
- that every town of more than three houses erect a 
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pair of butts at which the inhabitants were to practice 
archery on each feast day between March and July. 
The supply oflongbows was a recurring problem. 
In 1460 parliament noted that the colony was "very 
nearly destitute" of bows and a law passed in 1473 
(and re-enacted in 1495 and 1516) compelled mer-
chants importing goods from England to bring with 
them longbows for sale in Ireland, in proportion to 
the value of their merchandise (Morrissey 1939, 99). 
The effect of measures such as these is hard to gauge; 
many of them echo previous enactments in England 
itself and their introduction in Ireland may have been 
a more or less perfunctory operation. It is clear that 
they did have some impact; we have records of 
archery butts in Dublin, Waterford, Drogheda, Kil-
kenny and other towns, while the act compelling 
merchants to import longbows was actually enforced 
up to the late 16th century, when complaints were 
made that it was being abused (Calendar of the 
Carew Mss 1575-88, 401). As shall be seen, how-
ever, there are indications that archery was more 
widely practiced in Anglo-Irish towns than in the sur-
rounding countryside. 
Limited adoption of archery 
In the late 15th and early 16th centuries the earls 
of Kildare as chief governors tended to provide their 
own retinues, composed mainly of native troops 
(gallowglass and kerne) rather than archers (Ell is 
1986, 54-55). This may have been largely for 
political, rather than military reasons but it never-
theless raises the question of how successful were the 
efforts to foster archery among the Anglo-Irish 
colonists. It seems that in the relatively stable and 
Anglicised heartlands of the Pale - essentially the 
area along the east coast between the towns of Dublin 
and Drogheda- a tradition of yeoman archery on the 
English pattern may indeed have developed. Else-
where, however, it seems likely that a distinctively 
Irish military pattern of horsemen, gallowglass and 
kerne predominated (Ellis 1986, 55). 
Even in the heyday of English military archery, 
there is little evidence of archery having been used to 
decisive military advantage in Ireland. Two main 
reasons can be advanced for this failure to exploit the 
full potential of the longbow. Firstly, the colony was 
never able to assemble the large numbers of trained 
archers needed to use the longbow effectively. The 
attempt to develop within the colony a corps of 
peasant archers on the English model largely failed, 
with the exception of the Anglicised core of the Pale 
and, perhaps, some of the larger towns elsewhere. 
Even more fundamentally, the pattern of warfare in 
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Fig. 4. - Later medieval Irish arrowheads, Types 8 and 9. 
late medieval Ireland was such that there were very 
few pitched battles in which classic English archery 
tactics could be employed. 
Gaelic Irish archery 
The use of the bow by the Gaelic Irish is first 
noted in 13th century Irish annalistic sources, and 
increased in the later medieval period. Both the com-
mon footsoldiers ("kerne") and the "knaves" (i.e. 
pages) of the gallowglass tended to be armed with 
bows, as is noted by the English writers Nowell in the 
1480's, Sentleger in 1543, Spenser in 1596 and 
Dymmok in c.1600. In the 16th century there is also 
evidence for the use of the bow in Ireland by Scottish 
mercenaries. The effectiveness of these Scottish 
archers was most clearly seen in 1584 when a force 
of2400 Scots, of whom 1100 were archers, landed in 
Ulster. Lord Deputy Perrot noted soon after that "the 
Scotts bowmen have done more hurt in the skirmishes 
then our short have done" and such was the Scots' 
impact that it prompted the English administration 
into efforts to reverse the trend towards the abandon-
ment of archery in the army and among the general 
populace (C.S.P.I. 1574-85, 524; McNeill1943, 15). 
Scottish archers also figured prominently in the great 
Ulster wars of the 1590's, while native Irish archers 
were also employed. 
The end of military archery 
The military significance of archery began a slow 
decline from the early 16th century in the face of 
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competition from the gun. The main advantage of 
guns was that they could be used effectively by almost 
anyone with little or no training whereas military 
archery, to be effective, required highly skilled men 
and in large numbers. Maintaining this large pool of 
trained archers was a constant struggle for English 
ldngs, but Henry Vill made strenuous efforts through-
out his reign (1509-47) to retain archery as a major 
component of his armies and it was probably not until 
the reign of Elizabeth (1558-1603) that guns replaced 
the longbow on a large scale (Hardy 1986, 133-35; 
Bradbury 1985, 155). In Ireland the fate of archery 
again followed the English pattern, in broad terms, as 
the use of guns increased slowly but steadily from the 
end of the 15th century. The 1570's was the crucial 
decade in which the longbow was replaced by the 
musket in English forces in Ireland (Falls 1954-56, 
1 04). Ironically, the native Irish (and their Scottish 
allies) continued to make military use of archery to 
the end of the 16th century and even, in some cases, 
into the 17th century. Nevertheless, by the end of the 
16th century the longbow had effectively been aban-
doned as a weapon and would not be used again in 
warfare in Ireland. 
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Milan in the 14th century was the centre of the 
European armaments industry and, in effect, invented 
the "suit of armour". Many factors contributed to 
this; this paper will concentrate on the technical ones. 
Metallurgical investigation has shown that the 
behaviour of steel was better understood by Milanese 
armourers; they also were able to employ large plates 
of steel, not then paralleled elsewhere in Europe. 
Much armour is described as "Italian" or "Mila-
nese" as if these terms were interchangeable, and to 
some extent this is not unreasonable as Milan was the 
centre of the Lombard economy and the iron trade. 
But unidentified Italian armour might have been 
made in Brescia which was (and still is) a centre of 
the arms trade, and there were court armouries in 
Florence, Mantua and Turin in the 16th centuries. 
Most (but not all) makers marks which can be identi-
fied belong to Milanese craftsmen, so that this paper 
will concentrate on Milanese armour, within the con-
text ofltalian armour. 
Development of plate armour from 1300-1400 
The traditional method of personal defence 
throughout the medieval period, and indeed for much 
of the Roman period, was mail, that is garments of 
inter linked metal rings. Although relatively simple to 
make, easy to repair, and adaptable to any wearer, it 
did not offer good defence against missile weapons, 
especially bodkin-heads on crossbow and longbow 
arrows. It was supplemented with plates at first of 
boiled-leather, and then of metal. By the 14th cen-
tury, "knights", that is to say fully-armoured mount-
ORlGO I., The Merchant of Prato (Francesco di Marco 
Datini), 1957, 36, 355. Datini was established in Avignon by 
1361, and dealt at first chiefly in armour, and later in cloth, salt, 
and other goods also. He sent sheets of iron for making leg-ar-
mour to Italy, and bales ofMilanese armour to Spain. An inven-
tory of his shop in 1367 included 45 visored bascinets, 60 
breastplates, and 12 coats of mail, amongst other items of ar-
mour. 
A.R. Williams 
Milanese armour and its metallurgy 
ed soldiers, generally from a social class accustomed 
to military service, were protected by mail all over 
the body, head, and limbs, supplemented by addi-
tional plates over the chest, legs, and perhaps arms as 
well. A more elegant solution, and lighter to wear, 
was an armour made completely of articulated plates; 
the "suit-of-armour" or "complete harness" covering 
the entire body except for the bottom and armpits, 
which had evolved by the end of the 14th century. 
This was more expensive, being made to fit one 
owner, and was more difficult to repair, but offered 
such effective protection that it rapidly became the 
preferred means of defence for all who could afford 
it. 
North Italy was an important centre for the manu-
facture of arms and armour by the 14th century. This 
trade has been described in Origo' s book, based on 
the Datini archives1• From at least the 14th cent Eng-
lish, French and German nobles all bought imported 
Milanese armour2• 
The best Italian armour made for knightly cus-
tomers of the 14th and 15th centuries was made of 
steel, frequently hardened by heat-treatment. Exam-
ples from the uniquely surviving armoury of Chur-
burg show this. 34 specimens from 21 armours were 
examined by the author and most were found to be 
steel; furthermore 18 of them were found to be of 
hardened steeP. Armour of lesser quality made for 
the foot-soldiers was of inferior metal, iron or steel of 
variable carbon content and hardness. As one might 
expect, metallographic evidence suggests that less 
trouble was taken with cheaper armour to homog-
enise the steel in the first place, and less trouble over 
its hardening after fabrication4• 
BLAIR C., European Armour, 1958, 79, and the definitive 
text on the forms of Italian armour BOCCIA L.G. & COELHO 
E.T., L 'arte dell 'armatura in Jtalia, Milan, 1967, ex 36, 75. 
3 WILLIAMS A.R., Fifteenth century armour from Churburg: 
a metallurgical study, Armi Antiche, Torino, 1986, 3-82. 
4 Italian Infantry armour is discussed in WILLIAMS A.R., Ital-
ian armour and Cosimo dei' Medici, Journal of the Arms & Ar-
mour Society 13,1991,293-315. 
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oosslble date of m• Jol111ce of m~~~nufa .... htl.l'dneu f10 mic:roconsli!YE!Inb_ lp_!'@WJ~O_I1_2 owner 
1340 Milan 300 M+B+F 0.5% 
1370 I Italy 180 F+P 0.3% 
1375 lltalv 120 F 0 
1390 Milan 180 F+C 0.1% Vo_gt of Mabch 
1390 Italy 240 P+F 0.6% 
1395 Milan 374 vfP+B 0.5% from Hohenasohau 
1400 Italy 240 P+F 0.6% 
1400 ltalv 120 F 0 
1400 !Italy 140 F+P 0.1% 
1400 Milan 202 F+C 0.1% 
1400 Italy 246 F+P <0.5% 
1400 ~ 180 F+P 0.3% 
1420 ltalit 160 F+C 0.2% 
1425 Italy 184 F+P+C 0.3% 
1430 !Italy 262 P+F 0.6% 
1430 Italy 140 F+C 0.1% 
1430 l!ta~it 174 F+P 0.1% 
1440 Milan 395 M+P+B 0.5% 
1440 Italy 140 F+C 0.1% 
1440 I Italy 338 F+M+B 0.5% 
1445 Milan M+F 0.4% Mats oh 
1445 Milan F+P <0.1% Mats eh 
1445 Milan P+C >0.7% Mats oh 
1445 Milan M+F 0.4% Mats oh 
1445 Milan M+F 0.4% Mats oh 
1445 Milan M+F 0,5% Mats oh 
1445 Milan M+F 0.4% Mats oh 
1445 Milan M 0.6% Mats eh 
1445 Milan M+B+F 0.5% aMatsoh 
1450 Milan 344 F+P+M 0.6% Galeazzo d'Aroo 
1450 lltalv 223 F+B+P 0.3% anon. 
1450 IHaJy 233 F+M 0.1% 
1450 Milan 215 F+P+B 0.3% 
1450 I Italy 120 F 0 
1450 Milan 22:6 M+F 0.2% PfalzJtral Friedrlch 
1450 Milan 204 F+M 0.1% 
1450 M~ an P+F 0.5% 
1450 I Italy 120 F 0 
1450 lltalv 160 F+P 0.2"~ 
1450 11\aly 160 F+P 0.2% 
1450 lllalv 279 F+P+C 0.3% 
1450 ltlalv 120 F 0 
1450 itlalv 160 F+P 0.2% 
1450 .IUlly 120 F 0 
1450 llalv 375 F+B+M 0.5% 
1450 rltaly 160 F+C 0.2% 
1450 Milan 145 F+P 0.1% 
1450 Milan 23S F+P+C 0.2% 
1460 I Italy 171 F+P 0.1% 
1460 Milan 251 P+F 0.6% 
1460 Italy 160 F+P 0.2% 
1460 I~ 200 F+M 0.2% Scanderb~ 
1485 I~ 180 F+P 0.3% 
1485 Milan 341 P+M+B 0.5% 
1485 Italy 240 P+F 0.6% 
1470 I Italy 220 P+F 0.6% 
1470 IIIBJv 180 F+P 0.3% 
1470 llialv 290 M 0.3% 
1470 !Italy 170 F+P 0.2% 
1475 I Italy 218 F+P 0.2% 
1475 Ha.lv 242 F+P 0.4% 
1475 I Italy 113 F+P 0.1% 
1476 Italy 260 p 0.7% 
1475 I~ 200 F+P 0.4% 
1475 IJtaJy 302 F+M 0.5% 
1475 lttatv 140 F+P+C 0.1% 
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Milanese armour and its metallurgy 
Table 1. 




IPOIIIible dale of M1 'place of mMufmOOJ lmicrohardneu (10 microconstituents ln"""'""le oarbon c owner 
1480 ~ 220 P+F 0.5% 
1480 Italy 180 F+P 0.3% 
1480 ~ 181 F+P 0.1% 
1480 Milan 519 TM+C 0.5% 
1480 Italy 279 F+M 0.3% Pier Francesco da F 
1485 Milan 221 F+P+C 0.2% Roberto da Sanseve 
1485 Italy 120 F 0 
1485 Milan 294 F+C 0.4% Roberto da Sanseve 
1490 ~~ 160 F+P 0.2% 
1490 Milan 464 M+F+P 0.5% G.Fraeasso 
1490 Milan 187 F+C 0.3% F.Gonzaaa 
1490 Milan 310 M+F 0.5% G.Fracasso 
1490 ~~~- 160 F+P 0.2% 
1400 Bresoia F 0 
1490 Italy 140 F+C 0.1% 
1495 Italy 256 F+C 0.2% 
1495 Milan 254 F+P 0.5% CdeVaudrey 
1500 I Italy 240 F+P 0.2% 
1500 I Italy 693 M 0.6% 
1500 l~~a~y 332 viP 0.6% 
1500 Italy 164 P+F 0.3% 
1500 Italy 120 F 0 
1500 Italy 260 F+B+C 0.3% 
1500 Milan 197 F+P 0.1% F.Gonzaaa 
1510 Milan 203 F+P 0.3% 
1510 Italy 170 F+P <0.3% 
1510 Milan 399 F+B+P+M 0.5% G.M.Freaoso 
1610 Milan 190 B+C 0.1% G.M.Freaoso 
1510 Italy 160 F+P 0.2% 
1510 Italy 160 F+P 0.2% 
1616 Italy 120 F 0 
1515 Italy 250 P+F 0.6% 
1520 Italy 350 B+M 0.5% 
1520 ~ 210 F+P <0.5% 
1525 Milan 237 P+F 0.5% Francls I 
15W Italy 167 F+P 0.1% 
1630 Italy 234 F+P 0.1% a Rovers 
1630 ~ 223 F+P 0.4% 
15W Milan 213 F+P 0.6% 
15W Man tu a 277 P+F 0.6"k 
1630 I Italy 211 F 0 a Rovere 
16W l~~a~y 232 F+P 0.4% 
1630 I Italy 258 M+B 0.4% 
1530 I Italy 210 P+F 0.6% a Rovers 
1532 Milan 233 F+P 0.3% F.M.delle Rovers 
1635 Milan 218 F+P varies 0.1% to 0.6% 
1638 Milan 282 P+F 0.7% delle Revere (?) 
1540 Milan 261 P+F 0.6% Charles V 
1543 Milan 254 F+P 0.2%-0.8% 
1545 Italy 260 F+P 0.7% 
1545 Milan 299 P+F 0.7% Ferdinand 11 
1550 North Italy 224 F+P 0.2% 
1550 North Italy 213 F+P 0.1% 
1550 l~~a~y 355 viP+B+F 0.5% 
1550 North l!aly 243 P+F 0.6% 
1650 'italv 182 F+P 0.3% 
1550 Italy 120 F 0 
1550 I Italy 199 p 0.5% engraved lP 
1655 Bresoia F+C 0.2% 
Hi 55 Brescla F+C 0.3% 
1555 Italy 260 P+F 0.6% crest of Bologna 
1555 Italy 210 F 0 Sforza Pallavlclni 
1660 Italy 120 F 0 
1560 Milan 202 P+F 0.5% 
1560 I~ 160 F+P 0.2% 
1560 I Italy 160 F+P 0.2% 
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Milanese armour and its metallurgy 
Table 1. 




loonible date of m1 lolaoo of manufaet\1 mierohardness (10 micro constituents lorobable carbon c owner 
1565 Milan 228 F+P 0.6% Emmanuel Philibert 
1570 ll1alv 250 F+P <0.7% 
1570 ll1alv 404 vfP+F 0.7% 
1580 Milan 259 P+F 
1580 lltalv 120 F 
1500 I Italy 232 F+P 
1500 Milan 209 F+P 
1500 Italy 160 F+P 
1585 Milan 179 F 
1590 Italy 191 F+P 
1590 lltcW 279 P+F 
1590 I Italy 180 F+P 
1590 Italy 180 F+P 
1590 Milan 192 F+P 
1590 !Italy 207 F+P 
1590 Milan 23S P+F 
1590 Milan 120 F 
1590 Milan 226 F+P 
1590 I Italy 240 F+P 
1600 Turin F+P 
1600 I Italy 220 P+F 
1600 Italy 120 F 
1600 lltalv 160 F+P 
1600 I Italy 140 F+P 
1635 lltalv 180 F+P 
The raw material 
All through the Middle Ages, Lombardy was one 
of the major centres of iron production in Europe. 
This activity was essentially concentrated around the 
cities of Milan and Brescia. 
The smelting of iron ores took place near the 
mines, which were found in the valleys of the 
Brescian and Bergamasque Alps. According to 
Menant5 by the middle of the 13th century, "the 
indirect process had appeared in the valleys and this 
furnished a steel, and it was the excellence of this raw 
material that assured the arms of Lombardy their 
long-lasting success." Be that as it may, cannons 
were cast in the 15th century in Valcamonica, at 
Gardone Val Trompia, at Lecco, Como, Brescia, and 
above all at Milan. 
This implies iron-making furnaces large enough 
to produce iron in the form of high-carbon blooms 
which would melt at a temperature above the melt-
ing-point of cast iron (1150°C). 
A furnace able to produce cast iron might have 
been operated as a high bloomery to produce blooms 
of steel; never melted, these would have been hetero-
MENANT F., La metallurgie Lombarde au moyen age, in: 
BENOIT P. & CAILLEAUX D., Hommes et Travail du Metal dans 
les villes medievales, Paris, 1988, 127-161. 
6 See, for example, the numerous examples of medieval met-
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geneous. Forging such blooms into bars or plates 
would produce the streaky steel so common in medie-
val artefacts6. An alternative way to make steel might 
have been to partly decarburise the liquid cast iron, 
that is to reduce its carbon content from around 2% 
to around 0.6% by blowing air through it or over it. 
It is possible that the "Brescian process" described 
by Biringuccio in 1540 is a later reflection of such a 
practice. 
Making Steel plates 
A complete suit of plate armour might weigh 20 
to 30 kg, but mail was no lighter - mail shirts alone 
might weigh 6 to 9 kg, so a mixture of mail with plate 
as well would have been heavier than plate alone. 
The difference was that plate armour was made up of 
a few, larger, pieces of steel. 
A bascinet (3599) in the Poldi-Pezzuoli Museum, 
Milan and dating from 1330-1340 weighs 1.8 kg. 
Metallography has shown this to have been made of 
steel (and also hardened by slack-quenching). In order 
to make this helmet, the armourer must have had a 
Blacksmith, Belfast, 1984, passim; or PIASKOWSKI J., 
Metallographische Untersuchungen zur Eisen- und 
Stah1techno1ogie in Haithabu, Ausgrabungen in Haithabu 
Bericht 18, Schleswig, 1983, 45-62. 
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Results of metallography of Italian 
armour. 
leg $Me of Pomp eo B.N.M, Munich W.1465 
left leg sMe of Pompeo B.N.M, Munich W.1011.1f 
tassel Pom_peo R.A.Turin 36 
open buraonet, bao Sololhum 281 
breastplate for toum Orazio da Calino Stibbert 921 
9 flakes Stibbert 1042 
11 flakes Stibbert 3461 
I gorget Wallace Collection A.235 
close helmet Stibbert 3964 
Savoyard helmet Wallace Collection A.180 
plate of steel of at least 3.6 kg to work. And this in turn 
must have been forged from a bloom of around 7.2 
kg.7 This is typical. Similar examples include: 
(i) the articulated breastplate from No. 13 in the 
Churburg Collection weighs 2.65 kg. The visored 
bascinet weighs 5.75 kg. These components are 
thought to date from between 1360 and 13708. 
(ii) the one-piece breastplate from Churburg No. 14 
(now thought to date from c.1385) weighs 2.6 kg. 
This must have come from a bloom of 10 kg at the 
very least, assuming a very high degree of efficiency 
in transforming the bloom into plate, and these 
blooms must have been produced in quantity as the 
raw material for this burgeoning industry. 
The earliest German armour with a single-piece 
breastplate to have survived, which is in the Museum 
of the City ofVienna, dates from considerably later 
(about 1450) and made from a very heterogeneous 
steel9. This suggests that Germany, the other major 
area of armour production, at this time lagged behind 
Italy. 
It is interesting to observe that Tylecote 10 reported 
that experiments with a simulated "high-bloomery" 
SIM D.N., Studies in Blacksmithing, unpublished Ph.D the-
sis, University of Reading, 1994. 
8 SCALINI M., The Armoury of the Castle of Churburg, 
Udine, 1996 (for dating see pp. 44-47). 
9 WILLIAMS A.R., The Blast Furnace and the Mass Produc-
tion of Armour Plate, in: HOLLISTER-SHORT G. & JAMES F. 
(eds), History of Technology Annual 1994, 106. 
1.75 m. high obtained unforged blooms of variable 
carbon content from 3.8 to 6.5 kg, and even one 
which melted (to yield cast iron). One does not know 
how much waste there was in transforming the 
blooms into plates, but furnaces which yielded 10 kg 
steel blooms on a predictable basis must have been 
operating at the very limit ofbloomery technology. 
Another possibility which should be considered, 
following the suggestion of Menant, is that rather 
than operating bloomeries much more effectively 
than anywhere else in Europe, the demand for large 
pieces of steel was met by the Lombard ironmasters 
employing the Indirect Process, that is to say making 
molten cast iron (which contains at least 2% carbon) 
and then decarburising it. Writing two centuries later, 
Biringuccio describes a method of steel making 
involving the mixing of cast iron and wrought iron, 
implying that this was the method practised in the 
Valcamonica near Brescia. "Having made .. blooms 
weighing 30 to 40 pounds of iron, they are put into a 
bath of molten (cast) iron "for 4 to 6 hours, often 
stirring it" 11 • This has generally been regarded as a 
description of the production of steel by using cast 
10 TYLECOTE R.F., AUSTIN J.N.& WRAITH A. E., The mecha-
nism of the Bloomery Process in Shaft Furnaces, Journal of the 
Iron & Steel Institute, May 1971, 342-363. 
11 SMITH C.S. & GNUDI M.T., The Piroteclmia ofVannoccio 
Biringuccio, a translation of the 1540 edition, New York, 1942, 




















1400 1450 1500 1550 1600 1650 
Table 2. Date (50-year batches) 
The proportion of Italian armour made of steel 
iron to carburise wrought iron, but it cannot be 
assumed that the description of a valuable trade 
process would have been necessarily complete and 
accurate. Stirring a bath of molten cast iron in a 
shallow hearth for several hours will decarburise it 
anyway, for this is what "fining" or "puddling" 
entails. This could well be a distorted description of 
making steel by "fining" (The so-called Indirect Pro-
cess). I would suggest that the blooms (of that size) 
were what were taken out of the hearth after stirring; 
the only thing put into the hearth need have been an 
iron stirring rod. Blooms of 20 kg would have been 
needed to meet the demands of the armour industry 
in the 14th century, and must have been the product 
of a very large furnace by medieval standards, large 
enough to have been produced directly. 
Unfortunately, the author has not yet been able to 
identify fmery slags in specimens of 14th or 15th 
armour, so that question has to remain open. Differ-
ent inclusion populations were found in 16th century 
armour, when the cost of production might have been 
a stronger consideration 12• 
12 WILLIAMS A.R., Slag inclusions in Armour Plate (1400-
1640), in: ESPELUND A. (ed.), Bloomery Ironmaking during 
2000 Years, Trondheim, 1993, III, 115-121. 
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The products 
As for vertical integration, it was the Missaglia 
who were to realise this when they acquired the right 
to exploit the mines and construct the furnaces for the 
smelting of iron ore. The Missaglia were the greatest 
armour-merchants, and to some extent, armour-
makers, of the 15th century. Coming from the 
Brianza, they appeared at Milan at the end of the 14th 
century and reigned over Lombard armourers until 
the end of the following century, before disappearing 
from the archives as suddenly as they had entered 
them, probably retiring from business to enjoy their 
considerable riches, their vast domains of land and 
the titles of nobility that their activities had brought 
to them. 
Galeazzo-Maria Sforza gave to Antonio Missaglia 
for example a piece of land to build an iron-mill; he 
protected his mineral enterprises, and enfeoffed him 
with all the territory around the mine to facilitate his 
operations. By the end of the century, the Missaglia 
possessed half a dozen workshops, exploited two 
mining areas endowed with smelting installations, 
and had branch establishments in the kingdom of 
Naples and in Spain. Their business was reckoned in 
hundreds of thousands oflivres, their properties were 
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Changes in the hardness of Italian armour 
If the master armourers took charge of all aspects 
of complex production, then their workmen had, in 
turn, to specialise; this is particularly clear for the 
makers of armour, for whom many contracts for 
hiring workmen have survived. These texts almost 
always specify that the workman will be making 
cuirasses or helmets or arms and legs. The assembly 
was completed by the "traversator" who also worked 
the milL The division of work and the supervision of 
the master can be shown in the armourers' marks; it 
happened that each piece was signed once by the 
workman who made it and also by the master who 
directed the final assembly of the whole armour 13 • 
The makers' marks recorded in Table 1 are generally 
those of the former. 
This study of the metallurgy of armour has been 
made largely by metallography, that is, by the micro-
scopic examination of the crystalline structure of the 
iron or steel from which the armour was made. 
Wherever possible, the armour was examined by 
non-destructive metallography, that is by the study of 
the microscopic structure that is revealed by suitable 
preparation of the cut edge of a metal plate left by the 
manufacturing process. Where no suitable edge could 
13 THOMAS B.& GAMBER 0., L'arte milanese dell'armatura, 
in: Storia di Milano XI, Milan, 1958; reprinted in THOMAS B., 
Gesammelte Schriften, Graz, 1977, II, 972-1098. 
1470 1535 1600 
Date 
be found, a flake was removed from the inner surface 
of a plate where corrosion had started the separation 
of a lamination. 
What information can such examination provide? 
It tells us whether the armour was made of iron or 
steel, whether the sample observed was homogene-
ous or banded, and whether the steel was hardened 
after forging. 
Microconstituents 
Iron appears as FERRITE or crystals of pure iron 
which appear microscopically as white grains with 
irregular boundaries. Ferrite is represented in the 
Tables of Results as F. Its hardness would be around 
100 kg.mm-2 , measured on the Vickers Pyramid 
Hardness scale (VPH). It may be determined during 
metallography, in which case it is expressed on the 
same scale, as microhardness. 
Steel is an alloy of iron and carbon, and it appears 
as a mixture of microconstituents, depending on 
carbon content and heat-treatment. If the steel has 
been cooled in air after forging then a mixture of 
FERRITE and PEARLITE will be obtained. Pearlite 
is an iron/iron carbide aggregate with a lamellar 
appearance and a carbon content of0.8%. It is repre-
sented in the Table asP. The hardness of steel would 
vary with carbon content, from around 180 VPH, for 
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0.4% to around 260 VPH for 0.8%. If the steel was 
however quenched, that is plunged into cold water 
while red-hot, then different crystalline structures of 
much greater hardness, might be obtained. A "full-
quench" or complete transformation would give 
MARTENSITE, oflath-like appearance, symbolised 
here as M, of hardness up to 800 VPH. This would be 
a very brittle steel, and ideally would be reheated 
somewhat (or "tempered") to reduce the hardness to 
perhaps 500 VPH, but increase the toughness. This 
would be the preferred modem solution, and is sym-
bolised by TM. A more common, because easier, 
medieval option was to cool the red-hot steel at a less 
drastic rate, perhaps by delaying or interrupting the 
quench, to "slack-quench" or only partly transform 
the steel into a mixture of FERRITE, PEARLITE, 
and MARTENSITE. Sometimes an acicular material 
of intermediate hardness, BAINITE, symbolised here 
by B, would also be formed. Slack-quenched steels 
are frequently found in medieval artefacts as a simp-
ler, if less efficient, alternative to quenching-and-
tempering. Their hardnesses would typically be in the 
range 200-350 VPH. 
If a hardened steel was reheated for too long a 
time, or "over-tempered" then its microstructure 
would degenerate into a multitude of particles of iron 
CARBIDE, symbol C, in a ferrite matrix, which 
would be as soft, or softer than an air-cooled steel; all 
the benefits of quenching would have been lost. 
Tables of Results 
Table 1 presents the results of the metallography 
of specimens of armour from the early 14th century 
onwards. 
It lists the museum and inventory number of the 
armour, its probable date of manufacture, and where 
known, the master craftsman who made it, and the 
owner who was his customer. The microhardness (on 
the VPH scale) and its carbon content are given 
wherever measured or estimated, and the micro-
constituents, expressed as F, P, B. M, TM, C with the 
main component first. 
It will be observed that samples of steel appear 
among the earliest examples of plate armour. A simi-
lar chronicle of German armour is in preparation by 
the author but it does not show significant amounts of 
70 
steel armour before the second half of the 15th cen-
tury. The Italian steel is hardened by some form of 
slack-quenching from the earliest examples onwards. 
These results may be expressed graphically. 
Table 2 shows the total numbers of armours 
examined by the author, and the proportion of those 
made of steel, from different periods. This proportion 
rises from about one-third in the 14th century to 
about one-half by the end of the 15th century. Whilst 
more armour of lesser quality might have been 
included in the later totals (it having somewhat 
chance of survival in museums) enough of this is also 
made of steel to result in the proportion increasing. 
Table 3 shows the measured hardnesses of speci-
mens of armour from different periods. It will be 
noticed that the hardness increases, presumably as 
mastery of the difficult art of heat-treating steel 
developed, until a plateau is reached in the last quar-
ter of the 15th century. After about 1510, Italian steel 
armour is made in large, indeed increasing, quantities 
but is virtually never hardened by any sort of 
quenching. The reasons for this are being invest-
igated by the author. 
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Quelques problemes de developpement 
des armes a feu non portatives au moyen age 
1 Introduction 
Nous ne nous attarderons pas ici sur les hypothe-
ses apropos de !'invention de la poudre et des armes 
a feu, ni sur les quatre voies differentes, par les-
quelles ces technologies ont pu arriver en Europe. 
En Occident elles ont ete introduites au debut du 
14e siecle. Bien que plusieurs dates anterieures nous 
soient livrees par les sources, les dates fiables de leur 
premier usage sont: 
+ 1324 pour tout l'Occident (La Reole, Metz et 
Florence); 
+ 1339 pour nos regions (Lille, Cambrai, Tournai, 
Le Quesnoy et Bruges). 
Les maladies d'enfance de ces armes ont entrave 
longtemps leur utilisation pratique. En consequence 
de quoi elles ne j oueront qu 'un role secondaire sur les 
champs de bataille et sur mer jusqu'au debut du 16e 
siecle. Des le deuxieme quart du 15e siecle elles 
prouveront neanmoins leur efficacite lors des sieges, 
p.ex. dans la troisieme phase de la Guerre de Cent 
Ans. 
2 Probli~mes de depart, adaptations et solutions 
2.A LA STRUCTURE VULNERABLE 
2.A.l Sources iconographiques les plus anciennes 
La representation la plus ancienne d 'une bouche 
a feu en Europe Occidentale se trouve dans le 
manuel De Nobilitatibus, Sapientiis et Prudentiis 
Regum (Oxford, Bibliotheque de Christ Church) que 
le chanoine et vicaire de la maison royale, Waiter de 
Milemete, avait etabli en 1326-1327 pour son eleve, 
le futur roi d' Angleterre Edouard Ill. Mais dans le 
texte de ce livre, aucune explication n'est fournie 
quant a cette bouche a feu. Aucune indication n' est 
meme mentionnee quanta la nature de la matiere (le 
bronze?) constitutive de la piece en question. Le 
dessin lui-meme nous pose bien des questions. 
Ainsi, 1' absence de lien entre la bouche a feu et 
l'affut, la disproportion entre la grande chambre a 
poudre en forme de vase et la petite volee, 1 'em-
placement de la lumiere et le projectile en forme de 
fleche, nous indiquent que le dessinateur n'a pro-
bablement pas vu 1 'en gin de ses propres yeux, m a is 
qu' il se serait base sur une description plutot vague. 
La prudence de 1 'artilleur, evitant de tenir son 
boutefeu verticalement au-dessus de la lumiere, 
correspond par ailleurs bien aux conseils qui etaient 
prescrits dans d 'autres recits. 
Remarquons toutefois l'analogie frappante avec 
l'iconographie chinoise des premiers "erupteurs", du 
Wei Yuan Phao chinois (ou le canon a grande dis-
tance) et surtout avec l'image la plus ancienne au 
monde d'une arme a feu, retrouvee dans un temple de 
grotte bouddhiste a Dazu (Sichuan). Analogie aussi 
avec les sources materielles les plus anciennes, p.ex. 
le canon de Loshult (Stockholm). 
2.A.2 Types de fabrication a time creuse 
Du 14e jusqu'au premier quart du 18e siecle, les 
bouches a feu etaient principalement fabriquees en 
metal et a ame creuse de deux manieres distinctes. 
~r .. :-::.:-:: .:-::. _:::_:-:_ -~--=--=--:: .. :-:-. -= .. :-:-.-:;c_ -=-=-=-=-=--~--//,-----,_-"-----. 
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Fig. 1. - Chambre a poudre d 'une grosse bombarde du 
15e siecle. Elle etait inamovible et servait de base pour la 
construction de la volee (Dessin H. Beyaert). 
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Fig. 2.- La Dulle Griet, grosse bombarde du milieu du 15e 
siecle. La volee aussi bien que la chambre a poudre sont 
faites de barres et de cercles de fer forgees ensemble (Des-
sin H. Beyaert). 
(a) La forge a la maniere des tonneliers 
La chambre a poudre et la volee, generalement 
d'un diametre different, etaient faites separement. 
Des masses de fer, rendues incandescentes, etaient 
disposees autour d'un mandrin cylindrique. Elles etaient 
soudees les unes sur ou contre les autres par martelage 
a chaud pour ainsi former la chambre (fig. 1). 
Des barres de fer, en forme de segments de cercle 
tronques (fig. 3), etaient ensuite disposees en lon-
gueur dans la nuque de cette chambre et sur le 
mandrin de la volee et fixees a froid les unes contre 
les autres (fig. 2). Par-dessus la partie de la volee, des 
cercles de fer, chauffes a blanc, etaient disposes et 
soudes ensemble par martelage. 
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A fin d' accelerer la cadence de tir, certaines pieces 
etaient munies de chambres a poudre amovibles en 
fonte ou en fer forge. A une exception pres (le canon 
des Dardanelles) et a 1 'encontre des affirmations des 
historiens militaires du 19e siecle, la chambre a 
poudre des grosses bombardes (p.ex. des trois bom-
bardes-soeurs: bombarde de Bale, Mons Meg, Dulle 
Griet) n' etait nullement amovible, meme pas pour le 
transport. 
Les armuriers d 'Henri VIII d' Angleterre avaient 
quelque peu simplifie le procede decrit ci-devant 
(methode des bouches a feu du Mary Rose). 
La rouille rongeait assez vite les pieces faites dans 
des fers de qualites souvent mediocres et fort diffe-
rentes. Aussi la soudure entre les cercles de la volee 
lachait-elle souvent apres quelques coups. Les avan-
tages du systeme de la forge etaient qu'il ne neces-
sitait point un investissement majeur (sauf pour les 
ateliers de fabrication des grosses bombardes) et que 
les reparations pouvaient generalement etre faites sur 
place, sans devoir rentrer la piece a 1' atelier ( comme 
pour les pieces en fonte). Aussi une piece, faite de la 
sorte, pouvait-elle mieux supporter les surpressions, 
dues aux erreurs eventuelles du chargement. 
(b) La fonte a la maniere des fondeurs de cloches 
Decrite d'abord par Kritoboulos en 1467, com-
mentee et illustree par Leonard de Vinci et V. 
Biringuccio, cette methode de travail nous est le 
mieux explicitee par les Encyclopedistes du Siecle 
des Lumieres et par les aquarelles de Jean et Pierre 
Verbruggen. 
Pour realiser les moules, un melange etait utilise 
d'argile pure, d'etoupes de laine et/ou de !in, de 
house de vache sechee et de crinieres de cheval ou de 
mulet. Pour le moule de la volee, ce melange est 
depose en fines couches autour d 'un mandrin en bois. 
Le moule est finalement renforce par un carcan de 
bandes de fer et le tout est seche au feu tant a 
l'exterieur qu'a l'interieur. 
Le noyau de l'ame est compose d'une barre de fer 
cylindrique, enduite du meme melange isolant. Il est 
place dans le moule de la volee et maintenu en place 
par un chapelet et par une cheville qui passe par une 
ouverture dans le haut de la tige (fig. 3). Apres le 
jumelage avec le moule de la culasse et la disposition 
dans le puits, la coulee etait effectuee. La tempera-
ture a laquelle cette demiere etait faite etait d'interet 
capital. Trop chaude, les substances, devant assurer 
1' elasticite de la piece etaient brulees. Trop froide, 
des bulles d'air restaient coincees en has du noyau et 
formaient autant de cavites qui faisaient eclater la 
piece au premier coup. 
Quelques problemes de developpement des armes a feu non portatives au moyen age 
Apres le refroidissement, la piece devait etre 
alesee au calibre voulu. Generalement, l'alesage a la 
verticale etait applique, en couchant la piece soit en-
dessous soit au-dessus du foret. En 1715, Johann 
Maritz revenait au systeme initial de l'alesage a 
1 'horizontale, seul systeme permettant un controle 
permanent et des corrections immediates. 
A l'aide d'une vrille, la lumiere etait ensuite per-
cee a 1 'arriere de la culasse. 
L'homogeneite du melange et de la structure assu-
rait une solidite et une duree de vie accrues aux pie-
ces faites de la sorte. Par contre, le procede exigeait 
des investissements et un sa voir faire beaucoup plus 
importants. 
2.A.3 AmcHioration de la structure: la fonte a ame 
pleine 
A partir du 18e siecle, les pieces furent coulees a 
ame pleine (Johann Maritz, Jean et Pierre Verbruggen, 
J.B. Vaquette de Gribeauval), ce qui leur attribua une 
solidite inegalee. 
2.B QUALITI~: DE LA POUDRE 
2.B.l Preparation des trois ingredients principaux 
Des trois composants de la poudre, le salpetre 
etait le plus difficile a obtenir. 11 etait extrait au depart 
des mines en surface et des depots sur les murs de 
caves humides. A partir du debut du 15eme siecle, il 
sera cultive dans des lits de salpetre selon un procede 
en trois phases. Un melange etait d'abord effectue de 
compost, de fumier, d'urine et de chaux. Ce melange 
etait ensuite baigne dans 1 'eau bouillante, ce qui per-
mettait d'en extraire des sels solubles tels que le 
Fig. 3.- Des barres defer,faites en forme de segments de 
cercle tronques, forment 1 'interieur des bouches a feu 
forgees (Dessin H. Beyaert). 
nitrate de calcium et le chlorure de sodium. Ces sels 
etaient ensuite melanges au charbon de bois, qui 
contient du carbonate de potassium. Ce qui, apres 
filtrations et evaporations successives, permettait 
d'obtenir des cristaux de salpetre. 
Le soufre, pur ou melange avec d'autres minerais, 
provenait surtout d'Italie. Afin d'en eloigner les im-
puretes il etait d'abord bouilli dans un recipient 
ouvert. Apres que 1' ecume en eta it enlevee, le liquide 
etait encore passe a travers une toile fine pour le 
filtrer davantage. 
Le charbon de bois etait obtenu par la carboni-
sation de bois non resineux ou non fruitiers. 
Bien que }'importance preponderante du salpetre 
dans le melange et les proportions ideales entre les 
trois ingredients majeurs, furent etablies assez rap-




idement par voie empirique, ces poudres "fortes" ne 
furent utilisees que rarement avant la fin du 16e 
siecle. C'est que jusque la on avait peu de confiance 
dans la solidite des pieces. 
Fig. 6. - La trituration des ingredients de la poudre dans 
un mortier, aux environs de 1390 (Codex Germanicus n° 
600, environ 1390- 1400. Munich, Kgl. Hof- und 
Staatsbibliothek). 
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Fig. 5. - La methode 
la plus ancien ne pour 
aleser une bouche a 
feu au bon calibre, 
s 'averait jinalement 
etre la plus efficace. 
Le foret, actionne par 
une roue hydrauli-
que, tout comme la 
bouche a feu mhne, 
etaient couches hori-
zontalement (Vanuc-
cio Biringuccio, De 
la Pirotechnia Libri 
X, Venetia, 1540). 
2.B.2 Evolution de la methode de preparation 
(a) La poudre farineuse ou serpentine 
Les trois composantes etaient ensuite triturees 
separement dans un mortier ou un moulin a ble et 
melangees a 1 'etat sec. Le melange etant seulement 
physique, il se desintegrait aisement sous les secousses 
du transport, selon le poids specifique des compo-
sants. De surcrolt, le charbon de bois est aussi tres 
hygrometrique. Element le plus leger du melange, il 
arrivait en surface et humidifiait la poudre qui etait 
ainsi rendue inutilisable pour un bon bout de temps. 
Mais 1 'inconvenient majeur de cette poudre etait 
qu'elle etait constituee de gros grains aux formes 
irregulieres, parmi lesquels 1' oxygene ne pouvait 
guere circuler et ou il n'y avait que peu d'espace pour 
permettre le "flash over" de 1 'allumage. Cette poudre, 
tassee dans la chambre, se comportait par consequent 
comme une masse compacte, qui fumait d'abord 
lentement et qui avait besoin d'un espace d'expan-
sion ( 1/5 de la chambre) ou la tension des gaz pouvait 
s'accumuler pour donner finalement lieu a !'explo-
sion. Ce genre de poudre necessitait done une struc-
ture speciale de la bouche a feu et un mode de charge-
ment tout a fait particulier, qui mettait a l'epreuve 
tout le savoir-faire du canonnier. 
(b) La poudre tuberculeuse 
Surmontant une epreuve de raisonnement (une 
substance, qui devait produire le feu, devant etre 
preparee a l'eau) Abraham von Memmingen (1424) 
et Konrad Kauder de SchOngau (Feuerwerkbuch, 
1429) preconisaient un nouveau procede de prepa-
Quelques problemes de developpement des armes a feu non portatives au moyen age 
ration. L 'idee leur etait probablement venue a la suite 
d'experiences avec de la poudre affectee par l'humi-
dite, qu'ils essayaient de reutiliser. 
Le melange etait soumis a un deuxieme triturage 
au moulin a pilons (qui avait remplace entretemps les 
autres), pendant que l'on y ajoutait de l'eau (ce qui 
etait d'ailleurs bien necessaire pour eviter les explo-
sions). En consequence de quoi le salpetre se dis-
solvait lentement dans 1' eau et penetrait dans le 
charbon poreux. A l'aide d'un recipient, des tuber-
cutes etaient faits ensuite de cette bouillie humide; 
tubercules que l'on faisait secher au soleil pendant 
une dizaine de jours. Juste avant ou meme pendant le 
chargement, ces tubercules etaient concasses a nou-
veau. La desintegration de la poudre par le transport 
etait ainsi neutralisee. Grace au deuxieme triturage, 
la solidite et la densite des grains etaient nettement 
plus grandes et leur taille plus petite. La propriete 
hygrometrique etait ainsi diminuee, tandis que la 
poudre etait bien plus aeree. Par cette demiere faculte 
la poudre pouvait deja etre utilisee dans des bouches 
a feu n 'ayant pas de chambre a poudre separee et le 
succes de 1 'operation dependait beaucoup mains de 
la maniere dont l'arme avait ete chargee. 
(c) La poudre grenee 
A partir du demier quart du 15e siecle, des mani-
pulations supplementaires furent mises au point afin 
d'augmenter davantage la qualite de la poudre. Les 
tubercules seches etaient concasses et les grains tami-
ses a une grandeur, fonction de leur usage projete. 
La poudre etait alors empaquetee clans des sacs de 
coutil que 1 'on faisait rouler pendant vingt minutes 
sur une table pourvue de cannelures. Le but de la 
manoeuvre consistait a arrondir les grains et a en 
augmenter encore la densite. On entreposait ensuite 
la poudre clans des tonneaux que 1' on faisait tourn er 
quelques heures. A la suite d'un nouveau passage au 
sechoir, cette demiere manoeuvre etait encore 
repetee pendant une periode comprise entre 8 et 12 
heures. 
Les grains etaient alors tres lisses et ils n'absor-
baient plus la poussiere ambiante. De ce fait, la 
poudre attirait encore mains 1 'humidite de 1' air et elle 
gardait ses propietes pendant environ un siecle. Par la 
forme reguliere et la taille menue des grains, l'espace 
du pont d'etincelles y etait, pour ainsi dire, incorpore. 
Elle s' enflammait presqu' instantanement et son utili-
sation ne dependait plus ni de la structure de la piece, 
ni de la maniere dont elle etait chargee. Mais par sa 
force extraordinaire, elle tardera a etre utilisee: un 
renforcement supplementaire des pieces a 1' en droit 
de }'explosion etait necessaire. 
2.C QUALITI~ DES PROJECTILES 
Bien avant !'introduction des·bouches a feu, des 
projectiles a poudre, incendiaires et explosifs, etaient 
utilises par les Chinois (Wo Ching Chung Yao de 
Zeng Gongliang, 1 044). Ces "bombes" etaient proje-
tees a 1' aide de machines de jet. 
En Occident, les premiers projectiles utilises clans 
les bouches a feu etaient les memes que ceux des 
catapultes et des ballistes: de grands carreaux (incen-
diaires) et des pierres. Afin d'enfermer les gaz de 
propulsion derriere le projectile, les carreaux etaient 
souvent accompagnes de plommees, c.a.d. de masses 
de plomb. Lentement les premiers furent abandonnes 
et les secondes furent utilisees surtout clans les armes 
a feu portatives. 
Les projectiles en pierre avaient bien des desavan-
tages: leur fabrication etaient lente et difficile (a tel 
point qu'elle entravait le ravitaillement), les projec-
Fig. 7. - Au rythme de 20 tours a la minute, la poudre, con-
tenue dans un sac en coutil, etait roulee pendant 20 
minutes sur cette table cotetee. Par friction mutuelle, les 
grains etaient ainsi arrondis (Encyclopedie, Editions 




tiles etaient fragiles et leur rapport poids/volume etait 
peu interessant. Ainsi Frans:ais et Anglais se met-
taient-ils a fabriquer des projectiles en metal des la 
fin du 14e siecle. Ceux-ci pouvaient etre fabriques en 
serie, ils etaient beaucoup plus solides et surtout ils 
avaient un poids relativement grand pour un volume 
reduit; en consequence de quoi le calibre des bouches 
a feu pouvait etre diminue de fas:on importante. 
En meme temps, des projectiles composites et 
jumeles etaient mis au point. Ces demiers, formes 
p.ex. de deux boules metalliques reliees par une chaine 
ou une barre de fer, etaient surtout utilises sur mer 
contre les greements ennemis. 
Au debut du 16e siecle, les projectiles creux, 
remplis de poudre, de balles et/ou de ferraille, furent 
utilises. 
La bombe, a la trajectoire hyperbolique, etait tiree 
au mortier; 1 'obus, a trajectoire plus aplatie, etait tire 
a 1 'obusier. Dans les deux cas, le projectile, dote d'un 
bouchon a travers lequel passait la meche, etait tourne 
le bouchon vers la bouche, et allume separement. Ce 
double allumage, dangereux et inutile, fut abandonne 
vers la moitie du 18e siecle, lorsqu'on s'etait rendu 
compte que la flamme de !'explosion de la charge 
mettait en meme temps le feu a la meche du pro-
jectile. 
2.D RESORPTION DU RECUL 
Au debut, les afruts etaient cons:us de telle fas:on 
qu'ils empechent tout recul de la bouche a feu. En 
plus, ce berceau sans roues, etait souvent enterre en 
partie ou encore maintenu par des pieux enfonces 
dans le sol sur le cote et a l'arriere. Cette maniere de 
faire etait dictee d'une part par le desarroi qu'inspi-
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Fig. 8. - Le recul de 




n° 599, environ 1470-
80. Munich, Kgl. 
Hof- und Staatsbi-
bliothek). 
raient les explosions a I' origine, mais certainement 
aussi par le souci de ne pas devoir recommencer a 
chaque coup }'operation difficile du pointage, surtout 
pour les lourdes pieces de siege. I1 en resultait que 
I 'usure des butoirs ( devant etre changes tousles jours), 
des liens entre la piece et l'affut et de la piece elle-
meme, etait plus grande; encore le poids de certaines 
grosses bombardes de siege etait-il tellement impor-
tant, qu'elles n'avaient guere besoin de liens avec un 
quelconque affUt; aussi pouvait-on les coucher tout 
simplement par terre, coins:ees p.ex. entre des gabions 
geants et un butoir. 
En vu d'ameliorer le transport et la maniabilite de 
la piece, I' affUt fut ensuite muni de roues (Lille, 
1414?). En liberant par la meme occasion partielle-
ment le recul (les roues et/ou la queue de I 'afrut etaient 
toujours bloquees), l'usure etait aussi amoindrie. 
A partir de 1425, une autre astuce technique allait 
orienter les constructeurs vers la solution simultanee 
de trois problemes. La queue de pieces legeres etait 
scindee et la position de la partie superieure pouvait 
etre modifiee verticalement, grace a }'emplacement 
de tourillons (inventes par Frans:ois de Surienne, dit 
1 'Arragonais, maitre d 'Artillerie de Philippe le Bon) 
de part et d'autre du milieu de l'affUt. Ensuite, ces 
tourillons furent soudes sur la piece elle- meme et 
finalement coules ensemble avec elle (1474, Jean de 
Malines). Ainsi lajonction entre la piece et son afrut 
etait-elle sensiblement simplifiee et le positionne-
ment vertical de la bouche etait aise. Mais ce qui plus 
est, le recul etait ainsi partiellement absorbe par le 
balancement de la piece sur ses tourillons; chose bien 
interessante pour des pieces installees sur toutes 
sortes de plate-formes ( dans des fortifications, a bord 
de navires, meme sur des sols trop mous sur le champ 
de bataille). 
Quelques problt:mes de developpement des armes a feu non portatives au moyen age 
Signalons au passage qu'a notre avis la disparition 
des chambres a poudre amovibles est a mettre en rap-
port non seulement avec la force de la nouvelle poudre 
grenee et les tentatives de limiter les pertes des gaz a 
1 'arriere, m a is egalement avec ce balancement sur les 
tourillons. 
2.E SERVICE COMPLEXE DES BOUCHES A FEU 
La mise en place d'une piece dans une batterie 
lors d'un siege ou sur un champ de bataille, n'etait 
deja pas chose facile. Comme nous le disions plus 
haut, les bouches a feu devaient souvent etre placees 
derriere des palissades ou des gabions, sur ou dans 
des fortifications, sur des plates-formes amenagees 
ou encore sur des positions difficilement accessibles 
(en hauteur ou au sol marecageux, sablonneux, bou-
eux). Aussi, des abris pour la poudre etaient-ils 
necessaires. En plus, compte tenu de la faible portee 
des pieces, ces operations devaient pratiquement se 
faire sous les yeux et les tirs de l'ennemi. A noter en 
marge qu'a elle seule la mise en place d'une grosse 
piece provoquait souvent deja la reddition d'un 
bourg. 
Suit alors le chargement de la piece. Les trois ou 
quatre parties de la charge devaient y etre introduites 
separement. D'abord la poudre y etait mise a l'aide 
de seaux ou de lantemes. La quantite necessaire devait 
etre soigneusement estimee par le canonnier suivant 
le calibre, le type et 1 'etat de la piece et de la poudre, 
la nature du projectile (pierre, fer ou plomb) et les 
conditions atmospheriques. Ce n'est qu'en 1540 que 
le mathematicien Nurembergois Georg Hartmann 
Fig. 9. -Sur cette bouche a 
feu anglaise richement 
decoree du 18e siecle, les 
tourillons - coules ensem-
ble avec la bouche a feu et 
non plus soudes dessus -
sont nettement visibles 
(Londres, La Tour. Photo 
M. Beyaert). 
etablit l'echelle de calibre, facilitant quelque peu ce 
calcul. Jusqu'a la fin du 15e siecle, l'epaisseur de la 
chambre a poudre restait neanmoins pour le canon-
nier le facteur determinant. Pour finir, !'evolution de 
la preparation de la poudre, que nous avons decrite 
ci-devant, influens;ait aussi la fas;on de la tasser dans 
la piece. 
Certains projectiles tres lourds ( comme p.ex. pour 
la Faule Mette ou la Dulle Griet: 340kg.) etaient 
achemines sur des chariots speciaux et charges dans 
la piece a l'aide d'une espece de brancard ou de grue. 
Afin de faciliter 1 'introduction des projectiles en 
pierre dans la volee, ceux-ci etaient souvent envelop-
pes dans un chiffon enduit de graisse. 
Pour enfermer les gaz de !'explosion derriere le 
projectile, la mise en place d'une bourre entre celui-
ci et la poudre etait necessaire. C'est pourquoi un 
coin en bois etait martele comme un bouchon sur la 
chambre a poudre. Dans les bouches a feu qui 
n'avaient point de chambre a poudre amovible, on se 
servait aussi d'un bouchon en paille et/ou d'un sabot 
de bois, d'etoupes de laine et de chiffons enduits de 
suif ou de cire. Une deuxieme bourre eta it necessaire 
devant le projectile, pour les pieces tirant sous un 
angle negatif. 
Malgre les directives circulant depuis 1429 a ce 
propos, le systeme de pointage a l'aide de guidons et 
d'un quadrant (Konrad Kauder de Schongau), resta 
longtemps primitif. Dans sa Nova Scientia de 1537, 
N. Tartaglia mit le calcul au point, partant de la por-
tee de mire commune et utilisant un equerre aux bras 
inegaux, introduit dans la bouche. Mais faute de 
connaissances exactes de la forme de la trajectoire du 
projectile, le calcul de la portee restait approximatif. 
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Meme apres la generalisation des tourillons, des 
coins de bois, enfonces sous la culasse, etaient gene-
ralement utilises pour modifier 1' angle de tir vertical 
de la piece. Au 18e siecle ils etaient remplaces par la 
vis de pointage, actionnee d'abord par une manivelle, 
et depuis J.B. Vaquette de Gribeauval par un croi-
sillon. 
Les quelques experiences effectuees avant le 19e 
siecle avec des bouches a feu a ame rayee, se heurte-
rent a des problemes financiers, techniques et prati-
ques. 
Pour la mise a feu, a us si bien un charbon incan-
descent, une tringle de fer rougie au feu, qu 'une 
paille etaient utilises au debut. Ils etaient bientot 
supplantes par des meches en chanvre, trempees dans 
le salpetre, la datte vineuse ou 1 'eau-de-vie. Vu le 
danger de tenir la main au-dessus de la lumiere, les 
meches etaient fixees sur des boutefeux. 
Avant !'introduction de l'etoupille a partir de 1750, 
differents systemes d'amorce etaient en usage. 
Le refroidissement se faisait a 1' eau, a 1 'urine, au 
vinaigre, ou en couvrant la piece de peaux de mou-
tons trempees. 
A l'interieur, la piece etait egalement nettoyee a 
l'eau pure ou vinaigree. Si cette besogne etait faite de 
fa9on trap superficielle, le canonnier courait de grands 
dangers: en enfon9ant une nouvelle charge de poudre 
dans une (vieille) piece avec son ecouvillon, un eau-
rant d'air pouvait s'etablir par la voie de la lumiere, 
qui pouvait rallumer les restes de poudre couvant 
dans les fentes, qui a son tour pouvaient mettre la 
charge a feu et embrocher la canonnier. 
Une faible cadence de tir etait la consequence 
directe de ce service complexe des bouches a feu au 
Moyen Age. Pour les pieces legeres et mi-lourdes 
elle est estimee a 8-10 coups/heure. Pour les lourdes 
pieces de siege elle serait egale ou meme inferieure a 
1 ou 2 coups/heure. 
Cette faible cadence de tir avait aussi des conse-
quences tactiques, surtout pour 1' artillerie de campa-
gne. Ainsi cette demiere devait etre protegee en per-
manence contre les assauts ennemis; sous Charles le 
Temeraire, des unites (italiennes) speciales en etaient 
chargees. Dans ban nombre de batailles d' avant le 16e 
siecle, les pieces lourdes et mi-lourdes faisaient feu 
juste une seule fois au debut de la bataille, apn~s quoi 
elles constituaient une position de defense fixe pour 
le propre camp et 1' objet de convoitise ennemie. 
De multiples tentatives furent entreprises afin 
d'augmenter la cadence de tir. Ainsi, plusieurs pieces 
de petit calibre furent-elles couchees sur un meme 
afrut (le ribaudequin) et chargees a l'avance. L'usage 
de chambres a poudre amovibles (Angleterre 1338(?), 
Allemagne 1412, France 1431) do it egalement etre 
situe en partie (voir aussi les exigences de 1 'usage de 
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la poudre serpentine) dans la meme optique. Deja au 
15e siecle (et non pas au 18e siecle) des experiences 
furent entreprises avec des sacs contenant la charge 
de poudre necessaire (Lille, 1460). 
2.F TRANSPORT DES BOUCHES A FEU 
Le type de transport utilise eta it fonction du poids 
de la piece et de la structure de 1' afrut. 
Les bouches a feu du debut sur afrut sans roues, 
etaient transportees sur des chariots ou meme au 
moyen de tra1neaux. Par contre, les pieces sur afrut a 
roues, non encore munies de tourillons, etaient ache-
minees sur leur propre afrut. 
Au debut du 16e sit~cle, la generalisation de 1 'usage 
des tourillons entra1na une diversification dans les 
types de transport. Mis a part les "quart de canons" et 
les petites pieces de campagnes, que l'on transportait 
toujours sur leur propre afrut, les autres pieces en 
etaient separees et acheminees sur des chariots, dont 
les roues etaient mains lourdes que celles des afruts. 
Sur le champ de bataille, les pieces etaient alors 
assemblees a nouveau. A noter que ce type de trans-
port etait, aussi aux environs de 1500, fort ameliore 
par la mise en application du train avant. 
Les bouches a feu tres lourdes etaient genera-
lement suspendues entre les essieux de chariots 
speciaux solides, equipes de treuils. 
La poudre, en barrils ou en sacs de cuir, et les 
projectiles etaient transportes sur des vehicules 
"civils" requisitionnes ou mis a la disposition des 
troupes par les villes ou les autorites ecclesiastiques. 
Pour monter des pieces en haut des murs de quais, 
des murs de fortifications ou sur des hauteurs en 
montagne, un systeme ingenieux de treuils, de pou-
lies et de cabestans etait utilise. 
Mais vu le peu de routes carrossables, le transport 
de materiellourd d'artillerie se fit de preference par 
voie fluviale. Une concentration des axes de transport 
a travers 1 'Occident en etait une deuxieme conse-
quence. 
Pour transporter sur de grandes distances un train 
d'artillerie important, des centaines de boeufs et de 
chevaux etaient necessaires, precedes bien sur par 
une multitude de pionniers, pour amenager les routes, 
et accompagnes de soldats, de conducteurs, des 
canonniers, ainsi que de leurs servants. Ce soutien 
logistique considerable exigea une organisation bien 
elaboree et un effort financier important, faisant du 
pare d'artillerie une entreprise depassant les moyens 
des seigneurs regionaux. 
Parses nombreuses innovations techniques, J.B. 
Vaquette de Gribeauval revolutionnera le transport 
des pieces d' artillerie au 18e siecle. 
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2.G CONTROLE DE LA PRODUCTION 
A partir du moment ou l'artillerie avait fait ses 
preuves de noblesse dans la defense et le siege des 
fortifications et lentement aussi dans les autres opera-
tions militaires, les autorites des trois etats rivali-
saient entr'elles pour s'en equiper. Faute de controle 
central sur ce developpement, une dispersion des 
points de fabrication et une multiplication de types, 
modeles et calibres en furent les consequences. Le 
pare d'artillerie des grandes villes fut le plus impor-
tant et les princes puiserent frequemment dans ces 
arsenaux pour guerroyer. 
La reunion de ces pieces disparates dans une 
meme batterie, fit eclater cette confusion au grand 
jour et causa des problemes aussi quand a l'usage 
tactique. Deja a l'epoque, cette grande variete de 
bouches a feu engendrait d'autre part bien des 
problemes au niveau de leur denomination et aussi au 
niveau de la remuneration equitable des producteurs. 
Aussi ces demiers etaient-ils sou vent payes par "livres 
armees", c.a.d. selon le poids des materiaux utilises. 
De nos jours encore, 1 'identification et la classifi-
cation des bouches a feu du Moyen Age restent fort 
difficiles. 
A fur et a mesure que les princes "nationaux" 
elaborerent le pouvoir central, ils augmenterent a la 
meme occasion le controle et la reglementation de la 
production des armes a feu. Dans les regions bour-
guignonnes Philippe le Hardi crea le premier son 
propre pare d'artillerie et nomma deux "maitres de 
canons". Depuis !'insurrection gantoise, sous Philippe 
le Bon, cette demiere fonction etait deja tellement 
importante, que son titulaire siegeait en permanence 
Fig. 10. - En vue d'aug-
menter la cadence de tir, 
certaines pieces etaient mu-
nies de chambres a poudre 
amovibles ou "snellekens ". 
Un bouchon en bois etait 
force au marteau dans 
I 'entree de la chambre 
(Histoire d'Alexandre le 
Grand, Faits d'armes et 
actes fabuleux. Tapisserie 
faite a Tournai, milieu du 
1 5e siecle. Rome, Palazzo 
Doria). 
dans le conseil de guerre du due et qu'il etait en fait 
charge de toute la logistique de son armee. Son fils, 
Charles le Temeraire, suivra cet exemple. Mais ce fut 
sous Maximilien d 'Autriche que la standardisation de 
l'artillerie prit forme. Par Bartholomaus Freinsleben 
il fit faire un "Zeugbuch" (1500-10): un inventaire 
illustre de 1 'artillerie d 'une centaine de bourgs et de 
chateaux-forts. Aussi l'empereur y ajouta-t-il un 
chapitre, ou il fit lui-meme des suggestions afin 
d'augmenter la mobilite et la maniabilite des pieces. 
Mais le champion de 1 'uniformisation fut indis-
cutablement notre empereur Charles Quint. En 1521, 
il crea une fonderie de canons, une maison d'artillerie 
et un magasin de poudre a la fois a Malines, 
Valenciennes et Luxembourg-ville. Apres une serie 
d'experiences a Bruxelles et Malines, il fit couler a 
Malaga (Espagne) quatre canons types. Tolerant 
encore des types batards de ces demiers, il y fit couler 
en 1533 les "Douze Apotres" ou les "Douze bouches 
a feu de Malaga". Ces pieces serviront de modele a 
toutes les bouches a feu coulees dans les fonderies 
d'etat des Habsbourgs. En 1544 il imposa meme a 
tout }'empire cinq calibres de base a cote de celui du 
mortier. Tandis que parses nombreuses commandes, 
les fonderies d 'Augsbourg devinrent les plus impor-
tantes de son temps, il fit de Malines en 1551 le depot 
central d'artillerie de tousles Pays-Bas. Philippe de 
Stavele (contemporain de Jean d'Estrees en France) 
y mit ses directives en pratique. Le frere de Charles 
Quint, 1 'archiduc Ferdinand I, roi de Hongrie en 1526 
et son successeur apres 1556 pour la partie autri-
chienne de 1 'empire, imita et continua son oeuvre de 
standardisation, comptant surtout sur la maitrise de 
!'eminent fondeur Gregor Loffler. 
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Par contre dans la partie espagnole de l'empire, 
les troubles religieux sous Philippe II allaient non 
seulement plonger nos regions dans l'horreur, ils 
saperent a nouveau le controle central sur l'artillerie 
et la firent retomber bientOt clans son ancienne con-
fusion. 
Malgre les efforts du grand ma1tre d'artillerie 
Valentin de Pardieu a partir de 1588, il faudra 
attendre le debut du 17e siecle quand son homologue 
sous les archiducs Albert et Isabelle, le comte de 
Bucquoy, reussira a reimposer quatre canons types de 
base, tirant des projectiles de 5 a 40 livres. 
En France une evolution presque analogue s'est 
produite. Partant des huit calibres standard sous 
Franvois I, le marechal d'Estrees y fit proclamer un 
edit en 1552 par Henri II, par lequel il imposa les "Six 
calibres de France". La aussi les guerres de religion 
replongerent l'artillerie clans la confusion et ce ne 
sera que Sully, grand ma1tre d'artillerie sous Henri 
IV, qui y remettra de l'ordre. 
Apres avoir place longtemps ses commandes sur 
le continent, e.a. chez le celebre Hans Poppenruyter 
a Malines, a partir de 1512, Henri VIII d' Angleterre 
opta pour la production plus economique des bouches 
a feu clans son pays meme et invita des fondeurs 
celebres (e.a. le franvais Pierre Baude) a s'y installer. 
Par la meme occasion il etablit un controle royal 
etroit sur la production de pieces d'artillerie. 
En Italie au contraire, ce controle central faisait 
completement defaut en raison de l'emiettement du 
pays. Ainsi les 26 fonderies importantes qui y exis-
taient en 1526, utilisaient chacune leurs propres nor-
roes et mesures. 
3 Consequences de l'artillerie ameiioree 
3 .A TRANSFORMATION ET ECOURTEMENT DES SIEGES 
Dans les con trees bourguignonnes, 1 'artillerie 
prouva son efficacite clans ce domaine lors de la ran-
donnee en 1413 au Luxembourg d 'Antoine de Brabant 
(qui est en fait a la base de la collection de la salle 
d'armes de notre Musee Royal d'Art et d'Histoire 
militaire). Dans les annees trente de ce siecle, Philippe 
le Bon poursuivit cette lignee avec ses operations 
militaires clans le Namurois et le pays de Liege. 
En France la percee de 1' artillerie clans le domaine 
des sieges, se manifesta surtout dans la troisieme 
phase de la guerre de Cent Ans, c.a.d. a partir de 
1429. En 16 mois au cours des annees 1449-50, les 
Franyais reprirent ainsi pas moins de 60 fortifications 
en Normandie, grace a leur artillerie de siege. 
La prise de Byzance en 1453, la chute de Grenade 
en 1492, les prises et reprises rapides des defenses 
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dans la Guerre des Deux Roses en Angleterre (1455-
87) incombent pour une bonne part a 1 'usage de cette 
arm e. 
A la fin du siecle, une fortification dite "classi-
que" pouvait etre reduite a subir l'assaut en quatre 
jours. 
3.B REVOLUTION DE LA CONSTRUCTION MILITAIRE 
La defense des fortifications par des pieces d'artil-
lerie, necessita quelques adaptations. Mis a part les 
bouches a feu installees en haut des murs, des 
couleuvrines furent placees sur des traversins dans 
les embrasures des archeres. 
Mais, grace aux armes a feu et pour la premiere 
fois depuis bien longtemps, l'attaque prenait a 
nouveau le pas sur la defense: les constructions en 
hauteur du Moyen Age etaient en effet particu-
lierement vulnerables a l'artillerie amelioree. 
Considerant la force destructive encore modeste 
des bouches a feu, on se contenta clans un premier 
stade (ex. Namur), de proteger les points faibles des 
fortifications c.a.d. les portes et constructions en 
bois. A quelques metres devant celles-ci, une palis-
sade de pieux etait dressee, elle-meme precedee 
d 'une masse de terre battue, destinee a "absorber" les 
projectiles. 
L'artillerie de siege s'ameliorant, toute la fortifi-
cation etait entouree d'une defense pareille. Mainte 
ville fut ainsi sauvee de 1 'agression par 1' artillerie 
(ex. Warden, 1576). Cette nouvelle defense evolua a 
son tour: la palissade devint un mur, precede par un 
autre, tandis que 1 'espace entre les deux fut rempli de 
terre ou de debris. Tres vite elle fut appellee "Burg-
ward" ou "Bourg-garde" ( d' ou provient le mot actuel 
de "Boulevard"). Au cours des siecles suivants, les 
constructions en hauteur furent lentement aban-
donnees au profit de defenses enterrees. Afin d'en 
eloigner au maximum I' artillerie de 1 'agresseur, elles 
furent aussi elaborees en etoile (L.B. Alberti, B. de 
Lasseran Massencome, seigneur de Montluc, S. Le 
Pestre de Vauban). Ainsi les couts et la duree de tel-
les constructions, de meme que celles des nouvelles 
sieges augmenterent a nouveau. 
3.C ADAPTATIONS DE LA TACTIQUE 
Lorsqu'a partir du 16e siecle, l'artillerie de cam-
pagne et les armes a feu portatives se perfection-
nerent, elles s'en prirent a la cavalerie lourdement 
carapayonnee (ex. Pierre Bessonnau sous Charles 
VII). Le caractere, aussi bien que les missions de 
celle-ci, furent alors modifiees. Ainsi naquit une ea-
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valerie legere (ex. les Dragons du marechal Charles I 
de Cosse-Brissac, 1554). Des missions toutes autres 
lui etaient confiees, telles que la reconnaissance, les 
communications, !'occupation rapide d'une position 
ou l'assaut d'une batterie ennemie, l'appui d'une 
percee, la poursuite et contre-poursuite. 
Au regard de 1' emprise croissante de 1 'artillerie 
aussi sur les formations compactes de l'infanterie 
(ex. les tercios espagnols du marquis de Pescaire ), 
celle-ci dut modifier sa disposition sur le champ de 
bataille. Les formations des fantassins furent ainsi 
etirees en largeur: du bataillon double de Maurice de 
Nassau a la formation lineaire de Gustave Adolphe. 
Mais tandis que la premiere formation accrut aussi le 
nombre de combattants participant effectivement a la 
bataille, ainsi que la maniabilite des unites par le 
commandant en chef, la seconde aboutit au 18e siecle 
a des dispositions sur de grandes largeurs (5 km), ou 
les forces n'etaient plus reunies. 
Non seulement pour le siege, mais lentement 
aussi pour la bataille rangee, une tactique basee sur 
1 'artillerie etait elaboree. En fait les Hussites de Ziska 
furent les precursuers dans ce domaine (1426). En 
France elle fut developpee sous Charles VIII, Louis 
XII et Fran<;ois I. Ainsi les lignes d 'approche enne-
mies furent-elles prises sous le feu et des bom-
bardements de desorientation (ex. sur les flancs et 
arrieres ennemis) effectues. Durant la bataille prop-
rement dite, un feu de front concentre devait preparer 
un assaut de l'infanterie et/ou de la cavalerie. Le feu 
d'artillerie pouvait aussi couvrir la retraite (Charles 
V a Renty, 1554). 
3 .D TRANSFORMATION DE L 'ART MILITAIRE NAY AL 
Dans un premier stade, des armes a feu portatives 
ou semi-portatives (ex. inserees dans le parapet du 
pont superieur) furent portees a bord des navires et 
utilisees a cote des armes de jet classiques. Ni la 
structure du navire ni la tactique du combat naval ne 
furent remises en cause. 
A partir de 1411, des bouches a feu furent portees a 
bord. Elles furent disposees sur le pont superieur et 
tirerent par-dessus la lisse (sur certains navires jusqu' a 
la fin du 16e siecle!). De par leur poids et leur recul, 
elles mirent en danger l'equilibre du navire. 
Avec !'invention du sabord en 1501, les bouches 
a feu purent aussi etre disposees sur les pouts infe-
rieurs (les plus lourds en bas). Etant donne que les 
pieces etaient couchees sur des afffits a roues, le 
sabord permit aussi la "rentree" de celles-ci apres le 
feu. 
Au cours du 16e siecle, le nombre des bouches a 
feu a bord devint si important, qu'elles prirent finale-
ment toute la place de la marchandise et que la 
construction d'un navire de combat complet devint 
necessaire. Le galion espagnol fut un modele du 
genre. Par le retre-cissement des flancs du navire, sa 
largeur au pont superieur etait la moitie de celle-ci a 
la ligne de flottaison. Cette silhouette permit de 
grouper le poids des bouches a feu (variant entre 200 
et 4000 kg) autour de l'axe d'equilibre du batiment. 
Elle rendit aussi 1 'abordage fort difficile. 
Cette evolution eut aussi des repercussions sur la 
tactique du combat naval. Contrairement au passe, 
les flancs du navire furent maintenant exposes a 
l'ennemi, ce qui permit d'attaquer ce demier d'un 
maximum de pieces d'artillerie. Pour les memes 
raisons, la disposition lineaire des batiments lors 
d'un combat naval, fut-elle supplantee par la ligne 
de file. Cette nouvelle disposition avait neanmoins 
le desavantage d'etre plus facile a rompre (voir la 
tactique utilisee par l'amiral De Ruyter). La ma-
noeuvrabilite des batiments plus que jamais impor-
tante, formait ainsi un dilemme avec la construction 
de forteresses flottantes (navires anglais au 17e 
siecle ), ayant chacune une centaine de bouches a feu 
a bord. 
4 Consequences generales du developpernent des 
arrnes a feu 
a. Militaires 
Au 16e siecle, le developpement des armes a feu 
portatives et non-portatives a atteint un tel niveau et 
une telle cadence que des adaptations continuelles 
sont necessaires aux differentes parties de 1, armee: a 
la cavalerie, surtout a 1 'infanterie et au corps meme 
des artilleurs. Ces adaptations necessitent a la fois 
une discipline individuelle et collective plus grande 
et des exercices en commun plus frequents. Ces 
exigences sont incompatibles avec un type d'armee 
de mercenaires, qui est demobilise chaque fois au 
bout des operations militaires. L'usage generalise des 
armes a feu a ainsi catalyse l'instauration des armees 
de metier. 
b. Politico-sociales 
Depuis le lSe siecle, les armes a feu ont sape la 
position de la noblesse feodale terrienne. En effet 
elles ont "devalorise" les deux piliers de leur pouvoir 
au Moyen Age, a savoir leurs fortifications en 
hauteur et leur cavalerie cuirassee. Les armes a feu 
ont ainsi modifie la structure de la societe en faveur 
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Centrale: L'esempio della Marsica tra Vlli ed XI 
secolo 
La Marsica, oggi compresa nella regione Abruzzo, 
sebbene abbia rappresentato solo per brevi periodi 
un'entita politica autonoma, dal punto di vista geo-
grafico costituisce un nucleo piuttosto ben definito 
nell 'ambito dell 'Italia centrale. Interamente com-
presa nel sistema montano dell' Appennino centrale e 
attraversata da due dorsali principali che si svilup-
pano in senso nordovest/sudest, quella dei Simbruini-
Emici a sud che la divide dalla zona laziale e quella 
del Velino-Sirente a nord, che costituisce il limite 
con il reatino, la conca aquilana e quella di Sulmona. 
Tutto il sistema montano si articola attomo al bacino 
fucense che fino alla fine del secolo scorso, prima del 
prosciugamento realizzato dalla famiglia dei principi 
Torlonia, era occupato dal lago Fucino, il secondo 
d 'Italia per estensione 1• Ad ovest di esso si svilup-
pano i Piani Palentini che lo collegano alla zona di 
Tagliacozzo, mentre a sud-ovest si estende la piana di 
Carsoli. I collegamenti con le zone limitrofe sono 
garantiti da passi montani piuttosto impervi (Colli di 
Montebove a Sud, 1111 mt. s.l.m., Rovere a Nord. 
1379 mt. s.l.m., Forca Caruso a Nord-est, 1107 mt. 
s.l.m., Carrito ad Est, 1235 mt. s.l.m., Passo del 
Diavolo a Sud, 1400 mt. s.l.m.), che hanno rappre-
sentato per secoli i passaggi obbligati per l'attraver-
samento della parte centrale intema della peniso1a. 
Una prima forma di parziale prosciugamento del !ago fu 
realizzato gia in epoca roman a, sotto I 'imperatore Claudio, ma 
il sistema di deflusso delle acque cadde in disuso in epoca 
tardoantica, provocando la riformazione del bacino lacustre. Il 
definitivo e tota1e prosciugamento fu terminato invece ne! 1875 
dopo ventidue anni di 1avoro ad opera di due ingegneri francesi, 
Brisse e De Routrou su incarico del principe Torlonia, cfr. 
Fucino cento anni, e Sulle rive del/a memoria. 
2 Cfr. Almagia 1910; Sestini 1963, 110-116. 
La popolazione dei Marsi si insedio in un'area piu ristretta 
di quella definita dalla morfologia del territorio e pertanto in 
epoca preromana per Marsica si intendeva essenzialmente la 
zona gravitante sui bacino fucense e l'alta valle del Liri, ad 
esc1usione di tutta la zona ad ovest de1lago, che era abitata dagli 
Solo verso sud lungo 1 'alta valle del Liri, la valle 
Roveto, la regione presenta un' apertura naturale verso 
la zona del basso Lazio2 (Fig. 1 ). 
L'identita storica e territoriale di questa regione 
geografica e legata alla popolazione italica dei Marsi 
al cui etnico si deve l'appellativo con cui ancora oggi 
e nota la regione3• 
Con la conquista romana all a fine del IV- inizi Ill 
secolo a.C. il territorio pass<'> sotto il controllo di 
Roma e, in seguito alla ristrutturazione augustea, entro 
a far parte della Regia IV, senza nessuna identita 
amministrativa autonoma. Alia meta del IV sec. d. C. 
fu inglobata insieme a buona parte dell'attuale 
Abruzzo e del vicino Lazio nella grande provincia 
Valeria, regione suburbicaria, soggetta al vicario di 
Roma4• 
Intomo alla meta del VI secolo l'organizzazione 
diocesana, conseguente all' introduzione del cristia-
nesimo nella regione, ridiede alla Marsica una nuova 
identita territoriale ed amministrativa in cui risulta-
vano riuniti oltre ai territori occupati un tempo dai 
Marsi anche quelli degli Equi, fino ai confini con la 
Sabina ad occidente5• 
E' soprattutto nei secoli dell 'altomedioevo che la 
Marsica, prima come gastaldato longobardo nell' 
ambito del ducato di Spoleto, successivamente come 
contea legata ad una famiglia comitale di origine 
transalpina, che una volta insediatasi nel territorio ne 
prese anche il nome, comites Marsorum, raggiunge la 
sua piu completa forma di entita storico-politica6. 
Equi, cfr. Coarelli & La Regina 1984, 50. 
4 Cfr. Thomsen 1947, 103-109. 
Non si possono attribuire con certezza alia diocesi dei Marsi 
alcune testimonianze di vescovi dell a fine del V primi VI secolo, 
cfr. Lanzoni 1927, 363-365, mentre il primo vescovo attestato 
con sicurezza e Giovanni alia meta del VI secolo, presente al 
secondo Concilio di Costantinopoli, cfr. PL 69, coil. 112. 
6 Buona parte dell'odiema regione abruzzese entro a far parte 
nella seconda meta del VI secolo del ducato longobardo di 
Spoleto e la Marsica ando a costituire uno dei gastaldati in cui 
fu suddiviso il territorio, cfr. Staffa 1992, 813, ivi bibliografia 
precedente. Sulla base dei piu recenti studi storici, la formazione 
del comitatus Marsorum, invece, non dovette avvenire prima del 
X seco1o, cfr. Sennis 1994, 25-29. 
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L'indeterminatezza delle fonti nel delineare i confini 
di questa entita territoriale, d'altra parte comune nei 
documenti dell' epoca anche ad altre regioni, non 
permette se non in modo molto vago di delinearne 
l'estensione. Questa trova invece puntuale defini~ 
zione nelle bolle pontificie dei primi decenni del XII 
secolo quando di fronte all' esigenza dell' autorita 
vescovile di ribadire il proprio potere ed i propri 
diritti sulle istituzioni ecclesiastiche del territorio, 
vengono tracciati con precisione i confini territoriali 
che di fatto definiranno la regione in maniera pres-
socche inalterata nella sua identita fino ad oggF. 
All 'interno di questo quadro territoriale, ne! quale 
e stata compresa anche la valle Roveto che per 
ragioni storiche e politiche si deve considerare parte 
integrante della regione, pur non essendo compresa 
nella diocesi, lo svolgimento della ricerca ha per-
messo di raggiungere alcuni significativi risultati che 
contribuiscono a chiarire il processo di formazione 
delle strutture fortificate altomedievali della Marsica, 
il ruolo avuto nell'assetto del territorio e le caratte-
ristiche strutturali. Tali risultati si incentrano su 
quattro problematiche principali: 
a) Motivazioni e tempi della realizzazione delle 
strutture fortificate 
b) Modalita di inserimento nel territorio 
c) Caratteristiche strutturali e costruttive 
d) Trasformazioni operate sull 'assetto del territorio 
a) Motivazioni e tempi della realizzazione delle 
strutture fortificate 
In base all'analisi delle fonti documentarie e dei 
dati archeologici disponibili le prime notizie relative 
all' esistenza di strutture fortificate nella Marsica 
risalgono a! X secolo; nella seconda m eta dell 'XI 
secolo le attestazioni divengono assai piu numerose8 
(tabella 1). 
Le attestazioni piu antiche relative al X secolo 
riguardano la Civitas Marsicana, erede del municipio 
I confini diocesani sono descritti nella Bolla di Pasquale II 
del 1114-1115, in PL CLXIII, coli. 338-340 e comprendono un 
territorio che si estende a nord fino al gruppo del Velino-Sirente, 
ad Est fino a! valico del Carrito e lungo l'alta Val di Sangro, fino 
ad Opi, a sud fino allimite settentrionale dell 'alta valle del Liri, 
e ad Ovest comprende tutta la piana di Carsoli, fino ad Oricola e 
la parte alta delle valli del Turano e del Salto. 
8 Di nessuna struttura si e conservato l'atto di fondazione, 
bisogna pertanto ritenere che gli impianti a! momento dell a loro 
prima attestazione documentaria fossero gia stati realizzati e 
fossero funzionanti. 
Per i riferimenti alle fonti e le datazioni relativi ad ogni sito 
cfr. Tabella I. 
10 Le ricerche archeologiche non hanno ancora evidenziato 
resti monumentali della conta urbana, ma dal posizionamento 
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romano di Marruvium (attuale S. Benedetto dei 
Marsi), di cui e documentata la cinta urbana; la 
localita Turri, in prossimita della riva settentrionale 
del !ago Fucino, i1 cui toponimo stesso attesta la 
presenza di una struttura fortificata; ed il centro di 
Trasacco (Transaquas), per il quale viene ricordata 
una torre sede di un placito9• Tranne quest'ultimo 
caso le altre testimonianze sono relative a fortifi~ 
cazioni preesistenti, quasi certamente di eta romana, 
conservatesi fino all'altomedioevo. Sono romane le 
mura della Civitas Marsicana 10 che, insieme a quelle 
degli altri municipi della regione, devono aver conti-
nuato ad esistere anche dopo la crisi dell'impero, con 
restauri e ristrutturazioni, come e testimoniato ad 
Antinum, la Civitas Antena dell'altomedioevo, la cui 
cinta presenta numerosi interventi ricostruttivi ed 
inserzioni riferibili ad eta post-classica 11 • Anche le 
fonti scritte documentano per questi antichi municipi 
una fase fortificata nell 'XI secolo che per quanto 
riguarda Alba, Carsoli e Luco, si collega alia pre-
senza di esponenti della famiglia comitale dei Marsi 
che, a partire dal X secolo, assumono i1 controllo 
della regione 12 • 
Piu di un terzo delle strutture fortificate attestate 
dalla documentazione e legato infatti all'operato dei 
conti o di esponenti della famiglia comitale dei Marsi. 
Questo gruppo familiare di origine transalpina, giunse 
in ltalia al seguito del re Ugo di Provenza e si inseri 
nelle questioni politiche e patrimoniali del centro 
Italia, in particolare nelle zone limitrofe alia Marsica 
del Reatino, dell' Amiternino e del Furconino 13 • Da 
queste aree, grazie ad una serie di mirati scambi di 
proprieta, la famiglia per opera di Berardo I, primo 
conte dei Marsi attestato nei documenti alia meta del 
X secolo, si insedio nella Marsica, iniziando 1 'opera 
di affermazione del suo potere sui territorio, proba-
bilmente a partire dal bacino fucense, dove la docu-
mentazione monastica attesta i piu antichi contratti a 
livello con esponenti dell a famiglia 14 • In que! mo-
mento la regione era controllata e dipendeva quasi 
interamente dai grandi monasteri dell 'ltalia centro-
degli edifici pubblici e dei monumenti funerari ne e stato 
ipotizzato un tracciato di massima, cfr. Coarelli & La Regina 
1984, 99-1 0 I (pianta p.l 00). 
11 Cfr. Quilici 1966, 35-48. 
12 Fortificazioni relative ad Alba Fucens sono attestate ne! 
I 066 in occasione degli scontri che contrapposero i due conti 
Berardo III e Oderisio II, cfr. ChCass Ill, 23, p. 390; Amato di 
Montecassino VI, VIII, p.270. A Carsoli risiedette ne! I 060 il 
conte Rainaldo, cfr. RS 208, p.248, mentre la rocca di Luco, 
erede del municipio romano di Lucus Angitiae, venne donata ne! 
I 070 dal conte dei Marsi Berardo Ill a! monastero di 
Montecassino, cfr. Gattola, Ace., 171. 
13 Cfr. Sennis 1994, 29-34 e Saladino in questi stessi atti. 
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meridionale (Farfa, Montecassino, Subiaco, S. Vin-
cenzo al Volturno, Casauria), che o direttamente, o 
attraverso monasteri e celle dipendenti gestivano 
l'ingente patrimonio fondiario 15 . Questo sistema di 
potere, voluto e realizzato un secolo prima dai Franc hi, 
poggiava sostanzialmente sull' assetto territoriale 
ereditato dalla tarda-antichita, caratterizzato dalla 
sopravvivenza degli antichi municipi e soprattutto 
dell' insediamento a maglie larghe dei vici e degli 
insediamenti rurali 16• In esso si erano inserite le strut-
ture monastiche (monasteri, celle e chiese dipen-
denti), senza creare sostanziali trasformazioni nell' 
assetto territoriale, tanto che nessuno di questi centri 
svolse funzioni di coagulo nei confronti delle altre 
forme di insediamento esistenti, ma imponendo 
quello che sembra essere stato, almeno da quanto 
riportato nelle fonti, un sostanziale monopolio sulle 
risorse economiche della regione, solo in minima 
parte contrastato dalla sopravvivenza di una classe di 
proprietari laici. 
I conti tesero ad inserirsi in questo sistema di 
potere e ad imporre illoro controllo sul territorio per 
15 Cfr. Sennis 1994, 19 e 
16 11 vicus costituiva gia dal III secolo a. C. la principale e piu 
capillare forma di insediamento demico della regione marsicana, 
alcuni di essi assunsero in eta imperiale forme quasi urbane, ma 
fino ad oggi la mancanza di scavi sistematici di questo tipo di 
insediamento non permette di delinearne con precisione i carat-
teri e to sviluppo, cfr. Letta 1988a, 224-225; un elenco aggior-
Tabella 1 
Fortificazioni attestate nella documentazione scritta 
X secolo 
Civitas Marsicana murus civitatis 
(S.Benedetto dei Marsi) 
Villa Transaquas torre 
(Trasacco) 
mezzo di tre operazioni: l'acquisizione di terre, per 
mezzo di contratti a livello coni principali monasteri; 
la creazione di monasteri privati, a cui affidare la 
gestione dei beni fondiari, il controllo della sede 
episcopate 17 . A queste 1' analisi dei documenti e la 
ricerca topografica ed archeologica permette proba-
bilmente di affiancare, forse in un momento di poco 
successivo alla meta del X secolo, anche la creazione 
delle strutture fortificate o almeno di alcune di esse. 
Si e infatti potuta constatare quella che non sembra 
essere una semplice concomitanza, ma una precisa 
relazione tra beni monastici concessi a livello ai conti 
e successiva realizzazione degli impianti fortificati 
nei siti oggetto di concessione. Questo processo si 
evidenzia chiaramente per quanto riguarda i beni del 
monastero di S.Maria di Luco fondato dalla contessa 
Doda nel mille, donato al monastero di Montecassino 
e successivamente concesso a livello al conte dei 
Marsi Rainaldo alia meta del X secolo con tutti i suoi 
possedimenti' 8. Si sarebbe pertanto attuato tra la meta 
del X secolo e 1 'XI, sulla base delle datazioni offerte 
dai documenti, un processo di fortificazione del terri-
nato dei siti di questo tipo riconosciuti e in Grossi 1991, 210-
217. 
17 Cfr. Sennis 1994, 39-40. 
18 Cfr. ChCass II, 7, 182, a. 949-986. Il documento riporta i 
possedimenti del monastero di S.Maria di Luco in diciassette 
localita delle quali undici risultano da documenti successivi 
fortificate. 
ChCasaur.Add. 961-962 970 
RF III,l44-145,n:430 999 
Turri toponimo, forse da identificare ad Leccisotti 1971,VI, 164, 982 
E di Patemo presso loc. n. 377 
Quadranella; Di Pietro 1869, 97. 
Prima meta XI secolo 
Celle - sancti Angeli castellum ChCass 11, 23, p.207 1000 
(Carsoli) 
S.Angeli castellum ( confmi del territorio Gattola, Ace., 101-102 1000 
(Carsoli) di pertinenza) 
Foscolum castellum ( confmi del territorio Gattola, Ace. I, 195 1048 
(Rosciolo) di pertinenza) 
Transaquarum castrum Ughelli 1720, 901-902 1020 
(Trasacco) 
Veneris castellum ChCass 11, 34, 650-651 1017(10 
(Venere) mag.) 
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Strutture fortificate altomedievali in ltalia Centrale 
Seconda meta XI secolo 
alto Sanctae Mariae castrum Concilia XIX, 863,II 1057 
(Sante Marie) 
Auretino,super sanctum fossa to RF V, 27-28, n. 1024 1074 
Severinum 
Auricola castellum ChCass IV, 15, 769 1096 
(Oricola) 
Barri castellum, castrum RF V,13-14, n. 1010 1073 
Camorata roe ea RS,208,248 1060 
(Camerata Vecchia) 
Capistrellum castrum (?) Concilia XIX, 863, II 1057 
(Capistrello) 
Carsulae castellum RF IV, 210-213,n.809 1047-1089 
(Civita) 
Civitellae castrum (?) Concilia XIX, 863, 11 1057 
(Tagliacozzo) 
Collis Longus castrum Gattola, Hist. I, 248 1089 
( Collelongo) 
Fossaceca castellum ChCass IV, 15, 769 1096 
Lecze castellum in Bloch 1986, 826, Reg. 
(Rovine di Lecce) Petri Diac. f.202r, n. 469 1066-1067 
Luco rocca super sanctae Mariae ChCass Ill, 17, 383 1058-1071 
(Luco dei Marsi) 
Maranum castellum RF V, 13-14, n. 1010 1073 
(Marano) 
Met a castellum Gattola, Hist. I, 226-227 1061 
(M eta) 
Morreo castrum Gattola, Hist. I, 248 1089 
(Morrea) 
Petrel! a roe ea ChS,9 1060 
(Petrella Liri) 
Pi re to caste!! urn ChCass IV, 15, 769 1096 
(Pereto) 
Pomperano castrum (?) Concilia XIX, 863, II 1057 
(S.Donato) 
Rendenaria castellum ChCass Ill, 17,381 1058-1071 
(Rendinara) 
Rio Vivo castrum Gattola, Hist. I, 248 1089 
(Rocca Vecchia) 
Scavellis castrum Concilia XIX, II, 863 1057 
Sancti Potiti castellum RF V, 43-44, n. 1041 1072? 
(S.Potito) 1079? 
Tupho castrum Concilia XIX, 863, II 1057 
(Tufo alto) 
Vallesorana castrum Gattola, Hist. I, 248 1089 
(Balsorano V ecchio) 
87 
M.C. Somma 
torio, promosso essenzialmente dai conti, realizzato 
sulla base del sistema insediativo esistente, ma senza 
alterame significativamente il tessuto. Le stesse fonti 
documentano infatti la contemporanea esistenza di 
forme di insediamento diverse da quelle fortificate, 
come ad esempio gli stessi monasteri. Questi, a 
differenza di quanto avviene in zone limitrofe 19, 
sembra non abbiano avuta alcuna parte nella crea-
zione delle fortificazioni stesse, probabilmente in 
quanto per i grandi monasteri, principali proprietari 
della zona, la Marsica costituiva un'area troppo mar-
ginale rispetto ai loro centri monastici per operarvi 
delle politiche territoriali impegnative e eccessiva-
mente dispendiose, quali la costruzione di castelli. 
Sebbene non promotori in prima persona del pro-
cesso di fortificazione del territorio, i monasteri 
ottennero in diverse occasioni la proprieta ed il 
controllo su alcuni castelli per volonta degli stessi 
conti. Nella prima meta dell'XI secolo i castelli di 
Celle/Carsoli, Luco e Rosciolo, strettamente legati 
topograficamente e patrimonialmente ai rispettivi 
monasteri di fondazione comitale, furono affidati a 
Montecassino, secondo una dinamica classica dei 
monasteri privati, che in questo modo permetteva ai 
fondatori di continuare ad usufruire per mezzo di 
contratti a livello dei patrimoni donati2°. Alla fine 
dell'XI secolo, invece, in particolare Montecassino e 
Farfa e la chiesa di S.Cesidio di Trasacco ricevettero 
da parte comitate diversi castelli, probabilmente 
nell 'estremo tentativo di porre un freno alla crescente 
pressione dei normanni, tentando quindi di ingra-
ziarsi i monasteri ed il papato21 • In questa occasione, 
la contessa Adelgrima vedova del conte Rainaldo IV 
e figlia di Pandolfo di Capua dona a Montecassino i 
quattro castelli di Oricola, Pereto, Fossaceca e Came-
rata attraverso i quali si controllava buona parte della 
piana di Carsoli (ChCass IV, 16, p. 85). Significativa 
in questa fase storica anche la donazione del castrum 
di Trasacco alla chiesa di S.Cesidio, da parte del 
conte Berardo IV22 • 
19 E' ad esempio il caso del monastero di S.Ciemente a 
Casauria, cfr. Feller 1989; Id. 1992, 67. 
20 I documenti relativi a queste donazioni sono per Cellel 
Carso1i ChCass II, 23,207, a. 1000; per Luco GATTOLA, Ace., 
171, a. 1070; per Rosciolo ChCass Ill, 441. Per i monasteri di 
fondazione privata ed i loro rapporti con i monasteri maggiori 
per quanto riguarda la regione abruzzese cfr. Clementi 1988, 77-
78 e Saladino in questi stessi atti. 
21 Cfr. Clementi 1988, XV -XVII. 
22 Cfr. Fondi Ill, 6-8. La chiesa di S.Cesidio costituisce ne] 
quadro delle presenze ecclesiastiche della regione un caso ano-
malo, in quanto oltre ad avere un 'antica tradizione legata ad una 
memoria martiriale, non rientra tra gli istituti monastici, non e 
accertata una sua dipendenza vescovile, mentre sembrano chiari 
i suoi legami con i1 papato e con la famiglia comitale, legami che 
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Oltre ai conti le fonti attestano 1' esistenza nell 'XI 
secolo di altri proprietari laici di castelli, la cui pro-
prieta risulta in alcuni casi divisa tra piu soggetti. La 
laconicita dei documenti non permette di capire chi 
siano questi personaggi ed in che rapporti siano con 
il potere comitale e soprattutto none chiaro se la loro 
proprieta si limiti ad un possesso di tipo immobiliare 
o se sottenda anche forme di coinvolgimento a livello 
politico e di potere. Le attestazioni di tali possessori 
si limitano ai castelli di Sante Marie, M eta e Tufo23 , 
ma va considerato che per la maggior parte dei siti 
fortificati le fonti non riferiscono nulla in relazione ai 
proprietari. 
Lo sviluppo di queste strutture fortificate sotto la 
spinta del potere laico dei conti ne determina i1 
carattere essenzialmente politico e strategico-militare, 
volto al controllo del territorio e all'affermazione 
della presenza del potere laico su di esso. Questo 
carattere si rispecchia sia nella scelta localizzativa di 
queste strutture, in cui si privilegiano i luoghi strate-
gicamente rilevanti, in prossimita degli assi viari e 
delle zone di confine, in particolare verso lo stato 
pontificio e i principati longobardi dell'Italia meri-
dionale, e le relazioni con i patrimoni fondiari dei 
conti. Tali funzioni di controllo si coniugano in molti 
casi con funzioni residenziali svolte sia nei confronti 
di una popolazione stabile, sia degli stessi conti. Per 
quanto riguarda i primi da quanto riportato dalle fonti 
sembrano essere principalmente villani, come viene 
riferito peril castrum di Luco (ChCass Ill, 17, p. 383, 
a. 1 070), a fianco di questa popolazione anonima si 
trovavano anche singole persone note con nome e 
patronimico ed appartenenti alla classe dei ricchi 
proprietari24 • 
Per quanto riguarda invece i componenti della 
famiglia comitate, le stesse fonti permettono di iden-
tificare diversi castelli con funzione di residenza 
signorile (Trasacco, Carsoli, Auretino, Oricola, Civita, 
S.Donato, Balsorano). Le vicende interne alia fami-
glia comitale, che in particolare a partire dalla prima 
divengono particolarmente evidenti ne] momento di questa 
donazione, ma che probabilmente, almeno per quanto riguarda i 
conti, dovevano esistere gia precedentemente trovandosi la 
chiesa all'interno del castrum comitale, su questo chiesa cfr. 
recentemente Giuntella 1993-1994. 
23 Per Sante Marie cfr. RF V, 1000, 4-5, a. I 071; per M eta 
ChCass II, 39,416, a. 1069/1072; per Tufo RF V, 1017,20-21, 
a.l074. 
24 Ricchi proprietari risiedevano ad es. ne] castello di Auretino 
(RFV, 1007, 11,a.1073),inquellodiBarri(RFV, 1010,13-14, 
a. 1073); a Marano (RF V, 1010, 13-14, a. 1073) ea Tufo (RF 
V,1041, 43-44, a. 1072? 1079?). Dall'onomastica di questi 
personaggi si puo ipotizzare per molti di loro una discendenza 
longobarda o franca. 
meta dell'XI secolo tendono a frammentare il con-
trollo sul territorio attraverso la creazione di ambiti 
territoriali dipendenti dai vari rami della famiglia 
(Carseolano, valle Roveto, settore nord-orientale e 
sud-occidentale del bacino fucense ), determinarono 
con ogni probabilita il gran numero di castelli, ris-
petto all' estensione del territorio regionale, legati 
alla residenza comitale e verosimilmente alla gestione 
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del potere25 • La mancanza di un centro del potere 
unico e topograficamente definito entro il territorio 
regionale era un aspetto che aveva gia caratterizzato 
sia il dominio longobardo, che quello franco. Non si 
25 Sulla creazione di ambiti territoriali dipendenti dai singoli 
rami della famiglia comitate cfr. Sennis 1994, 51-52. 
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hanno elementi per localizzare la sede gastaldale, 
m entre per I' eta franc a e stato proposta la 
localizzazione del centro fiscale presso la civitas 
Marsicana26• Quest' ultima, erede del municipio di 
Marruvium, non sembra avere funzioni politiche 
particolari durante I' altomedioevo e gli stessi conti se 
ne interessarono solo in quanto sede diocesana, della 
quale gestirono la dignita vescovile come bene di 
famiglia, facendo assurgere alia cattedra esponenti 
della famiglia27 . I siti noti dalle fonti come residenza 
comitale sono tutti castra collocati in luoghi dalla 
forte caratterizzazione strategica, oppure in luoghi 
che sono in relazione con i beni immobiliari piu 
estesi ed economicamente importanti. Tra questi la 
piu antica attestazione sia come struttura fortificata, 
sia come residenza comitale e quella di Trasacco. 
b) Modalita di inserimento nel territorio 
Attraverso la documentazione scritta a partire dal 
X secolo e fino alia fine dll 'XI, si puo seguire il 
progressivo estendersi delle strutture fortificate a 
partire dal bacino fucense, in cui si collocano le 
attestazioni piu antiche, verso il resto della regione 
con una concentrazione lungo i principali assi viari, 
soprattutto ad ovest e a sud. La stessa ricognizione 
delle emergenze monumentali non e servita a modi-
ficare quella che sembra essere una situazione reale 
e non determinata dalla casualita delle attestazioni. 
Tale sviluppo sembra seguire 1 'evoluzione della poli-
tica comitale, che ha avuto come centro originario del 
suo potere di controllo territoriale proprio il bacino 
fucense, per poi attestarsi sui grandi assi viari e suc-
cessivamente, soprattutto nella seconda m eta dell 'XI 
secolo, si e organizzata secondo aree di influenza 
legate ai singoli esponenti della famiglia comitale. La 
distribuzione dei centri fortificati non sembra essere 
finalizzata inizialmente in vista di un controllo siste-
matico del territorio, bensi la documentazione resti-
tuisce una situazione a "macchia di leopardo" che 
solo per piccole aree e a partire non prima della meta 
dell 'XI secolo si organizza in sistema, probabilmente 
in relazione con la formazione delle aree di perti-
nenza dei vari conti. Tale processo trova un chiaro 
26 Cfr. Diplomatum Karolinum, 3, Berlin-Zurich 1966, n. 24, 
96-98. 
27 11 primo vescovo dei Marsi appartenente alia famiglia comi-
tate fu Alberico, fratello del conte Rainaldo II, che assunse la 
carica intomo al 970. Da allora quasi tutti i vescovi marsicani 
noti tra X e XII secolo appartennero ad uno dei rami dell a fami-
glia, cfr. Ughelli 1720, coli. 888-902. 
28 11 principale asse viario romano era costituito dalla via 
Tiburtina-Va1eria che attraversava la regione da ovest ad est, con 
essa si intersecavano all'altezza di Alba Fucens, la via Quinctia 
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riscontro nella rete dei traguardi ottici fra i vari centri, 
grazie ai quali la funzione difensiva e di controllo dei 
singoli impianti sul immediato circondario si estende, 
correlandosi a quella degli altri siti, ad un territorio 
piu vasto. Esemplari in tal senso sono la valle Roveto 
e la piana di Carsoli. 
L'inserimento nella maglia insediativa esistente 
avviene essenzialmente tenendo conto della rete 
viaria e solo in minor misura dei centri esistenti o 
delle preesistenze La stretta relazione che emerge tra 
fortificazioni e viabilita permette in primo luogo di 
verificare ancora ne! X e nell 'XI secolo la piena 
efficienza della rete stradale romana28 • Ad essa si 
affianca una capillare rete di collegamenti a carattere 
locale, ma anche sovraregionale gia attiva in epoca 
romana, ma molto probabilmente erede della fitta 
maglia insediativa protostorica. Tale nesso tra strade 
e centri fortificati contribuisce inoltre a caratterizzare 
ancora di piu in senso strategico-difensivo le strutture 
stesse, soprattutto se si considera che la maggior 
parte di esse e in relazione ai grandi assi di 
collegamento con le regioni vicine. Del tutto assenti 
sono invece le relazioni con la rete tratturale a riprova 
della crisi del sistema economico della transumanza 
almeno a livello interregionale nell'altomedioevo29 . 
La ricognizione ha inoltre evidenziato un certo 
numero di percorsi a servizio dei centri fortificati che 
generalmente si staccano dalla viabilita principale di 
fondovalle o di mezzacosta e raggiungono le fortifi-
cazioni secondo un tracciato con pendenza piu o 
meno costante che cerea di superare i dislivelli, a 
volte considerevoli, con un percorso non troppo 
faticoso. La larghezza della carreggiata inoltre, mai 
inferiore ai 2 mt., doveva permettere il transito dei 
cavalli e dei carri. 
In pieno accordo con la morfologia territoriale le 
strutture fortificate si collocano in prevalenza sui 
versanti montani dei quali privilegiano gli speroni 
aggettanti o i piccoli rilievi che si staccano dal ver-
sante principale30 . 
Questa posizione consentiva un buon controllo 
delle valli e delle pianure senza ricorrere ad altitudini 
troppo elevate ed un facile collegamento con le zone 
coltivate e con la rete stradale poste alle quote infe-
riori. Quasi altrettanto numerose sono le fortifica-
proveniente dal reatino, la via Poplica-Campana, proveniente 
da nord, dalla conca aquilana, e che proseguiva verso sud attra-
verso la valle Roveto. Un 'altra importante via era costituita dalla 
via Circonfucense, che collegava i siti perilacustri. Cfr. i recenti 
contributi sull' argomento di Van Wonterghem 1991, Orsatti 
1991, ivi bibliografia precedente. 
29 Cfr. Gabba 1985; Piccioni 1993. 
3° Cfr. gli esempi di Marano, Aielli, M eta. Civita d' Antino, 
Balsorano, Pereto, Luco, Petrella Liri, S.Potito, Tufo, Rosciolo, 
Bisegna, Rendinara, Morrea, Capistrello, Sante Marie. 
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zioni collocate lungo le dorsali montane principali o 
secondarie che attraversano da nord-ovest a sud-est 
la regione31 . Di questi sistemi montani sfruttano i 
picchi isolati o i crinali da cui si puo avere una visone 
globale del territorio circostante ed inoltre il con-
trollo di due versanti montani. Questa condizione si 
associa in alcuni casi con la funzione di controllo su 
valichi attraversati da strade (Pietracquaria, Girifalco, 
Castello della Ceria). Un gruppo non numeroso di 
fortificazione si pone invece su alture isolate o ai 
margini di pianure o alia confluenza di valli con evi-
denti caratteristiche strategiche32. Poche strutture si 
collocano infine in aree pianeggianti, si tratta di 
impianti legati ad insediamenti preesistenti di epoca 
romana o con particolari funzioni difensive di sbarra-
mento33. 
Per quanta riguarda i rapporti tra queste nuove 
forme di occupazione del territorio e gli insediamenti 
esistenti o abbandonati va detto che i dati che sono 
emersi sono fortemente condizionati dallo stato 
attuale delle conoscenze sull'assetto territoriale della 
regione per le epoche precedenti l'altomedioevo, 
pertanto l'incidenza dei fenomeni di sovrapposizione, 
rioccupazione e continuita insediativa che si sono 
rilevati hanno carattere indicativo. Nei casi di rioccu-
pazione di fortificazioni preromane si ha a volte una 
puntuale riutilizzazione del circuito murario pre-
romano con integrazioni e sopraelevazioni (Carce, 
Ravine di Lecce ), a volte e il solo toponimo o la forma 
dell 'impianto altomedievale a far ipotizzare una 
rioccupazione degli antichi siti come per Oricola e 
Morrea. Nei casi di Luco, Carsoli, Civita d' Antino e 
forse Alba vi e una continuita insediativa anche in 
epoca romana con l'istituzione dei relativi municipi. 
Per tutti i municipia e attestata, o sulla base delle 
fonti o delle testimonianze archeologiche, una fase 
fortificata altomedievale. Le scarse conoscenze topo-
grafiche che si hanno di queste citta nell 'altomedioevo 
non permettono di stabilire con precisione se le strut-
ture difensive per questi centri siano le stesse dell' eta 
romana e se abbiano subito delle modifiche ed in 
quale misura; sembra invece che vi sia una puntuale 
sovrapposizione topografica, forse con alcuni feno-
meni di arroccamento su posizioni di particolare 
31 Cfr. gli esempi del Castello della Ceria, di Girifalco, 
S.Donato, Luppa, Carce, Camerata, Pietracquaria, Colle Cerri, 
Gioia Vecchio. 




valore difensivo, come ad Albae a Civita d' Antino, 
ma per i quali non si hanno attestazioni anteriormente 
al XIII secolo34 . 
Sei strutture fortificate si collocano in prossimita 
di vici romanP5, m entre due sono in vicinanza di ville 
di eta imperiale. Rispetto a questi insediamenti le 
fortificazioni si collocano a quota piu elevata ed in 
posizione dominante. Vi sono solo degli indizi per 
ipotizzare una continuita insediativa in questi siti 
dall'eta romana a quella altomedievale, per Morrea e 
accertata una sopravvivenza del vicus di S.Restituta, 
fino alla fine del Ill secolo d.C.36 Per la villa sotto-
stante i1 castello di S.Potito, invece, gli scavi hanno 
evidenziato un'occupazione delle strutture della villa 
di tipo ecclesiastico e funerario attribuibile all' alto-
medioevo37. 
c) Caratteristiche strutturali e costruttive 
Le fonti ne! definire le strutture fortificate usano 
una terminologia piuttosto ripetitiva e standardizzata, 
dettata dagli usi notarili, impemiata sull 'uso essen-
zialmente dei termini castrum e castellum, a cui si 
affiancano alcuni rari riferimenti ad elementi della 
fortificazione, quali porte e torri, non attestati pen) 
prima dell a seconda m eta dell 'XI secolo. In queste 
piu tarde testimonianze compare anche il termine 
rocca, riferito a tre localita, Luco, Camerata e Petrella 
per le quali la collocazione in corrispondenza di 
imponenti speroni rocciosi potrebbe aver determinato 
l'appellativo; in un altro caso, invece (Trasacco), il 
termine e riferito ad un'ulteriore fortificazione all' 
intemo delle mura, come si evince chiaramente dalla 
fonte (Fondi Ill, 6-8, a.l096). Negli altri casi, invece, 
il formulario relativo alla consistenza materiale della 
fortificazione sembra sottintendere nella sua generi-
cita situazioni anche molto differenti tra loro, come 
d'altra parte si evince chiaramente dal confronto con 
le strutture conservate in elevato. 11 patrimonio 
monumentale relativo alle strutture fortificate nella 
33 Si trovano su siti di eta romana, Civita, Trasacco, S. Bene-
detto dei Marsi, mentre si trova in corrispondenza di uno sbar-
ramento della viabilita di fondovalle la fortificazione di Le 
Starze. 
34 Ad Alba l'occupazione dell'acropoli romana con il castello 
Orsini stando all'analisi delle strutture murarie e a! tipo di im-
pianto non puo essere anteriore a! XIV sec. Non prima del XIII 
sec. si datano anche le strutture della torre dei Colonna sull' 
acropoli di Civita d' Antino. Dal confronto con altre citta romane 
non si puo escludere che a partire dalla tarda antichita e nell' 
altomedioevo vi sia stata un'occupazione di tipo militare difen-
sivo o dell 'acropoli o di grandi strutture dell 'impianto urbana 
come ad esempio i teatri e gli anfiteatri per rimanere in ambito 
abruzzese cfr. il teatro di Peltuinum attualmente in corso di 
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Marsica e molto ricco e in numerosi casi inalterato da 
interventi recenti. Dei trenta castelli noti dalle fonti 
entro 1 'XI secolo e stato possibile ubicame con pre-
cisione ventisette, di essi ventitre conservano ancora 
oggi strutture in elevato. Ad essi le ricognizioni siste-
matiche hanno permesso di affiancare altri quattor-
dici siti, che presentano delle strutture fortificate, non 
riscontrate nelle fonti prima del XII secolo38, ma che 
l'analisi stratigrafica degli elevati, ha permesso, 
almeno in via di ipotesi, di attribuire ad una fase 
altomedievale. 
Dallo studio delle strutture conservate si e potuto 
verificare in primo luogo la varieta tipologica di 
questi impianti che e il frutto sia di successive 
trasformazioni, sia di ricostruzioni a fundamentis, 
successive all' altomedioevo. 
In base alle strutture conservate si sono enucleate 
quattro tipologie principali: 
1 - Cinte urbane; 
2 - Impianti fortificati medio-piccoli, comprendenti 
le torri isolate (2.1) e la torre con recinto (2.2); 
3 - Impianti fortificati di grande estensione, distinti in 
recinti comprendenti al loro intemo una fortifi-
cazione ed altri edifici non con funzioni difensive 
(3 .1) e recinti con all' intemo un' altra fortificazione 
con caratteri di residenza signorile (3.2); 
4 - Castelli-residenza (Fig. 2). 
Dall 'analisi dei dati fomiti dalle fonti e delle 
strutture conservate emerge in primo luogo 1 'omoge-
neita e la persistenza delle fortificazioni urbane: si e 
infatti verificato che tutti i municipi conservano le 
loro mura in epoca altomedievale. Queste, in base ai 
dati archeologici e topografici, non sembra, allo stato 
attuale delle conoscenze, abbiano avuto in epoca 
altomedievale dei fenomeni di restringimento, ma una 
loro conservazione ed integrazione con elementi atti 
a potenziame le funzioni difensive e di avvistamento. 
Queste ristrutturazioni sembrano essersi realizzate 
soprattutto con 1 'inserimento di torri poste o lungo il 
circuito murario (Civita d 'Antino ), o indipendente-
mente da esso (Luco ). 
studio da parte della dott. Luciana Tulipani. Sulle fortificazioni 
delle citta in eta tardo antica, cfr. recentemente Pani Ermini 
1993-1994. 
35 Si tratta di Balsorano, Morrea, Aielli, Bisegna, Gioia 
Vecchio, Trasacco. 
36 Cfr. Quilici & Quilici Gigli 1988, 59. 
37 Cfr. Gabler & Redo 1991,478-500. 
38 Un quadro dettagliato dell'assetto del territorio e fornito 
nella seconda meta del XII secolo, dopo la conquista della 
regione ad opera dei normanni, dal Catalogus Baronum, elenco 
dei feudi e delle relative capacita di contribuire alia formazione 
dell'esercito regia voluto dal re Ruggiero Il, in vista di uno 
scontro con le forze imperiali di Oriente ed Occidente, cfr. 
CatBar, CatBar, Comm. 
Sono proprio le torri le piu antiche forme di strut-
tura fortificata ad apparire nelle fonti altomedievali e 
la stessa ricognizione ne ha individuate un congruo 
numero sia isolate, che poste entro un recinto. Dal 
punto di vista dello sviluppo di questo tipo di impianto 
la diversita delle tecniche murarie riscontrate tra torri 
e relativi recinti fanno ipotizzare che il primo ele-
mento fortificato di questi siti sia stato costituito 
proprio dalle torri. Cio potrebbe essere ulteriormente 
avvalorato dalla posizione decentrata e non coordi-
nata di queste rispetto ai recinti, come nei casi di 
Tremonti, o di "Le Starze". L'aver riscontrato, inoltre, 
in alcune di queste torri (Tremonti, Bisegna e forse 
Aielli), una prima fase costruttiva, identificabile nella 
parte bassa delle stutture conservate in elevato, con 
caratteristiche per quanta attiene il paramento mura-
rio ascrivibili probabilmente ad epoca altomedievale 
(X-XI secolo), permette in via di ipotesi di anticipare 
1 'epoca di attestazione di tali impianti al trimenti noti 
solo a partire dal Catalogus Baronum, nella seconda 
meta del XII secolo. 
Per quanta riguarda gli impianti di grande esten-
sione, essi sono caratterizzati da un notevole sviluppo 
della cinta muraria e da un'organizzazione plani-
metrica articolata e complessa, mai riferibile ad un 
unico momento costruttivo. Un primo gruppo (Gioia 
Vecchio, Luppa)e caratterizzato da un ampio circuito 
murario rinforzato su un lato da un elemento forti-
ficato, torre o bastione, e presenta all'intemo edifici 
di abitazione, in questi casi non si sono riscontrate 
torri lungo i1 recinto e l'elemento fortificato che raf-
forza i1 circuito murario e collocato sempre inglobato 
o posto in prossimita delle mura ed in una posizione 
da cons entire un 'ottima visibilita sui punti strate-
gicamente piu importanti dell'area circostante. 
Un sec on do gruppo e invece caratterizzato dall' 
estensione della cinta, che in molti casi e intervallata 
o rinforzata da torri (M eta, S .Donato, Girifalco, 
Pietracquaria), dall 'esistenza di ambienti ed edifici 
all'interno delle mura con funzioni legate alle esi-
genze difensive (Girifalco, S.Donato ), o di residenza 
di rango (S.Potito, Camerata) e dalla presenza accer-
tata in almeno tre casi (Camerata, Girifalco e Pietrac-
quaria) di cisteme legate alla fortificazione. 
Il tipo del castello-residenza e quello che e piu 
difficile da ricollegare alle originarie forme, in quanto 
gli esempi che si sono conservati sono frutto di suc-
cessive trasformazioni (Pereto, Celle/Carsoli, Rosciolo, 
Marano, Morrea), o di ricostruzioni a fundamentis 
(Balsorano, Oricola), che si collocano posteriormente 
al XIV secolo. Queste fortificazioni sono tutte note 
nell'XI secolo e per alcune di esse va sottolineato il 
carattere di residenza signorile che gia in quell'epoca 
avevano assunto, come ad esempio Balsorano, dove 
nel1089 risiedeva il conte Gentile, Oricola, residenza 
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della contessa Adelgrima nel 1096 e Ce!le/Carsoli 
dove nel1060 abitava il conte Siginolfo39• 
Dall'analisi tipologica emerge da un lato la diffi-
colta oggettiva di risalire alla forma dell 'impianto 
originario, partendo dagli impianti che si conservano 
ancora in elevato, a conferma della scarsa conserva-
zione di strutture attribuibili all' altomedioevo, dall' 
altra che la torre risulta essere 1' elemento cardine 
della gamma tipologica. Essa compare, prevalente-
mente in forma quadrangolare, sia come struttura 
isolata, sia all'intemo di impianti piu complessi, ma 
sempre come elemento originario o come rinforzo e 
ristrutturazione di strutture gia esistenti. Anche in 
alcuni castelli-residenza, che non hanno subito radi-
cali trasformazioni nel basso medioevo, la struttura 
turrita sembra emergere come nucleo originario 
attomo al quale si e organizzato i1 complesso (Pereto, 
Cel/e/Carsoli, Marano). 
La ricognizione e lo studio stratigrafico delle 
strutture murarie conservate in elevato ha apportato 
un determinante contributo alia conoscenza delle 
tecniche costruttive e dei cantieri che hanno realiz-
zato questi impianti. La campionatura sistematica dei 
paramenti murari meglio conservati e per i quali e 
stata possibile un'analisi ravvicinata ha portato alia 
formulazione di una proposta di sviluppo tipologico 
di questi paramenti entro una griglia cronologica che 
non fosse solo relativa, ma avesse alcuni capisaldi 
cronologici assoluti. 
Tutte le strutture sono realizzate con la tecnica a 
doppia cortina, con nucleo in conglomerato, costi-
tuito da pezzame di calcare, a volte frammenti fittili, 
e malta. Esulano da questo sistema solo alcune cinte 
murarie che sono realizzate con pezzame di calcare 
costipato senza uso di malta, per tutto lo spessore del 
muro (Civita d'Antino, Carce). In questi casi si tratta 
di strutture che si collocano in siti gia occupati da 
cinte fortificate preromane delle quali e stato riutiliz-
zato i1 materiale ed imitata la tecnica costruttiva. 
La natura geologica della regione marsicana, 
caratterizzata in prevalenza da calcari, ha deter-
minato fin da epoca preromana un uso ininterrotto del 
calcare come materiale da costruzione, sia perche 
facilmente reperibile, sia perche di facile lavora-
zione, soprattutto se semplicemente spaccato o sboz-
zato. Le strutture fortificate sono tutte realizzate con 
questo materiale, che nella maggior parte dei casi 
doveva essere reperito sulluogo stesso della costru-
zione, come attestano ancora alcune cave abban-
donate nei pressi dei siti fortificati (S.Donato, 
39 Per Balsorano cfr. Gattola, Hist. I, 248; per Oricola ChCass 
IV, 16, 485; per Celle/Carsoii Gattola, Hist. I, 222. 
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Girifalco ), e che, a secondo della lavorazione e della 
grandezza dei blocchi, ha dato luogo a paramenti piu 
o meno regolari. Nella maggior parte dei casi 1' appa-
recchiatura dei paramenti e molto disorganica e la 
malta sopperisce alia disomogeneita del materiale. 
Per quanto riguarda illegante, e attestato un uso sis-
tematico del calcare sia sotto forma di calce che di 
dimagrante triturato piu o meno grossolanamente. 
Nonostante 1' omogeneita dei componenti impiegati 
si e riscontrata una certa varieta di tipi tra cui si e 
rilevata una sostanziale differenziazione tra quelli ad 
impasto fine e ben amalgamato di tradizione classica 
ed altri caratterizzati da un impasto grossolano con 
una presenza massiccia di grandi inclusi litici che ha 
l'aspetto di un conglomerato. La quantita dei cam-
pioni di malte prelevato e ancora troppo esigua per 
poter spiegare tali diversita di realizzazione con 
motivi di ordine cronologico o di ordine pratico legati 
alla difficolta di reperimento dei materiali. 
In alcuni casi nel paramento erano inseriti rari 
frammenti fittili usati come "inzeppature" trail pez-
zame litico. Questi frammenti si sono rilevati un 
buon indicatore delle differenze fra le varie apparec-
chiature murarie. 
Posa in opera, omogeneita della grandezza del 
pezzame, tipo di malta e modalita di realizzazione di 
alcune parti costruttive, come gli angolari, sono stati 
gli altri parametri con cui sono state analizzate le 
murature. Si sono cosi delineati quattro grandi gruppi 
tipologici, al cui intemo il proseguimento della ricer-
ca potra delineare ulteriori suddivisioni, ma che 
possono proporsi come iniziale tentativo per tracciare 
uno sviluppo diacronico di queste strutture altrimenti 
destinate a rimanere nell'anonimo gruppo delle 
murature "tarde" o dei "bassi tempi" (Fig. 3). 
L'aggancio cronologico per stabilire una succes-
sione diacronica dei tipi e stata fomita dal tipo piu 
tardo individuato (n. 4), che per le caratteristiche 
tecniche, per la stratigrafia e per la presenza di ele-
menti costruttivi datati, quali la scarpatura, deve 
datarsi a partire dal XIII secolo. Questo paramento si 
distingue per un' apparecchiatura a filari composta da 
pezzame di calcare di misure omogenee senza inser-
zione di frammenti fittili. Tenuto conto di tali carat-
teristiche che nel ventaglio delle attestazioni costi-
tuivano il punto di arrivo di quello che sembra essere 
un lungo processo di regolarizzazione della posa in 
opera del materiale costruttivo, si e proceduto alia 
definizione degli altri tipi secondo quest'ordine e 
seguendo delle coordinate cronologiche che tenessero 
conto della stratigrafia degli elevati e dei dati delle 
fonti scritte. Si sono cosi definiti i seguenti tipi murari: 
1) Paramento caratterizzato da apparecchiatura 
disorganica realizzata con materiale molto disomo-
geneo nelle dimensioni con presenza in alcuni casi di 
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frammenti fittili usati come "inzeppatura", data bile 
tra la fine X e l'XI secolo; 
2) paramento con filari di orizzontamento, com-
posto da pezzame litico molto disomogeneo e pre-
senza in molti casi di frammenti fittili, databili 
nell 'XI secolo con prolungamenti anche nel XII; 
3) paramento a filari irregolari realizzati da mate-
riale litico poco disomogeneo nelle dimensioni e con 
uso sporadico di frammenti fittili, databile al XII 
secolo, ma con esempi noti anche nel secolo prece-
dente (Fig. 3). 
Questa proposta di sviluppo cronologico dei para-
menti murari delle strutture fortificate marsicane se 
da un lato permette di anticipare la costruzione di 
alcuni impianti, o parti di essi ad eta altomedievale 
(Tremonti, Luppa, Carce), o a datame altri per cui 
non si dispone di fonti storiche (Castello della Ceria), 
dall 'altro mette in evidenza ancora una volta 1' esiguo 
numero delle strutture conservate per i secoli dell' 
altomedioevo, concentrate inoltre essenzialmente 
nell 'ambito dell 'XI secolo, dimostrando il ruolo fon-
damentale dello scavo per lo studio delle testimo-
nianze monumentali dell'altomedioevo. 
Dal confronto fra le modalita di realizzazione 
delle strutture fortificate e quelle note per i pochis-
simi insediamenti monastici della regione attribuibili 
all'altomedioevo non si evidenziano differenze sos-
tanziali, identico e il materiale utilizzato ed i modi 
costruttivi. D'altra parte i caratteri strettamente locali 
dovuti all 'uso del calcare sia nei paramenti, che nel 
legante rende assai probabile 1' esistenza di maestran-
ze locali, che conoscevano a fondo le risorse locali e 
che prestavano la loro opera a committenze diverse. 
d) Trasformazioni operate sull'assetto del terri-
torio 
La creazione dei castelli non ha determinato, 
almeno per 1 'altomedioevo, 1 'abbandono o la crisi 
delle forme d'insediamento precedenti. Le fonti stesse 
continuano ad attestare, contemporaneamente alia 
presenza delle fortificazioni, 1 'insediamento sparso, 
le curtes, i casali, le strutture monastiche. Certamente 
una parte della popolazione ando a risiedere nei 
castelli, ma a quanto sembra solo in piccola parte. 11 
trasferimento sembra interessare principalmente due 
categorie sociali i servi e i contadini di alcuni mona-
steri piu importanti (S.Maria di Luco, S.Maria in 
Cellis), ed i ricchi proprietari laici, che in alcuni casi 
possiedono anche parte dei castelli. E' evidente, 
invece, che i nuovi siti fortificati divengono i nuovi 
centri del potere, sostituendosi in parte agli antichi 
municipi romani che devono aver conservato una loro 
centralita politica ed economica, anche se non un 
assetto urbano paragonabile a quello di eta classica, 
fino all'altomedioevo. La loro centralita ancora nel X 
ed XI secolo e dimostrata da una fase fortificata in 
quest'epoca che 1i equipara agli altri castra, senza 
pen'> quei caratteri di egemonia sul proprio territorio 
che avevano in eta romana. Solo la Civita Marsicana, 
erede di Marruvium, sembra non partecipare di 
queste trasformazioni pur rimanendo un centro difeso 
da mura, la sua importanza politica in questa fase 
sembra essere solo quella di centro episcopate. 
Anche gli edifici di culto non subiscono fenomeni 
di attrazione da parte delle strutture fortificate che 
semmai si pongono a loro difesa. Solo nel caso di 
Morrea le fonti testimoniano quello che sembra esser 
il primo esempio di chiesa castrense nella regione 
(Gattola, Hist. I, 248, a. 1 089). La sua costruzione non 
eo m porta pen'> 1 'abbandono dell a sottostante chiesa 
di S.Restituta che preesiste alia creazione del castrum. 
Piu della meta delle strutture fortificate indagate 
ha portato alia forrnazione di un borgo attomo al 
nucleo fortificato, che a sua volta e stato dotato di 
apprestamenti difensivi. Sia le fonti, che i caratteri 
costruttivi di questi abitati perrnettono pen'> di attri-
buire questi fenomeni di attrazione al pieno medio-
evo (XIV-XV secoio). 
Solo cinque siti risultano abbandonati, male cause 
sono da attribuire a ragioni storiche successive all' 
altomedioevo, in quanto nessuna di queste localita 
risulta deserta prima del XV secolo. Tra questi va 
aggiunta anche l 'anti ea Carseoli, che subisce un 
lento processo di spopolamento, che ad un certo 
momento la priva anche del nome che viene acquisito 
dal vicino castello di Celle, e che sembra concludersi 
alia fine del XVII secolo. Non si sono invece rilevati 
esempi di abbandono precoce nell'ambito dell'XI-
XII secolo, mentre quattro impianti, tutti con spiccate 
caratteristiche strategico-militari (Girifalco, Castello 
della Ceria, Le Starze, Colle Cerri), non hanno dato 
luogo a forme di insediamento civile. 
I Norrnanni al momento della conquista trovano 
quindi un territorio con dei siti fortificati gia esistenti 
sui quali operano una radicale trasforrnazione che 
muta un gruppo di castelli costruiti per difendere le 
vie di accesso alia regione e le sue principali risorse 
economiche in un sistema di centri fortificati a con-
trollo dei confini e degli interessi del regno norrnanno 
sui territorio40 • 
40 Nel 1143 la Marsica fu conquistata dai figli di Ruggero II 
ed entro a far parte del regno norrnanno, nell'ambito del Prin-
cipatus Capuae, di cui costitul it confine nord-occidentale verso 
i domini papali, cfr. Sennis 1994, 64-68, ivi bibliografia pre-
cedente. 
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Il complesso fortificato di Monreale, i1 castrum 
Mantis Regalis, in excelso et arduo monte conditum, 
natura loci, moenibus et turribus satis munitum -
come viene descritto da Giovanni Francesco Fara alla 
meta del Cinquecento1 - sorge sull'omonimo rilievo 
costituito da un gruppo di colline che si ergono nella 
piana del Campidano centrale, nel territorio del 
Comune di Sardara. La morfologia stessa del Campi-
dano, caratterizzata dalla presenza di modesti avval-
lamenti a fondo quasi piatto, ha deterrninato una 
scarsa possibilita di deflusso delle acque, favorendo 
la forrnazione di acquitrini e paludi di fango a ciclo 
annuale, bonificati solamente in questo secolo. 11 
gruppo di colline in cui e stato eretto il castello di 
Monreale e cosi percorso da diverse faglie, e in cor-
rispondenza della maggiore di queste sono localiz-
zate le terrne di Santa Maria de Is Acquas (le Aquae 
Neapolitanae della tradizione classicaf. 
Oggi del complesso fortificato si conservano i 
resti del circuito murario, ancora in gran parte 
interrato, lungo circa 950 metri e largo oltre due, 
all'intemo del quale e compreso il borgo; il circuito 
delinea un pentagono irregolare, intervallato da 
quattro ( o forse cinque) torri a pianta circolare o 
semicircolare e tre a pianta quadrangolare; in cor-
rispondenza del vertice meridionale e situato il 
mastio. L'intero circuito murario, le torri e i1 mastio 
sono relizzati con un'opera muraria irregolare che 
vede il prevalente utilizzo di scisti locali, e in minore 
quantita trachite, granito e calcare, legati da abbon-
dante malta biancastra. 
Al complesso si accedeva da almeno due porte, 
una delle quali aN, rivolta verso le terrne; nei pressi 
di questo accesso, al suo esterno, si notano i resti di 
Fara 1992, I, 202. 
Sui castello di Monreale si vedano anche Fois 1980; Spiga 
1982; Fois 1988; Fois 1992, 152-158. 
3 Ncll'angolo SE si nota l'utilizzo di blocchi bugnati, non 
presenti ne! resto della fortificazione; si veda a tal proposito la 
scheda di Francesca Carrada in AA.VV. 1995, 96-98. 
4 La campagna e stata diretta da Letizia Pani Ermini, con 
Pier Giorgio Spmm 
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una piccola cappella, con la significativa dedica a San 
Michele, alia quale e annessa un'area funeraria. 
Come gia accennato, all 'interno del circuito 
murario possono osservarsi i resti del borgo: si indi-
viduano, anche attraverso la fotografia aerea, 
ambienti quadrangolari, silos, pozzi e cisterne, tra le 
quali una di notevoli dimensioni, voltata a botte e 
succesivamente riutilizzata con mutate funzioni, e 
posta nel pun to piu basso dell' avvallamento tra le due 
colline. 
Il mastio, con uno spazio interno di circa 720 
metri quadrati, ha una pianta quadrangolare irrego-
lare, con i lati settentrionale e meridionale paralleli, 
e illato occidentale obliquo rispetto ai primi; nellato 
orientate, rivolto verso Sardara, si trova invece una 
struttura avanzata rispetto al circuito quadrangolare, 
presumibilmente una torre3. 
L 'accesso si apre nell 'angolo SW; i muri peri-
metrali, coronati da merli, si conservano per un' 
altezza di circa dieci metri, e nelle cortine interne 
sono evidenti buche pontaie allineate su diversi livelli. 
Precedentemente alle recenti campagne di scavo, 
l'intemo era interamente occupato da un grosso 
interro, prevalentemente costituito, come si vedra, 
dai crolli di vaste porzioni di murature. 
La campagna di scavo 1992-1993 
La prima campagna sistematica di scavo e stata 
condotta in previsione del restauro statico delle 
strutture residue del mastio centrale del castello di 
Monreale e al ripristino delle sue cortine esteme, 
assai erose dagli agenti atrnosferici4 • 
l'assistenza di chi scrive e la partecipazione di Francesca Carra-
da, Fabio Pinna e Mariella Sanna, ai quali si sono affiancati 
alcuni studenti afferenti alia Cattedra di Archeologia Medievale 
deli'Universita di Cagliari; il restauro e stato invece diretto da 
Giorgio Cavallo. Un sentito ringraziamento va alia Prof.ssa Pani 
Ermini per la fiducia accordatami, a! Cornu ne di Sardara ea tutti 
i colleghi che hanno partecipato a !le diverse campagne di scavo. 
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Un primo intervento ha interessato una piccola 
area interna in corrispondenza di una torre angolare5• 
L'area era delimitata nei lati nord e ovest dal muro 
perimetrale del mastio, che in tale zona seguiva un 
andamento curvo, e nei lati est e sud da due muri 
ortogonali e poggianti al muro perimetrale. 
Durante lo scavo sono stati asportati numerosi 
strati di terra, di diversa estensione e spessore; si tratta 
di una terra fine, di consistenza friabile e con colori 
tendenti al bruno-rossastro. Tali caratteristiche, tipiche 
delle terre formatesi per decomposizione di elementi 
organici, hanno rivelato la natura del deposito, 
interpretabile quindi come immondezzaio. Conferma 
questa interpretazione il recupero di numerosi residui 
di ossa animali (appartenenti a bovini, suini, volatili e 
piccoli mammiferi) e di frammenti ceramici in grande 
quantita, a cui si aggiungono residui di combustione, 
legno (soprattutto sughero) e, in minore quantita, 
residui metallici e manufatti in osso. 
Man mano che si e scesi di livello con l'asporta-
zione degli strati, ci si e resi conto che il "butto" 
aveva occupato e quindi completamente interrato un 
piccolo ambiente, con due accessi posti sui lati est e 
sud, ambedue tamponati: i muri dell 'ambiente sono 
tenuti da una malta di calce molto povera e si nota in 
particolare come il muro ad andamento circolare che 
delimita 1 'ambiente a nord e ad ovest poggia diretta-
mente sui banco di roccia. Nell'angolo nord-est una 
struttura tronco-conoidale, la cui sommita a pianta di 
quarto di cerchio si intravvedeva gia all 'inizio dell' 
indagine, formava una sorta di passaggio, simile ad 
una cappa di camino, di cui non si e ancora chiarita 
la funzione. 
I materiali rinvenuti nei vari scarichi del "butto" 
risultano essere tra loro abbastanza omogenei da un 
punto di vista cronologico: oltre ad una notevole 
quantita di ceramica comune, e stata recuperata 
maiolica arcaica di produzione toscana, tra cui una 
brocchetta quasi completamente integra, e numerosi 
frammenti di forme ricostruibili relativi a maioliche 
di produzione iberica, in particolare decorata in blu 
cobalto, blu e lustro e lustro metallico. Tutti questi 
materiali concorrono a fissare una datazione dell' uti-
lizzo dell'ambiente come immondezzaio tra la meta 
del XIV secolo e la prima meta del successivo6. 
Ovviamente questo periodo si pone come termine 
ante quem per l'uso dell'ambiente nella sua funzione 
Dalla lettura stratigrafica delle strutture murarie la torre 
sembra preesistere al muro nord del mastio. 
6 Le ceramic he di importazione recuperate nell 'immon-
dezzaio sono state studiate da France sea Carrada (Carrada 1993-
1994; Carrada 1996), mentre la ceramica comune e attualmente 
oggetto di studio da parte di Fabio Pinnae Claudio Zucca. 
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primaria, peraltro variata diverse volte se si considera 
la tamponatura delle porte. 
Lo scavo dell 'ambiente non e stato concluso nel 
corso della campagna, che ha visto l'intero svuota-
mento del "butto": al di sotto di questo, una volta 
ripulito uno strato di calce omogeneo, che potrebbe 
far pensare anche ad una sommaria sistemazione 
pavimentale, e stato evidenziato uno spesso strato di 
bruciato che contiene una grossa quantita residui 
metallici. Si e ipotizzato che tali elementi possano 
attribuirsi a resti di lavorazione di una non meglio 
identificata attivita artigianale. 
Oltre ai materiali ceramici, dall'immondezzaio 
provengono manufatti in osso, tra cui di riconoscono 
alcuni dadi, un flautino e altri elementi di strumenti 
musicali, frammenti metallici e alcune monete, 
queste ultime non leggibili a causa delle concrezioni 
e quindi bisognose di restauro. 
Una cisterna posta a ridosso del muro perimetrale 
est del mastio, la cui imboccatura circolare era aperta 
nel pavimento a lastre di un ambiente del mastio 
situato nei pressi del suo ingresso, interpretabile 
verosimilmente come corte d'entrata, e stata oggetto 
del secondo intervento della campagna. La cisterna 
appariva colmata quasi interamente da detriti, 
depositati in tempi recenti. 
La cisterna appare di forma rettangolare, orientata 
nord-sud, con una volta a botte impostata su una 
cornice: interamente impermeabilizzata, mostra restauri 
realizzati con cemento, particolare che potrebbe 
indicarne un utilizzo ancora in tempi a noi vicini, ad 
esempio durante I 'ultimo conflitto mondial e. Sul 
pavimento, in corrispondenza dell'apertura nella volta, 
si nota un incavo che consentiva di attingere l'acqua 
fino all'ultima goccia. Un arco a conci calcarei la 
collega ad una seconda cisterna, piu piccola della prima 
e con orientamento opposto, ugualmente voltata a botte 
su cornice d'imposta. Anche la seconda cisternae stata 
ripulita dai detriti che vi si erano accumulati. 
Tra i detriti asportati dalle cisterne sono stati 
recuperati alcuni conci lavorati, relativi a decorazioni 
architettoniche, una piccola urnetta litica, frammen-
taria ma ricostruibile, con una croce greca a basso-
rilievo sulla fronte, e numerosi frammenti ceramici. 
Un ultimo intervento della campagna ha interes-
sato una torre a pianta circolare della cinta muraria, 
al momento dello scavo gia parzialmente restaurata 
nelle cortine esterne. 
Nella parte piu alta della torre una cortina 
sernicircolare, con un rifascio esterno, e un muro con 
orientamento NE-SW che taglia trasversalmente la 
sommita della torre delimitavano un piccolo ambiente 
di pianta semicircolare, con un battuto pavimentale in 
calce e frammenti di laterizi di piccole dimensioni, 
messo in opera successivamente alia costruzione dei 
c 
Fig. 1. - I! circuito murario della fortificazione di 
Monreale: sono indicati il mastio (A), la torre circolare 
indagata nel corso dell campagna di scavo 1992-1993 
(B), /'area del borgo, ubicata nell'avvallamento tra le 
colline (C) e l'ingresso principale dellafortificazione (D). 
suddetti muri. Un secondo ambiente, sempre di forma 
semicircolare, si trovava verso 1 'intern a dell a cinta, ad 
una quota inferiore rispetto al primae diviso da quest' 
ultimo dal muro con andamento NE-SW. 
La presenza di tali vani induce a ritenere che dalla 
parte intema alle mura dovesse esserci un sistema di 
accesso alle stanze, che si trovavano al piano alto della 
torre: quest'ultima si presenta oggi priva di ambienti 
nella sua parte inferiore, completamente costituita da 
una grossa massicciata in pezzame litico e malta. 
Lo scavo della torre ha inoltre evidenziato, una 
volta ripulite le strutture e la sezione, che nella sua 
parte intema si lega perfettamente al muro di cinta, 
per cui tali strutture possono essere riferite ad 
un'unica fase. 
Anche le altre torri presenti nel circuito murario, 
quadrangolari o circolari che siano, si presentano 
analoghe a questa, con una base piena e uno o piu 
Il Castello di Monreale in Sardegna 
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ambienti nella parte superiore, a cui si accedeva dalla 
parte interna del muro di cinta. 
La campagna di scavo 1995 
La seconda campagna di ricerca archeologica, 
sempre condotta in parallelo alle operazioni di 
restauro, e stata indirizzata allo scavo estensivo 
nell 'interno del mastio, al fine di individuare la 
partizione degli ambienti interni, residui solo nel 
piano terreno, di cui si intravvedevano in alcuni punti 
le creste dei muri che 1i delimitavano 7• 
Campagna di scavo diretta da Letizia Pani Ermini con 
l'assistenza di Francesca Carrada e di chi scrive; hanno 
partecipato inoltre Paola Fenu, Elisabetta Garau, Fabio Pinna e 
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La prima fase di intervento ha previsto la 
demolizione e la rimozione di una enorme porzione 
del muro perimetrale Sud dello stesso mastio, 
crollata probabilmente a causa dell' esplosione di un 
ordigno durante I 'ultimo conflitto mondial e. Lo 
strata di crollo sottostante, unitario in tutto i1 mastio, 
e stato asportato con metodo stratigrafico ed e 
risultato composto da materiali molto eterogenei, fra 
i quali numerosi blocchi calcarei lavorati. Il recupero, 
nello strata di crollo, di materiali di eta contem-
poranea fa ragionevolmente supporre che esso possa 
essere riferito a tempi assai recenti, forse le stesse 
attivita belliche dei grandi conflitti mondiali di 
questo secolo. 
Dunque rimesse in luce le strutture murarie che 
articolano in ambienti lo spazio intemo, e stato 
possibile definire la pianta del cassero. Dall'ingresso 
del mastio, posto nell 'angolo SO, in cui si notano 
ancora i segni dei cardini della porta e gli incavi 
verticali atti a far scorrere una saracinesca, tramite 
una sistemazione gradata si accede quindi a un vano 
lastricato con piastrelle trachitiche quadrangolari che 
si incastrano l'una con l'altra; su due lati dell' 
ambiente sono posti bancali in muratura, mentre nel 
pavimento si apre l'imboccatura della cisterna gemi-
nata gia scavata durante la precedente campagna. Da 
questa carte, forse originariamente coperta con una 
tettoia, si accede al cortile centrale, disposto su tre 
livelli in quanta la costruzione del mastio si e dovuta 
adattare alia conformazione irregolare della collina 
sulla cui sommita e posto; nella porzione piu bassa i1 
cortile presenta un acciottolato regolare, ricoperto 
nella parte centrale da una sorta di opus signinum8, 
mentre nell'ultima parte verso est residuano poche 
lastre che rivestono il banco di roccia. Pochi gradini 
realizzati in pezzame litico e malta bianca per-
mettono di superare agevolmente le differenze di 
quota del cortile. 
Nel cortile si aprono tutti gli ambienti: come si e 
gia accennato rimangono solo i vani del piano 
terreno, mentre una partizione in piu piani superiori, 
almeno due nella sezione ovest, e ricostruibile in base 
ai fori che si notano nei muri perimetrali, in cui erano 
inserite le travi che reggevano i tavolati lignei; un 
ultimo piano clava accesso ai camminamenti di ronda 
rivestiti in cocciopesto, posti nello spessore dei muri 
estemi del mastio, e protetti verso 1 'estemo da merli. 
E interessante notare come tali muri estemi non 
Claudio Zucca. La responsabilita del restauro e stata affidata a 
Piero Farci. Allo studio dei materiali ha partecipato inoltre 
Maria Grazia Arru, segnatamente per quanto riguarda i laterizi 
(Arru 1995-1996). 
8 In questa sistemazione si apre I 'imboccatura di una cisterna, 
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presentino alcuna apertura, per cui dobbiamo sup-
porre che anche i piani superiori, come quelli terreni, 
erano illuminati da finestre aperte nel cortile intemo: 
a stipiti e architravi o archi di queste possono essere 
riferiti i numerosi blocchi lavorati rinvenuti negli 
strati di crollo, tra i quali certamente degni di nota 
sono i blocchi trachitici con una fine decorazione 
geometrica recuperati nella porzione inferiore del 
cortile. 
Sono stati comunque individuati almeno cinque 
ambienti addossati al muro N, tre a quello Se uno che 
occupa il settore sud orientale, ai quali si aggiunge un 
ultimo vano riferibile a qualla che sembrerebbe 
essere una torre pasta nell 'angolo NE9• Tali ambienti, 
cosi come il cortile, mostrano spoliazioni avvenute 
gia ab antiquo, soprattutto per quanta riguarda le loro 
sistemazioni pavimentali: lastre gia appartenenti a 
pavimenti si notano infatti riutilizzate in piu punti, 
mentre si nota in piu parti, direttamente sotto gli strati 
di crollo, il banco roccioso irregolare. 
L'attivita di scavo si e concentrata soprattutto 
nell'ambiente di maggiori dimensioni situato nella 
parte centrale del mastio, addossato al muro nord e 
collegato, tramite una porta poi tamponata pasta nel 
suo lata ovest, con l'ambiente occupato dall'immon-
dezzaio, oggetto d'indagine nel corso della prece-
dente campagna: il grande ambiente prendeva luce 
dal cortile centrale attraverso una porta e una grossa 
finestra. 
Negli strati di crollo sono stati recuperati alcuni 
frammenti di intonaco con disegni, presumibilmente 
realizzati a carboncino: tali frammenti sono risultati 
appartenere ad un lacerto di muro di piccole 
dimensioni, crollato presso i1 muro perimetrale nord 
e recante appunto nell'intonaco decorazioni con la 
figura di un pesce, motivi a graticcio ed altri segni al 
momento non ancora decifrati chiaramente . 
Nello stesso ambiente sono venuti in luce due 
blocchi in calcare con iscrizione in caratteri gotici, 
con la menzione di un magister e la data 1275, 
analizzata partitamente piu avanti. 
Non risulta ad esso collegato invece 1 'ambiente ad 
est, dove sono stati recuperati nello strata di crollo 
frammenti di grossi contenitori fittili, un quadrello di 
balestra ed un blocco con croce greca incisa. 
In concomitanza con le operazioni di scavo 
archeologico all 'intern a del mastio, e stata ripulita 
1 'area al suo estemo, in particolare il corridoio 
allo stato attuale non ancora scavata. Un'altra cisterna ancora 
colmata, che sembra riutilizzare una cavita naturale, si apre ne !la 
parte piu elevata del cortile. 
9 In quest' ultimo ambiente, unitamente in alcuni altri vani del 
settore orientale del mastio, lo scavo non e ancora terminato. 
Fig. 2. - Planimetria del mastio, con la 
partizione degli ambienti interni 














compreso tra i1 muro Nord dello stesso mastio e un 
altro muro di contenimento posto a breve distanza, 
dove la presenza di terra rossastra e di numerosi 
frammenti ceramici, resti ossei, cenere e frustuli di 
carbone sembrerebbe indicare la presenza di un altro 
immondezzaio. 
11 castello di Monreale nel sistema difensivo 
giudicale 
Le fonti relative al castello in esame non 
rimontano aldila del secolo XIV. In eta antica e 
altomedievale !'area in questione apparteneva al 
territorium neapolitanum, documentato per il IV ( o 
V sec. d.C.) da Palladio Rutilio Tauro Emiliano 10. 
L' estensione dell' ager della citta di Neapolis 11 si no 
al colle di Monreale e desumibile dal toponimo 
classico dell 'insediamento termale corrispondente 
alla villa d' Abbas dei documenti medioevali: Ydata 
Neapolitana secondo Tolomeo 12, ovvero Aquae 
neapolitanae nell 'Itinerarium Antonini13 , e final-
mente Aquae calidae Neapolitanorum nella Cosmo-
graphia del Ravennate 14• 
L'esistenza di un centro termale con venerato 
santuario di Apollo o Esculapio 15 , lungo la principale 
arteria stradale della Sardegna, la via a Turre Kara-
les, ancora in uso in eta bizantina (momento in cui 
molto probabilmente, proprio nel territorio assai 
prossimo a Monreale, assunse la denominazione di 
Bia Aregus, ossia "strada dei Greci" 16) e nella suc-
cessiva epoca giudicale, fu certamente alia base della 
prosecuzione dell a permanenza insediativa nell' eta 
medieval e. 
Non si ha comunque traccia nella tradizione 
letteraria di una fortificazione in eta pre-medievale, 
dovendosi senz'altro rifiutare la proposta di Ettore 
Pais di individuare nel castello di Monreale l'Eteri 
Praesidium del Ravennate 17 , da altri piu corretta-
mente riconosciuto in Forum Traiani 18 • 
10 Pall. IV, 10, 16. 
11 Sui territorum di Neapolis cfr. Zucca 1987, in particolare 
63-78; 115-147. 
12 Ptol. Ill, 3, 2. 
13 !tin. Ant. 85 Wess. 
14 An. Rav. Cosm. V, 26. 
15 /LSard, I, 40, pp. 35-36, con le correzioni di ALF6LDY 
1992, nr. 83, 131-132. 
16 Paulis 1982, 91. 
17 Pais 1923,475, n.l. 
18 Didu 1982, 210. 
19 A tal proposito cfr. anche Taramelli 1918, coli. 6-8. 
20 Sulla partizione della Sardegna medievale in quattro regni 
autonomi retti da uno iudex, e sull'origine dei "giudicati", si 
veda ad es. l'Introduzione di Francesco Cesare Casula in 
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Sui piano geomorfologico il territorio sardarese 
rappresenta un Iimite tra il bacino idrografico gravi-
tante verso il golfo di Cagliari, a mezzogiomo, e l'altro 
disposto verso nord-ovest, in relazione al golfo di 
Oristano19• 
Questo carattere naturale di limes dovette giocare 
un ruolo determinante nella fissazione del confine tra 
il territorium caralitanum e quello neapolitanum 
nell'evo antico, i Iimiti della archidiocesi cagliaritana 
e della diocesi di Terralba, suffraganea della sede 
oristanese nel medioevo, ed infine i limiti tra i1 regno 
"giudicale" di Cagliari e quello arborense20. 
Testimonia questo limes medievale il documento 
di rettifica dei confini dei due anzidetti giudicati, 
stipulato il 30 novembre 1206 tra il giudice di 
Cagliari Guglielmo di Massa e il giudice d' Arborea 
Ugone di Bas21 • La rettifica sembrerebbe riguardare 
essenzialmente 1 'Iglesiente settentrionale ( corrispon-
dente agli odiemi comuni di Buggerru e Flumini-
maggiore) incorporato nell' Arborea in forza del 
trattato in questione, mentre parrebbero rispettati i 
confini tradizionali nell'area campidanese, in prossi-
mita del colle di Monreale. 
Infatti 1 'atto, trattando del confine presso San 
Gavino Monreale dichiara: et calarus erriu erriu 
infini a sa bia ki bant dae Sellori et sanctu Gavinu, et 
vii est sa pedra fit a Id si clamat Pedra de Miliariu. 
Evidentemente il confine corre immediatamente a 
sud di Monreale attraversando l'antica via a Turre 
Karales, presso un miliario, che ha determinato 
l'appellativo Pedra de Miliariu22 . 
I1 castello di Monreale assumerebbe cosi la 
originaria funzione di castello limitaneo insieme a 
quello piu orientale di Marmilla, mentre nello stesso 
tomo di tempo perderebbe la medesima funzione ii 
castello di Arcuentu, in quanto il confine fu pre-
sumibilmente spostato, come si e detto, parecchie 
diecine di chilometri piu a sud, alle falde meridionali 
del Monte Linas23. 
Genealogie 1984, 13-53. 
21 Il documento e noto da una copia redatta in data 6 settembre 
1307 dal notaio pisano Giovanni Pala (Solmi 1909). 
22 Per gli aspetti topografici cfr. Casula 1975, 231-232; peril 
miliaria vedi BELLI 1988,345. 
23 Sui castello di Marmilla, che agli inizi del XIV secolo 
condivise le sorti del castello di Monreale, si veda in particolare 
Murru 1988-89. Sulla fortificazione di Arcuentu si veda invece 
FOIS 1992, pp. 128-131; per la funzione di questo castello, 
costruito nei territori dell' Arborea come fortezza di controllo 
alia frontiera con il giudicato cagliaritano vedi anche Poisson 
1989, 194-196, e Poisson 1990, 314; lo stesso studioso afferma 
- e cio si accorda con la nostra ipotesi- che il castello dovette 
essere abbandonato intorno alia fine del XII secolo (Poisson 
1990, 312). 
Per quel che conceme la fondazione del castello, 
nuova luce e venuta dalla scoperta nel corso degli 
scavi 1995 di due blocchi con iscrizione, in gotica 
epigrafica, commemorativa probabilmente dell' edifi-
cazione del castello. 
L'epigrafe, in corso di studio da parte dello 
scrivente, si riferisce all' opera di un magister che 
rimane anonimo a causa dello stato frammentario del 
testo, il quale verosimilmente avrebbe curato l'edifi-
cazione della fortezza. 
La data dell'epigrafe (+AN/NO D(omi)N(i) I M: 
CC/ LXXV) consente di ascrivere le opere compiute, 
sia che si trattasse della costruzione ex novo, sia che, 
invece, si realizzasse la ricostruzione di una struttura 
preesistente, al giudice d' Arborea Mariano 11, pro-
fondamente legato all'ambiente pisano24 • 
Due anni prima Mariano 11 era infatti rimasto, 
dopo la morte di Nicolo figlio di Guglielmo di 
Capraia, l'unico Giudice d' Arborea25 . 
Mariano, forse nel 1274, aveva fatto restaurare il 
castello di Monteforte nella Nurra (Sardegna nord-
occidentale ), come apprendiamo da una iscrizione, 
ora al Museo Archeologico di Sassari, i cui caratteri 
paleografici esh·inseci sono singolarmente affini a 
quelli del nostro testo26• 
Lo stesso Mariano nel terzo decennia del suo regno 
arborense, trail 1290 e il 1293 fece cingere di mura la 
capitale Oristano e vi fece erigere alte torri a controllo 
degli accessi27, mentre sin dall291 faceva costruire la 
chiesa di S. Pietro di Zuri, ad opera del maestro 
Anselmo da Como28; gia dal 1289 era intervenuto a 
Dolianova, nella sua qualita di Signore del terzo del 
Giudicato cagliaritano, per portare a compimento la 
fabbrica della Cattedrale di S. Pantaleo29 • 
E dunque sotto il regno di questo sovrano, di 
educazione pisana, che il castello di Monreale pote 
probabilmente essere eretto nelle forme oggi note. 
Dobbiamo tuttavia attendere il secolo XIV per 
incontrare la prima menzione diretta del castello di 
Monreale. 
Essa e costituita dalla concessione del 13 giugno 
1309, fatta dal Re Giacomo II d' Aragona a Mariano 
(Ill) e Andreotto, Visconti di Bas e Giudici d 'Ar-
borea, affinche mantenessero tutti i loro possessi 
24 E probabile che l'epigrafe possa essere datata secondo to 
stile deii'Incamazione at modo pisano, per cui sia ascrivibile ad 
un periodo compreso tra il25 marzo 1274 e il24 marzo 1275. 
25 Cfr. Genealogie 1984, lemma XXXII, 6, 3 83; per la casata 
dei Bas-Serra, giudici d' Arborea, si veda Genealogie 1984, tavv. 
XXXII-XXXIII, 136-139. 
26 Spiga 1981. Sui castello vedi FOIS 1992, 264-265. 
27 Come attestano le epigrafi murate nella torre di San Crista-
foro (Casini 1905, iscrizione n. 31, 332) e ne !la torre di San 
Filippo (Casini 1905, iscrizione n. 34, 334-335). Sulle fortifica-
11 Castello di Momeale in Sardegna 
Fig. 3. - La Sardegna medievale divisa in Giudicati. I 
puntini indicano l 'ubicazione dei castelli di Monreale (1), 
di Arcuentu (2) e di Marmilla o Las Plassas (3). 
nell 'isola di Sardegna, ivi compresi i "castra M on-
rea/is et Marmille, que nunc comune Pise pro eis 
tenet, recognoscendo eum inde rege et principe "30• 
Evidentemente i due castelli limitanei erano in 
quel tempo amministrati, per conto dei due "condo-
mini" nel giudicato d' Arborea, dal Comune di Pisa. 
zioni di Oristano si veda inoltre FOIS 1969 e, piu recentemente, 
Fois 1992, 114-127, con bibliografia a 315. 
28 Casini 1905, iscrizione n. 32, 332; per la chiesa di San 
Pietro di Zuri vedi CORONEO 1993, scheda 144, 252-253, biblo-
grafia 322. 
29 Casini 1905, iscrizioni nn. 21 a/b/c, 323-324; Coroneo 1993, 
scheda 95, 204-206, bibliografia p. 320. Sulla chiesa di San 
Pantaleo di Dolia e sull'evergetismo di Mariano II vedi anche 
Cannas 1992, in particolare 217-220. 
30 Sal avert y Roca 1959, doe. 392, 506-510. 
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Nel 1324, nel corso dei bellicosi eventi che 
portarono alla conquista da parte delle annate 
catalano-aragonesi di una parte del territorio del 
Regnum Sardiniae et Carsicae che il Papa Bonifacio 
VIII aveva infeudato ai sovrani iberici, Teresa 
d'Entens;a, moglie dell'Infante Alfonso in quel 
momento impegnato nelle operazioni militari, fu ospi-
tata nel castello di Monreale dopo una lunga fuga da 
Villa di Chiesa (Iglesias) scortata da 150 cavalieri, per 
sfuggire alle febbri malariche che andavano mietendo 
numerose vittime nelle file dell' esercito invasore31 • 
Nel secolo XIV possiamo agevolmente dedurre il 
soggiorno nel castello di Giudici d 'Arborea dalla 
attestazione documentaria della loro presenza nella 
sottostante villa d' Abbas per le cure tennali32 • 
I1 Prima maggio 1328 Alfonso d' Aragona rin-
noval'investitura ad Ugone II del Giudicato d'Arbo-
rea e delle citta, ville, curatorie, terre, etc., tra cui il 
castrum Mantis Regalis33• Lo stesso castrum e espli-
citamente nomina to nel testamento di U gone II del 
1335: ( ... ) Marianus de Villa, castellanus castri 
nastri Mantis Regalis34. 
I1 castello acquistera un'importanza decisiva nel 
corso delle lotte che opporranno per la seconda meta 
del secolo XIV i Catalano-Aragonesi e gli Arborensi. 
Quattro documenti finora noti riguardano il cas-
tello di Monreale al tempo di Mariano IV 
d' Arborea: il prima e una lettera del 29 settembre 
1353 dello stesso Mariano indirizzata a Azzone di 
Mod en a e Cino de Zori, relativa all' ordine per tutti 
gli abitanti del Campidano arborense di trasportare 
il grana e l'orzo ad Oristano e a Manreale, per 
contrastare i Catalani35. 
Nello stesso giomo il Giudice d' Arborea scrive a 
Pietro de Sena, armentario d' Arborea, affinche i 
citati Azzone e Cino si adoperino per convincere gli 
arborensi a trasferire i1 grana al sicuro o entro le mura 
di Oristano o entro i1 castello di Monreale36. 
Finalmente Mariano IV, il giorno successivo, 
riscriveva a Azzone, Cino e Pietro affinche accumu-
lassero quanta piu grana era possibile a Oristano e a 
Monreale37. 
31 Meloni 1980, 57. 
32 In data imprecisata Ugone scrive a] govematore della 
Sardegna Bemardo de Boixadors di esser ricorso alle cure termali 
di Villad' Abbas "propter pedis egritudinem" (Casula 1978, doe. 
333, 200), mentre nel 1350 Sibilla di Montcada, moglie di 
Giovanni d' Arborea, sfugge al cognato Mariano IV con la scusa 
di doversi recare alle terme (Casula 1978, 131-132, nota 33). 
33 Tola 1861, I, doe. XL, 690. 
34 To la 1861, I, doe. XL VIII, 706. 
35 D'Arienzo 1970, doe. 425,218. 
36 D'Arienzo 1970, doe. 426,218. 
37 D'Arienzo 1970, doe. 427, 219. 
38 Meloni 1988, 95. 
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Ancorche le tre lettere venissero spedite da 
Mariano dal castello di Serravalle di Bosa, appren-
diamo dalle deposizioni ai pracessas de Arbarea che 
i capitani delle annate arborensi prendevano ordini 
da Mariano, recandosi al castello di Monreale, dove, 
evidentemente, il giudice usava sostare per le esi-
genze belliche38 • 
Nelle trattative di pace tra gli Arborea e il re 
d' Aragona Pietro IV del 13 febbraio 1355 troviamo 
tra i rappresentanti giudicali anche Nicalaus de Vias 
et Matheus Cunxatar scindici et pracuratares uni-
versitatum villarum et lacarum districtus castri de 
M anteregali39 • 
Nel 1386 il Castello compare ancora come pri-
gione del traditore Francesco Squinto, catturato ad 
Oristano mentre progettava lo sterminio della fami-
glia regnante40 . 
Infine i124 gennaio 1388 fra i1 sovrano d' Aragona 
Giovanni I e la giudicessa Eleonora e stipulato un 
trattato di pace che registra tra i firmatari anche il 
castellano di Monreale Elio Ferrali e illuogotenente 
del borgo Fuliado de Serra41 • 
I1 30 giugno 1409, dopa la terribile sconfitta di 
Sanluri, che vide tramontare le speranze degli 
Arborea nel lungo conflitto contra gli Aragonesi, le 
truppe sarde guidate dal giudice d' Arborea 
Guglielmo Ill di Narbona si rifugiarono proprio nel 
castello di Monreale42 . E di due settimane dopa la 
falsa notizia, recepita dallo stesso re Martino 
d 'Aragona, che Guglielmo Ill sarebbe stato ucciso 
insieme a 5000 sardi ribelli all 'interno del castello di 
Monreale43 • 
Nel1409-1410 un tal Giovanni de Toso chiede al 
re Martino i1 Vecchio 1 'ufficio, all ora vacante, di 
sottocastellano di Monreale44 : il Toso era garantito 
dal castellano di Monreale Pietro de Villa Corta, che 
ne attestava le eccellenti qualita45 • 
Entro i1 1412 il castello di Monreale entrava a far 
parte della contea di Quirra, la piu vasta della Sarde-
gna. Numerosi documenti attestano allora i rifornimenti 
necessari al castello, costituiti ad esempio peril 1412 
da vino, grana, olio, aceta, legumi e altre derrate46• 
39 Casula 1990, I, 353-354. 
40 D'Arienzo 1970, doec. 822-823,414-415. 
41 Tola 1861, I, doe. CL, 832. 
42 Casula 1990, Il, 530. 
43 D'Arienzo 1977, I, doe. 5, 5. 
44 D' Arienzo 1970, doe. 20, 448. 
45 D'Arienzo 1970, doe. 21,448. 
46 Repetto 1959, doe. 9, 185; l'ordine viene da Berengario 
Carroz, eonte di Quirra, che in un seeondo doeumento ordinava 
all' Amministratore delle rendite regie di fomire il castello di 
Monreale, unitamente a quelli di Marrnilla e Sanluri, non solo di 
derrate alimentari, ma anehe di arrni (REPETTO 1959, doe. 10, 
185). 
Nel1470 il castello viene ripreso dal marchese di 
Oristano Leonardo Alagon, erede dei giudici d' Arbo-
rea47, dopo la battaglia di Uras nella quale 1' Alagon 
sconfisse le truppe catalano-aragonesi inviate dal 
vicere Nicolo Carroz48 • Negli anni successivi in 
numerosi documenti il castello e ancora citato tra i 
beni che Leonardo Alagon si dovn\ impegnare a 
restituire49 . 
Solo la definitiva sconfitta di Leonardo Alagon a 
Macomer nel 1478 restituira i1 castello di Monreale 
ai conti di Quirra: infatti in un documento del 1485 
la contea di Quirra comprenden\ anche la Baronia di 
Monreale, imperniata proprio sull'omonimo castello50• 
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Alexander Knaak 
Das Kastell von Augusta- Neue baugeschichtliche Erkenntnisse 
Das friderizianische Hafenkastell von Augusta 
(Sizilien) wurde in der bisherigen Forschung eher 
stiefinutterlich behandelt. 1 Seit der monographischen 
Abhandlung durch Giuseppe Agnello in seinem Buch 
,,L 'Architettura sveva in Sicilia" (1935) sind 60 Jab-
re vergangen, in denen kein wesentlicher wissen-
schaftlicher Fortschritt in Bezug auf Augusta zu ver-
zeichnen war.2 Erst in allerjungster Zeit ist eine Wen-
de zum Besseren eingetreten.3 Speziell die vor kur-
zem begonnenen Grabungen innerhalb des Kastell-
areals haben bereitsjetzt schon erstaunliche Ergebni-
sse zutage gefOrdert. 
Das Kastell von Augusta gehOrt zur Trias der 
quadratischen Hafenkastelle an der sizilianischen 
Ostkiiste, die Anfang der 1230er Jahre erbaut wurde.4 
Augusta nimmt dabei geographisch die Mittelposi-
tion zwischen Caste/ Maniace (Siracusa) im Suden 
Franziska Windt zum 35. Geburtstag 
und Caste/ Ursino (Catania) im Norden ein. V on den 
AusmaBen her ist es mit fast 4000 Quadratmetem 
Grundflache das groBte der drei Kastelle (Caste! 
Maniace: 1681 Quadratmeter,5 Caste! Ursino: 2500 
Quadratmeter6). Gleichzeitig ist es aber auch das am 
wenigsten bekannte der groBen Kastelle Friedrichs II. 
Die Griinde hierfur sind vielschichtiger Natur. 
Generell wurden oder werden viele friderizianische 
Bauten in Suditalien entweder als Gefangnis oder ftir 
militarische Zwecke genutzt. Das Kastell von Augu-
sta fand im 19. J ahrhundert als Kaseme Verwendung, 
ab 1890 diente es als Zuchthaus. Es behielt diesen 
Status bis ins letzte Viertel des 20. Jahrhunderts. Erst 
1978 lieB der wenig spater ermordete Carabinieri-
General della Chiesa das zwischenzeitlich als Hoch-
sicherheitsgefangnis fUr Mitglieder der Brigate 
Rosse fungierende, in der zweiten Halfte des 20. 
Die Anregung zu meiner kunsthistorischen Beschaftigung mit den staufischen Bauten Siziliens gab vor anderthalb Jahrzehnten 
Dr. Franziska Windt, der hierfiir- ne! mezzo del cammin' di nostra vi/a- me in Dank gebiihrt. Zu Dank verpflichtet bin ich dariiber-
hinaus Arch. Patrizia Giacone und Francesco Santalucia von der Soprintendenza BB.CC.AA. I Siracusa, die mir die Anlage zugang-
lich machten und vor Ort mit Rat und Tat zur Stelle waren, aber auch nach Abschlu13 meiner baugeschichtlichen Untersuchungen 
noch zur Diskussion meiner Beobachtungen bereit standen. Der vorliegende Text bildet die gekiirzte Fassung eines Kapitels meiner 
Dissertation ., Zur Architektur am Hof Kaiser Friedrichs ll. van Hohenstaufen", die 1997 publiziert werden soil. 
2 G. Agnello 1935, 143-194. In dem Buch von Agnello sind monographische Abhandlungen zu sechzehn stauferzeitlichen Bau-
ten auf Sizilien enthalten, wobei die drei Hafenkastelle den gro13ten Raum einnehmen. 
3 Vgl. Alberti 1995 und Pistilli 1995 (wie An m. I), der Katalogband von di Stefano & Cadei enthalt dariiberhinaus weitere wertvolle 
Einzeldarstellungen und Planunterlagen zu friderizianischen Bauten in Sizilien, die den meist mehr als ftinfzig Jahre alten bisherigen 
Stand der Erkenntnisse aktualisieren. Die dort gesammelten Erkenntnissse werden erganzt durch die Kataloge der anderen themen-
bezogenen Ausstellungen, vgl. M. D'ONOFRIO (Ed.): I Normanni- Popolo d 'Europa 1030-1200, Kat. d. Ausstellung Roma 1994. 
Venezia, Marsilio, 1994; M.S. CALO-MARIANI & R. CASSANO (Hg.): Federico JJ-lmmagine e Potere, Venezia, Marsilio, 1995; C. D. 
Fonseca & V. Pace 1995 (wie Anm.l ). 
Die We lie neuerer Publikationen a us Italien steht in Zusammenhang mit den aul3ergewohnlichen Anstrengungen, die von der nationa-
len bis hinunter zur lokalen Ebene untemommen wurden, urn den 800. Geburtstag Friedrichs II. von Hohenstaufen am 26.12.1994 
wiirdig zu feiem, vgl. das Programma des von der italienischen Regierung ins Leben gerufenen ,Comitato Nazionale per le 
Celebrazioni dell'VIII Centenario della nascita di Federico II I 1194-1994" Roma, Tipografia L'Economica, 1994, das aufrund 150 
Seiten zahllose Veranstaltungen, Kongresse, Restaurierungsvorhaben, Publikationen und Editionsarbeiten auflistet. In Deutschland 
hingegen wurde dieser Festtag weitestgehend ignoriert, vgl. A. KNAAK u.a. (Hg.): Kunst im Reich Friedrichs If. van Hohenstaufen. 
Akten des internationalen Kolloquiums zu Kunstund Geschichte der Stauferzeit [Rheinisches Landesmuseum Bonn 1.-3.12.1994], 
Miinchen, Klinkhardt & Biermann, 1996. Zu dem auch Augusta beriihrenden Thema der Buckelquader vgl. A. KNAAK, Der Buckel-
quader im Mittelalter- Oberlegungen zu seiner Verwendung an deutschen und italienischen Bauwerken der Stauferzeit, in: A. KNAAK 
(Hg.): Forvm Fridericianvm 1995- Akten des interna/ionalen Kolloquiums zu Kunstund Geschichte der Stauferzeil [Rheinisches 
Landesmuseum Bonn 8.-1 0.12.1995], Miinchen/Berlin, Klinkhardt & Biermann (im Druck). 
4 Agnello 1935, 150. 
Seitenlange 41 x 41 m, vgl. P.F. PISTILLI: Caste! Maniace a Siracusa, in: Fonseca & Pace 1995, 207-211, hi er p. 207. 
Seitenlange 50 x SO m (ohne die Rundtiirme an den Quadratecken), vgl. V. AsCANI, Castello Ursino a Catania, in: Fonseca & 
Pace 1995, 200-202, hier p. 202. 
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Jahrhunderts Lichtjahre von den MaBstiiben des 
modemen Strafvollzugs entfemte Gefangnis schlie-
Ben. Seitdem stand das Kastell von Augusta leer und 
verfiel. 
Diese neuzeitliche Nutzungsgeschichte verhin-
derte eine genauere kunsthistorische Kenntnisnahme 
des Kastells.7 Das allein reicht aber als Erkliirungs-
versuch ftir das Domroschen-Schicksal des Kastells 
von Augusta nicht aus. Denn die Rahmenbedingun-
gen ftir eine kunsthistorische Bearbeitung der ande-
ren Ostki.isten-Kastelle sind nicht besser: Caste! 
Maniace lag und liegt im Sicherheitsbereich der 
Marinebasis Siracusa,8 Caste[ Ursino in einem Stadt-
viertel von Catania, das als Villenviertel ziemlich 
unzutreffend beschrieben ware. Catania und Siracusa 
standen aber wenigstens leer und waren, wenn auch 
unter Schwierigkeiten, zugiinglich: im Gegensatz zu 
Augusta. Entscheidend scheint mir zu sein, daB 
Augusta von den drei Kastellen dasjenige ist, das bei 
fli.ichtiger Betrachtung am wenigsten Eindruck hin-
terliiBt.9 
Der GrundriB bietet das ebenso einpriigsame wie 
unspektakuliire Bild einer regelmaBigen Karree-
Anlage mit klarer Anordnung der vier Fli.igel urn 
einen Innenhof und einer i.iberschaubaren inneren 
Disposition, aus der bisher nur die von Agnello- auf 
denkbar di.inner Faktenlage - rekonstruierte zwei-
schiffige Arkade im Si.idfli.igel herausragte. 10 Gefan-
gnisnutzung und scheinbare Simplizitat flihrten dazu, 
daB die Augusta betreffenden Ergebnisse der mit 
Heinrich Wilhelm Schulz11 einsetzenden und somit 
bereits hundertftinfundsechzig Jahre wahrenden Be-
schaftigung der deutschen, franzosischen und italie-
nischen Kunstgeschichte mit den staufischen Bauten 
si.idlich der Alpen, di.irftig geblieben sind: es gab his 
vor kurzem weder genaue AufmaBe geschweige denn 
photogrammetrische Aufnahmen, Planunterlagen zu 
erhalten war schwierig oder unmoglich. 
Die Geschichte der Stadt Augusta und des Ka-
stells seit seiner Erbauung soll an dieser Stelle nur 
kurz skizziert werden. Die Historie vom angeblichen 
Schiffbruch Friedrichs II. vor der Ostki.iste Siziliens 
auf der Hohe des heutigen Augusta im Jahre 1229 
und sein daraus resultierender EntschluB, daselbst 
eine Stadt zu gri.inden, gehOrt wohl eher in das Rei eh 
der Legenden. 12 Naheliegender ist die Kausalitat der 
Aufstande von 1232, als friderizianische Truppen im 
Zuge von Repressalien die Berggemeinden Centuripe 
und Montalbano zerstorten, deren Bevolkerung auf 
Befehl Friedrichs II. auf der Halbinsel Maremorto 
Noch 1978 wurde von italienischer Seite beklagt, daf3 die Gefangnisnutzung eine kunsthistorische Bearbeitung Augustas 
vollstandig behindere, vgl. A. CADEI, Fossanova e Caste! del Monte, in: Romanini 1980, I, 191-215, hier p. 202f. (wie An m. I). 
8 Wie in Brindisi (wo das zumindest teilweise staufische Kastell das italienische Marine-Hauptquartier beherbergt), ist auch hier 
schon se it Jahren eine Verlagerung auf historisch weniger sensibles Gebiet geplant. Das neue Gelande steht der italienischen Kriegs-
marine auch bereits zur Verftigung. Woran es jetzt noch hapert ist die Verteilung der Umzugskosten zwischen Verteidigungs-
ministerium, Kultusministerium, der Regione Siciliana und der Stadt Siracusa, frdl. Mitteilung von F. Santalucia, Soprintendenza 
Siracusa (ahnliche Grilnde blockieren seit Jahren die Raumung des Westflilgels des Pal. Barberini in Rom, die dort befindliche 
Offiziersmesse der ita!. Streitkrafte bleibt offensichtlich vorerst weiterhin dort untergebracht). 
9 
,In Augusta hat si eh das Auf3enmauerwerk, mit Tilrmen haf3lich verbaut, er ha !ten, ohne eine Tafelabbildung zu verdienen"- so 
das Verdikt Hanno Hahns (vgl. DERS., Hohenstaufenburgen in Suditalien, Milnchen, Bruckmann, 1961; Copyright: C. H. Boehringer 
Sohn, lngelheim, 1961, 25). 
10 Was Agnello noch als Hypothese formulierte, petrifizierte innerhalb der vergangenen Jahre und Jahrzehnte mit ihrer expo-
nentialen Vermehrung von themenbezogenen Publikationen ohne eigenen Forschungsbeitrag zu einem liebgewordenen, feststehen-
den, bis vor kurzem nicht hinterfragten Faktum, vgl. Hahn 1961, 26; Willemsen 1977, 152 und Cadei 1992, 39. 
11 Schulz (20.12.1808-15.4.1855) begann seine Wanderungen durch Italien- die mit Unterbrechungen 11 Jahre dauern sollten, im 
Jahre 1831 -also vor genau 165 Jahren, vgl. H.W. SCHULZ, Denkmaler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, 4 Bde. und ein 
Atlasband, Hg. F. v. Quast, Dresden, 1860 (Vorwort seines Bruders und Nachlaf3verwalters Wilhelm Karl Heinrich Schulz). 1838 
begleitete Schulz den sachsischen Konig Johann auf einer Rundreise durch SUditalien, und machte nach seiner Rilckkehr nach 
Deutschland im Jahre 1842 steile Hofkarriere, die ihn bis auf den Posten eines ,Geheimen Hof- und Ministerialraths" ftihrte, in wel-
cher Funktion er u.a. das Milnzkabinett leitete. In Italien war Heinrich Schulz ein letztes Mal im Jahre 1846, also genau vor 150 Jah-
ren (Vorwort, p. 14). Wahrend der Straf3enschlachten in Dresden zwischen Demokraten und der koniglichen Armee Ubernahm Schulz 
im Mai 1849 die Sicherung der ihm anvertrauten Milnzschatze gegen ,rebellische Angriffe" (an denen in Dresden ja auf seiten der 
Aufstandischen auch ein Richard Wagner teilnahm). Seine berufliche Beanspruchung verhinderte, daf3 er die von ihm bereits formu-
lierten Fragmente (wie etwa das 1847 verfasste Vorwort, das der Ausgabe von 1860 beigegeben wurde) seines geplanten Werkes 
vollenden konnte. Nach Schulz' Tod 1855 wandte sich sein Bruder Wilhelm an den befreundeten Friedrich von Quast, der in ftinf-
jahriger Arbeit (unterstiltzt von seinem Assistenten Dr. Ernst Strehlke, der als Herausgeber des vierten Bandes mit Dokumenten-
transkriptionen zeichnet) aus den 200 Tage- und Skizzenbilchern Heinrich Schulz' das ftinfbandige Werk kompilierte. Wilhelm 
Schulz auf3erte in der Widmung an Konig Johann von Sachsen die Hoffnung, das postum erscheinende Werk seines Bruders ,werde 
als ein nicht unwillkommener Beitrag fUr die Kunstgeschichte Uberhaupt erscheinen, diese wissenschaftliche Beleuchtung gr613ten-
teils noch unbekannter Kunstwerke Unteritaliens" (ibid. p. IX). 
Der Nachlaf3 von Schulz war bereits 1865, also I 0 Jahre nach seinem Tod vernichtet bzw. nicht mehr auffindbar, so eine Mitteilung 
seines Bruders vom 22.11.1888, vgl. Karl FREY (Hg.), Le vile de' piu eccellenti pittori, scultori e architettori scritte daM. Giorgio 
Vasari pittore et architetto aretino, mit kritischem Apparate, Bd. I, Milnchen, MUller, 1914, 750, Anm. 
12 Agnello 1935, 143. Dort auch (auf den Seiten 144ff.) weitere Erlauterungen zu den folgenden Ausftihrungen. 
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angesiedelt wurde. Der natiirliche Hafen der Halb-
insel wurde mit einem Kastellneubau gesichert, 
gleichzeitig diente dieser auch der Disziplinierung 
der nun im Schatten des Kastells ihr Leben fristenden 
Bergbevolkerung. 13 Im Jahre 1234 nimmt die Stadt 
Augusta bereits als vollwertiges Mitglied mit einer 
Abordnung am Hoftag von Lentini teil, der Kastell-
bau scheint 1242 vollendet gewesen zu sein. 14 Er 
erfiillte eine doppelte Funktion: zum militarischen 
Nutzen trat der handelspolitische, da der Weizen-
export Siziliens ab 1239 nur noch iiber Milazzo und 
Augusta erfolgte- und eben dieser Weizen wurde im 
Kastell, das von vomherein auch als Lagerhaus ge-
plant worden war, gelagert. 15 
Zahlreiche Umbauten in der nachstaufischen Zeit, 
v.a. im 16. und 17. Jahrhundert, ha ben das aul3ere und 
innere Erscheinungsbild des Kastells verandert. 16 Zur 
Katastrophe kam es im Jahre 1693, als nach einem 
verheerenden Erdbeben der im Nordost-Turm gela-
gerte Pulvervorrat Feuer fing und explodierte. Dabei 
wurde der Turm vollstandig, und der angrenzende 
Ostfltigel zu grol3en Teilen zerstort. Bis 1701 zog 
sich ein emeuter, verandemder Wiederaufbau hin. 
1848 wurde im Kastell eine Kaseme der Guardia 
Nazionale eingerichtet, am 14. Oktober 1860 Augus-
ta als eine der letzten Kommunen Italiens von Gari-
baldi-Truppen ,befreit". 
Im Sommer 1994 hat die zustandige Soprinten-
denza von Siracusa damit begonnen, die notwendig-
sten Sicherungsmal3nahmen einzuleiten. Gegenwar-
tig werden die Dacher aller vier Fliigel neu gedeckt 
und der staufische Urbau, soweit er erhalten ist, 
schrittweise von spateren An- und Umbauten befreit. 
Der am besten erhaltene Westfliigel ist bereits zur 
Ganze freigelegt worden. Allerdings kommen diese 
Arbeiten wg. Geldmangels nur schleppend voran; his 
jetzt ist nur der Westfltigel neu eingedeckt worden. 
Die Finanzausstattung der zustandigen Soprintenden-
za von Siracusa erlaubt keinen schnelleren Fortgang 
der Arbeiten, da ihr ftir die Sicherungsarbeiten am 
gesamten kulturellen Erbe der von ihr verwalteten 
Region mitjahrlich umgerechnet 30 Millionen Mark 
eine Summe zur Verfugung steht, die angesichts der 
anstehenden Aufgaben zu gering bemessen ist. 17 
Wahrend eines Forschungsaufenthaltes im Herbst 
1995 wares mir mit Erlaubnis der Soprintendenza 
von Siracusa moglich, den Bau eingehend zu unter-
suchen und mir ein Bild von den untemommenen 
Arbeiten zu machen. 18 Die Grabungen im Bereich 
des Stidfltigels ermoglichen bisher ungeahnte Ein-
blicke in die Gestalt des staufischen Urbaus. 
Neue Erkenntnisse ergaben sich v.a. zu zwei Bau-
bereichen: dem Wolbungssystem des Kastells (,Kas-
tenrippen") und der Grundril3gestaltung des Si.idfli.i-
gels. Im Zusammenhang mit dem Wolbungssystem 
von Augusta hatte Agnello beilaufig erwahnt, dal3 es 
si eh hierbei urn die aus Siracusa und Catania bekann-
ten ,Kastenrippen" handelt, dh. Bandrippen von an-
nahemd quadratischem Querschnitt mit abgefasten 
Kanten. 19 Damit erstreckt sich die bereits am Grund-
13 Durch die laufenden Grabungen zu verifizieren ist die Hypothese von einem an gleicher Stelle einstmals vorhandenen riimischen 
Kastell-Vorgiingerbau der Stadtgriindung des Octavian Augustus'. Fiir die ,Bodenschatze" der romisch-antiken Stadt interessierte 
sich auch der Augustaner Rechtsprofessor Alberta Comenal, der im Marz 1240 von Fried rich 11. die Erlaubnis erhielt, auf dem Stadt-
gebiet Grabungen durchzufiihren mit dem Ziel, maximas inventiones zu finden. Der vorsichtige Kaiser stellte dem ,Archaologen" 
Comenal allerdings zwei Aufpasser zur Seite, die alle Funde dem Kaiser zu melden hatten. Interessant an dem Erlaubnisschreiben 
Friedrichs ist die Tatsache, dal3 offensichtlich keine Vorstellung einer abgeschlossenen, weit zuriickliegenden Antike existierte, son-
dern dal3 die tilteren Kunstwerke des octavianischen Zeitalters als Teil eines bis in die Gegenwart reichenden Zeitkontinuums gese-
hen wurden - mit dem Unterschied, dal3 die Qualittit der tilteren Kunst als den meisten ,zeitgeniissischen" Kunstwerken iiberlegen 
angesehen wurde, vgl. Agnello 1935, 148. 
14 Agnello 1935, 151 mit dem Text einer im 19. Jahrhundert zerstiirten Inschrift, die die Jahreszahl 1242 beinhaltete. In der Liste der 
castra exempta von 1240 tauchen Augusta und Lentini, die wohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt waren, noch nicht auf. 
15 Vgl. Kantorowicz 1927, 260f.; Pistilli 1995, 198. Es ware noch zu untersuchen, inwiefern die Lagerhauszweckbestimmung Ein-
tlul3 auf die Grund- und Aufril3gestaltung hatte. Offenbar spricht die Anordnung der Entliiftungssystembestandteile (Fenster bzw. 
,Schiel3scharten") fiir eine spezifisch-konservierende Zweckbestimmung des Erdgeschosses, frdl. Mitteilung von Frau PO Dr. 
Dorothee Sack I Frankfurt a. M. auf dem Forvm Fridericianvm 1995 (Bonn). 
16 Interessantes Material hierzu wie auch zur Rolle des Milittirarchitekten Carlos Grunemberg bei der Umgestaltung der 
friderizianischen Kastelle im 17. Jahrhundert find et sich im Fondo Mapas, Pianos y Dibujos des Archivo General de Simancas, Spa-
nien, vgl. Angela GUIDON! MARINO, Disegni di fortificazioni siciliane nell 'Archivio di Simancas, in: Storia delta Cilia 2, 1977, 50-
64, ebd. Urbanistica e Ancien Regime nella Sicilia barocca, 3-49, sowie zuletzt Alberti 1995, 425. Ich danke Dr. Karin Hellwig 
(Zentralinstitut Miinchen) von der Car! Justi Vereinigung zur Forderung der kunstwissenschafllichen Zusammenarbeit m it Spanien 
und Portugal ftir hilfreiche Auskiinfte zu diesem Thema. 
17 Die Dimension der durchzuftihrenden Sanierungsarbeiten wird allein schon durch die rund 3500 Quadratrneter grol3e Dachtltiche 
von Augusta verdeutlicht. 
18 Die anderen Fliigel des Kastells prtisentieren sich noch im verbauten Zustand, die Grabungen im Siidtliigel stehen erst an ihrem 
Anfang, die Trennwand zum Turminneren des Mittelturms im Siidtliigel ist immernoch geschlossen (Stand: Oktober 1995). 
19 Agnello 1935, 175ff. Die Kastenrippen den friderizianischen Kastelle sind eine reine Zierform, sie erftillen keinerlei statische Funk-
tion, was man daran erkennen kann, dal3 die Gewiilbe auch dort erhalten sind, wo die Kastenrippenkonstruktionen eingestiirzt sind oder 
nachtrtiglich abgeschlagen wurden, vgl. P.F. PISTILLI, Castello di Augusta, in: Fonseca & Pace 1995, 198. Dies ist ein weiterer Beleg 
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ril3 ablesbare Verwandschaft mit den auf quadrati-
schem Grundril3 erbauten Kastellen Maniace und 
Ursino also his in Baudetails. Agnello hat weitere 
westsizilianische Beispiele fiir die Verwendung die-
ser Bauform beibringen konnen: so in Siracusa den 
Palazzo Landolino-Bonnanno, den Palazzo Bellomo 
und den Palazzo Arcivescovile, die alle in die erste 
Halfte des 13. Jahrhunderts datiert werden.20 
Uber die bisherige, nur beilaufige Erwahnung der 
Kastenrippe als bauplastischer Detailform hinaus 
lohnt es sich aber, diese in der friderizianischen Bau-
kunst weit verbreitete Wolbungszier einmal etwas 
eingehender zu betrachten, zumal sie auch im 
bekanntesten Bauwerk Friedrichs, in Caste! del 
Monte, verwendet wurde. Eine gezielte Recherche 
fiihrt rasch zu weiteren, gleichzeitigen Stauferbauten 
im Regno, deren Stiitzensystem Kastenrippen auf-
weist, so etwa das Kastell von Cosenza,21 der 
Bergfried des Kastells von Lagopesole,22 die Annex-
raume des Briickentors von Capua,23 das Kastell von 
Salemi,24 und die Torre Federiciana in Enna (die al-
lerdings wohl in die zweite Halfte des 13. Jahrhun-
derts zu datieren ist).25 
Die Kastenrippenkonstruktionen mit ihrer auffal-
ligen formalen Verwandschaft zu den Bandrippen-
gewolben des 12. Jahrhunderts der Dome in A versa, 
Speyer und Worms26 sind innerhalb der Sakralarchi-
tektur eine typisch zisterziensische Bauform der Zeit 
fiir die Bedeutung, die die friderzianischen Baumeister dieser bauplastischen Zierform zugemessen haben mtissen, da sie sie ohne kon-
struktive Notwendigkeit als Schmuckform angewendet haben; vgl. all g. hierzu R. BARTHEL, Tragverhalten gemauerter Kreuzgewolbe, 
Phil. Diss. 1991 [Aus Forschung und Lehre 26], Karlsruhe, 1993. 
20 Agnello 1935, I77, vgl. auch H. M. SCHW ARZ, Die Baukunst Kalabriens und Siziliens im Zeitalter der Normannen, Romisches Jahr-
buch for Kunstgeschichte 6, I942-44, 1-II2, hi er p. 76, der wie schon Agnello vor ihm auf diese spezifische Rippenform in staufischem 
Zusammenhang in Stiditalien hinweist (ohne den von ihm benutzten Agnello hier zu zitieren). Er umschreibt diese Rippenform, wie 
beispielsweise im Zusammenhang mit der Kirche S. Miche1e in Altavilla Milicia bei Pa1ermo, wo das Kryptagewo1be von Rippen ,mit 
dem Profil eines scharfkantigen Rechtecks" getragen werde. ,Rechteckige Form mit abgetlachten Kanten haben die Rippen samtlicher 
Bauten der Stauferzeit [auf Sizi1ien ]: Syrakus, Catania, Augusta, Enna I Torre, Syrakus: Pal. Vescovile und Lando1ino-Bonnanno", zu 
erganzen sind hier mit Agnello die erwahnten anderen Bauten dieser Wo1beform, u.a. das heutige stadtische Museum Pal. Bellomo 
(Agnello 1935, I77), das nach dem schweren Erdbeben (,di Sant' Agnese") von I978 mittlerweiie restauriert und wieder der Offentlich-
keit zuganglich ist. Schwarz weist auch auf die Kirche Sta. M aria de Sea lis bei Messina hin (besser bekannt unter dem volksttimlichen 
Namen Sta. Maria della Valle bzw. La Badiazza, einige Ki1ometer westlich von Messina bei Scala an der Landstral3e Richtung Palermo 
gelegen, vgl. TCI Sicilia, Mi1ano, 6 I989, 885), die er ais einzige vollstandig rippengewolbte Kirche des 13. Jahrhunderts auf Sizilien 
bezeichnet (Schwarz I942-44, 76, und G. AGNELLO, L 'architettura civile e religiosa in Sicilia nel/'eta sveva, Roma, 1961, 247-283, 
speziell p. 268, Ab b. I66). Diesel ben Rippenprofile hatte Schwarz bereits auf dem stiditalienischen Festland, etwa in Apulien, ausge-
macht, und diese a Is ,typisch zisterziensische Form" charakterisiert, m it normannischen Vorlaufern u.a. am Do m von A versa (Gurt-
rippen) (ibid. p. 77), vgl. hierzu auch G. URBAN, Der Dom von Aversa, in: A. Knaak (u.a.) (Hg.), 1996,94-105 (wie Anm.3). Zur 
Badiazza vgl. auch zuletzt P. BELLI D'ELIA, Gli edifici sacri, in: Fonseca & Pace I995, 85-92, hier p. 86, Abb. 2 und 3. 
21 Zu Cosenza (Maf3e ea. 50 x 30 m, vgl. M. BORRETTI, // Castello di Cosenza, Cosenza, 1940, 5, sowie R. GALDIERI, I1 Castello di 
Cosenza, Bollettino dell'Istituto storico e di Cultura del/'arma del Genio I7, I951, 62-79; V.M. EGIDI, I1 Castello di Cosenza in un 
documento aragonese deii'Archivio di Stato di Napoli, Calabria Nobilissima I3, 1959, I5-27 u. 15, I961, II9-I28; G. DONATO 
DONATELLO, Il Castello di Cosenza, Magna Grecia 13, I978, 7-9; P. NATELLA (u.a.), Per la storia del Castello di Cosenza; Magna 
Grecia I4, I979, 17f.; M. BORRETTI, Il castello di Cosenza, a cura di R. Borretti, Cosenza, I983; Maria Pia DI DARIO-GUIDA, La 
stauroteca di Cosenza e la cultura artistica del/'estremo sud nell 'eta normanno-svevo, Cava dei Tirreni, Di Mauro Editore, 1984, fig. 
I 0; zuletzt L. SANTORO, Castelli nell'Italia meridionale, in: D'Onofrio I994, 209ff., hi er: p. 2I3 und Dario GUIDA, Calabria Federiciana; 
in: C. Mariani I995, 343-355, hier 354. Die Burg von Cosenza gehort bisher leider zu den zu Unrecht auf3erhalb der Be-
trachterperspektive der Stauferforschung liegenden staufischen Bauten in Stiditalien (ihre am heutigen Baubestand k1ar unterscheidbaren 
staufischen Tei1e (etwa die oktogonalen Ecktiirme an der Stidseite) gehoren zum qualitatvollsten, was wiihrend der Stauferherrschaft im 
Regno erbaut wurde). Ahnliches gilt fUr das Castello von Sa1emi, vgl. Anm. 22. 
Daher ist in Bezug auf Cosenza auch Cadei zu korrigieren, der noch der Meinung war, hi er ware- wie seiner Meinung nach auch in 
Melfi - kein einziges staufisches Bautei1 mehr vorhanden, vgl. A. CADEI, I castelli federiciani - concezzione architettonica e 
realizzazione tecnica, Arte Medievale 11 serie, Anno VI.2, 1992, 39-67, hi er p. 39. Zuzustimmen ist ihm in Bezug auf den von ihm (wie 
schon von L. BRUHNS, Hohenstaufen-Schlosser, Konigstein/Ts., Langewiesche, I93 7, I 0, 55 Jahre zuvor) ins I6. Jahrhundert datierten 
Turm von Termoli, ebd. 
22 Allerdings hande1t es si eh hi er urn ,abgetreppte" statt abgefaste Kanten bzw. ( das la13t si eh auf dem mir zuganglich Photomaterial 
nicht recht beurteilen) urn Kastenrippen mit vorgelegten Wu1sten, vgl. M.A. AVAGNINA, Lagopesole- Un problema di architettura 
federiciana, in: Romanini 1980, 153-I74, hi er p. I68, Ab b. 13 (wie Anm.l ), der auch daraufhinweist, daf3 dadurch der zuvor immer 
als frilhester Bauteil aufgefaf3te Bergfried (vgl. Willemsen I977, 146-148, hi er p. I4 7) nun auch in die I240er Jahre zu datieren ist. 
23 ABULAFIA, Frederick !/-A medieval Emperor, London, Alien Lande I The Penguin Press, I988, 288; 
24 E. CARUSO, I1 Castello di Salemi, in: di Stefano & Cadei 1995, 582-609; am Castello von Sa1emi verftigen alle drei erhaltenen 
Ecktilrme, die beiden kleineren quadratischen und der run de dreistOckige Turm ( der im Inneren einen achteckigen Grundrif3 aufweist), 
tiber grof3artige Kastenrippenwo1bungen, vgl. ibid. Ab b. 10-16. 
25 Hierzu zu1etzt S.A. ALBERTI, Enna- La Torre di Federico, in: Di Stefano & Cadei 1995, 56I-58I, hi er p. 562 sowie die Abb.en 
8-10, I4, IS. 
26 Zu A versa: M. D'ONOFRIO, Precisazioni sull' Ambulatorio della Cattedra1e di A versa, Arte Medievale 7, 1993, 65-79, Abb. 4-8 u. 
17, sowie zuletzt G. URBAN, Der Normannendom von A versa- Untersuchungen zur Baustruktur, in: A. Knaak (u.a.) I996, 94-I 05, Abb. 
p. IOI (wie Anm. 3). Zu den deutschen Domen D.v. WINTERFELD, Die Kaiserdome Speyer, Mainz, Worms und ihr romanisches Um-
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von der Mitte des 12. his zur Mitte des 13. Jahrhun-
derts, wie sie sich an zahlreichen Klostem des Or-
dens in Frankreich, Spanien, Portugal, Deutschland, 
Osterreich und Italien nachweisen Hil3t, und zwar vor-
zugsweise entlang der auf Clairvaux zutiickgehenden 
Filiationslinien. 27 In Si.idwesteuropa gehOren hierzu 
u.a. Pohlet, Santes Creus, Alcohas;a, aher ehen auch 
Clairvaux selher.28 Von Alcohas;a (Portugal)29 im 
aul3ersten Westen Europas his nach Italien erstreckt 
sich das Verwendungsgehiet dieser Rippenform, hier 
zu helegen durch die fUr die friderizianische Bau-
kunst wichtigen Kloster Casamari, Fossanova, 
Ripalta, Matina und Samhucina.30 In Italien hatte die 
aul3erst dynamische Aushreitung des Ordens schon 
vor der Jahrhundertmitte hegonnen: von Clairvaux 
(1115) aus flihrt die Filiationslinie nach Samhucina 
(1139), das nachtraglich der spateren Gtiindung 
Casamari (1152) unterstellt wurde, sowie nach 
Matina (1180) und S. Galgano (1201); ehenfalls der 
Filiationslinie von Clairvaux gehort das in Savoyen 
gelegene Grand Selve (1145) an, das wiederum Sau-
tes Creus (1152) in Katalanien gtiindete; von SS. 
Vincenzo ed Anastasio/Rom (1140, dem heutigen 
Tre Fontane), aus gri.indeten die Monche Casanova 
(1195, mit Tochtergtiindung Ripalta I Gargano 1201) 
und S. Maria di Arahona (hei Chieti, Ahhruzzo 
Molise), von der Clairvaux-Filiation Hautecomhe 
(1135, Hochsavoyen) wurden Fossanova (1135) und 
S. Maria di Ferrara gegtiindet. 31 Die Tatsache, daB 
diese Ahteien - im Gegensatz zu Filiationen der 
anderen zisterziensischen Urkloster - i.iherwiegend 
Kastenrippen aufweisen, legt den Schlul3 nahe, die 
Aushreitung dieser spezifischen Wolhungsform im 
siidlichen Italien und in Spanien auf einen einzigen 
Ursprung, namlich Clairvaux zutiickzuflihren.32 
land, Wilrzburg, Zodiaque-echter, 1993, 87f.; Speyer, Vierung und Nordquerarrn (Abb. 18); die rundbogig geschwungenen Bandrippen 
van Speyer werden van Winterfeld als Teil van Bau II datiert (vor I 082 his nach 11 06); zu Speyer vgl. auch B. ScHOTZ, Romanik- Die 
Kirchen der Kaiser, Bischofe und Kloster zwischen Rhein und El be, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1990, 36 (Ab b. 116), wo auf die 
Synchronizitat mit der Rippenwolbung in Durham I England hingewiesen wird. Winterfeld (a.a.O. p. 88) ist der Auffassung, die (durch 
Balkenreste mogliche) Datierung der spitzbogigen Worrnser Bandrippen auf 1132/37 zeige, dal3 Bandrippen auch schon zu Beginn des 
12. Jahrhunderts moglich waren (Abb. 54, Schiltz 1990, Ab b. 132). Die 1106 noch nicht geweihte, aber wohl schon weitgehend fertig-
gestellte Speyrer Afrakapelle (in der injenem Jahr der Leichnam Heinrichs IV. aufgebahrt wurde) weise ilbereinstimmende Steinmetz-
zeichen mit den Bandrippen auf, so daB die Bandrippen van Speyer in das erste Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts zu datieren seien. 
27 Die Hauptfiliationsgebiete van Clairvaux waren Nordfrankreich, England, Italien, Nordspanien und Skandinavien, vgl. F.v.d. 
MEER, Atlas del 'ordre Cistercien, Paris-Bruxelles, Editions Sequoia, 1965, Obersichtskarte I; die deutschen Filiationen des Ordens 
gingen ilberwiegend van Morimond aus; 
28 Vgl. J.E. CIRLOT, Tarragona, PobletySantes Creus, Los Monumentosde EspafiaXIX, Madrid, Ed. Plus Ultra o.J., 1961, 129. Poblet, 
Bibliothek mit Kastenrippen, 132: Poblet, Keller mit Kastenrippen. Zu Poblet (urn 1162 begonnen) vgl. auch J. SYDOW (u.a.), Die Zister-
zienser, Stuttgart, Belser, 1989, 190f., Abb. 45-49, und G. DUBY, Die Kunst der Zisterzienser, Stuttgart, Klett-Cotta, 1993, Abb. 138. Zu 
Sanies Creus (gegr. 1169) vgl. Sydow 1989, 191, Abb. 51, sowie A. PLADEVALL, Els monestirs catalans, Barcelona, 1970, passim. 
Auch an dem van Philippe I!. Auguste (1180-1220) begonnenen Louvre kamen an spater angefUgten Bauteilen Kastenrippen zur Anwen-
dung, hauptsachlich aber (die in Frankreich weit verbreiteten) Doppelwulstrippen, wie sie etwa auch die Sainte Chapelle aufweist (bei-
de 1240-50 datiert), vgl. M. FLEURY & V. KRUTA, Le Chateau du Louvre- Guide et Monographie par les Directeurs des fouilles de la 
Cour Cam!e du Louvre, Paris, Edition Atlas, 1990 (Kastenrippen und Doppelwulstrippen in einem Ncbengewolbe, der sag. salle St. 
Louis, Abb. 63). Auch weitere Pariser Profanbauten des 13. Jahrhunderts weisen Kastenrippen auf, so die Kellergewolbe der Maison 
d'Ourscamp (44, rue F. M iron, 75004 Paris), vgl. Paris et sa ban lieu (Guide vert Michelin), Paris, Michelin, 1972, I 02 (es handelt sich 
urn den Hof der Abtei Ourscamp) und F. DUNCAN & L. GLASS, Knaurs Stadtfiihrer Paris, Milnchen, Droemer-Knaur, 1992, I 08f. 
Weitere Beispiele ftir die Verwendung van Kastenrippen in profanem Zusammenhang halt die Stadt Provins (sildostlich van Paris) 
bereit, und zwar in der Grange aux Dimes aus dem 12. Jahrhundert (bemerkenswert dart auch die erhaltene, an ihrem Socket 
geboschte Stadtrnauer), vgl. K. BUSSMANN, Paris und die !le de France, Koln, Dumont, 21981, 434f. und Ab b. 123. 
29 Duby 1993, Ab b. 137; zu Alcoba~a vgl. neuerdings H. SCHOMANN, Kunstdenkmiiler der iberischen Halbinsel- Teilll Portu-
gal und Nordspanien, Darmstadt, WB, 1996, 38-44, Abb. 4-9. 
30 Darauf ist bereits vor langerem hingewiesen worden, allerdings ohne Erwahnung der Kastenrippe, und ohne daB diesem Hinweis 
schon einmal nachgegangen warden ware, vgl. W. KRONIG, Zur historischen Wertung der Zisterzienserarchitektur, in: P. PELLEGRINO 
(et al.) (Ed.), I Cisterciensi e if Lazio- Atti delle Giornate di Studi (Mai 1977), Roma, Multigrafia, 1978,43-52, hi er p. 46; Duby 1993, 3. 
31 Vgl. die Stammtafel bei Wagner-Rieger II/1957, 11. 
32 Aufgrund der bauplastischen Detaililbereinstimmungen dieser Kloster ist der (mehr als I 00 Jahre alten) Meinung von Dehio zu 
widersprechen, die Filiationslinien spiel ten ftir die Ausbildung baulicher Besonderheiten keine Rolle, was er am Beispiel von Fossanova 
festzumachen versuchte, das zwar eine Clairvaux-Filiation, aber im Pontigny-Stil gehalten sei (was allerdings nur ftir den GrundriB, aber 
nicht ftir den Aufrif3 gilt), vgl. G. DEmo, Zwei Zisterzienserkirchen- Ein Beitrag zur Geschichte der Anfange des gotischen Stils, Jahr-
buch der kg!. Preussischen Kunstsammlungen 12, 1891,91-103, hier p. 98. 
Zu dem von der Kunstgeschichte straflich mif3achteten Clairvaux generell vgl. J.-F. LEROUX (Ed.), Histoire de Clairvaux- Actes du 
Colloque de Bar-sur-Aube I Clairvaux 22. u. 23.6.1990, Bar-sur-Aube, Nemont, 1991, darin u.a. B.v. REETH, Les grandes dates de 
I 'histoire de Clairvaux de St. Bemard a la Revolution, ebd. 31-44 (weist darauf hin, daf3 zur Klostergeschichte im Archiv des 
Departements Aube 3000 unpublizierte Dokumente lagem); Ab b. p. 36: Cellerarium mit Kastenrippen-Wolbung; M. MIGUET, La demo-
lition de l'eglise de Clairvaux, in: ebd. 231-243; J.M. Musso, La restauration du Batiment des Convers del' Abbaye de Clairvaux, ebd. 




Verbindungen zwischen Augusta und Clairvaux 
bestehen allerdings noch auf anderer Ebene, da Clair-
vaux seit der franzosischen Revolution ebenfalls als 
Zuchthaus genutzt wird.33 Der franzosische Staat 
kaufte die Klosteranlage 1808 van einem Privatun-
temehmer zuriick, die Kirche wurde 1812 von einem 
i.ibereifrigen Architekten vollstandig abgerissen. Na-
poleon lieB zu diesem Zeitpunkt 13 zentrale Zucht-
hauser einrichten, davon neun in ehemaligen Klo-
stem. Clairvaux wurde eines davon, und in der Folge 
im 19. Jahrhundert das groBte Zuchthaus Frank-
reichs.34 Ein 1970 auf dem Klostergelande fertigge-
stellter Gefangnisneubau fi.ihrte einerseits dazu, daB 
das Kloster Clairvaux selbst seit 1971 leersteht und 
verfallt, die Klostergebaude aber wg. des neuen Ge-
fangnisses immemoch Teil des Sperrgebietes sind. 
Erst seit einigen Jahren werden an diesem groBten 
erhaltenen Zisterzienserbaukomplex Frankreichs 
Restaurierungsarbeiten untemommen, so wurde 
zwischenzeitlich der Konversenbau von Clairvaux II 
restauriert. 35 Clairvaux teilt- offensichtlich wegen 
der Gefangnisnutzung - das Schicksal der meisten 
friderizianischen Bauten auch in der Hinsicht, daB 
i.iber diesen so eminent wichtigen Klosterbau er-
staunlich wenig bekannt ist, und daher ein hochst-
interessantes Forschungsobjekt bisher vergeblich der 
kunsthistorischen Bearbeitung harrt.36 
Der Verwendungsbereich der Kastenrippen er-
streckt sich in der europaischen Baugeschichte des 
Mittelalters (worunter die nachfolgenden Bauten 
hier ebenfalls gezahlt seien) bis zu Kreuzfahrer-
bauten im ,Heiligen Land", und zwar sowohl an 
Sakralbauten wie etwa der Chapelle des Templiers 
in Tortosa37 als auch an Profanbauten.38 Nordlich 
der Alpen finden sich Kastenrippen in zisterzien-
sischem Zusammenhang im Char van Maulbronn,39 
in Heiligenkreuz und Lilienfeld in 6sterreich,40 im 
Burgenbau beispielsweise an der Di.imitz der Burg 
33 Am 15.1.1792 war Clairvaux (wo 1788 noch der Bau einer neuen Abtei begonnen warden war) beschlagnahmt warden, und die 
letzten 26 von ehemals 800 Monchen mul3ten die Abtei verlassen, vgl. Reeth, in: Leroux 1991, 42 (wie Anm. 32); zu diesem Zeit-
punkt war das Kloster imrnernoch Grol3grundbesitzer (15 .000 Hektar Wald und 4.000 Hektar Ackerboden, ebd.). 
34 1858 waren hi er 1650 miinnl. und 489 weibliche Gefangene untergebracht, sowie 555 Kinder. Zwischen 1940 und 1944 wurde 
Clairvaux von der deutschen Gestapo als Sonderlager benutzt; 
35 Vgl. Mousso 1991 (s.o.); 
36 Beleg flir das getreulich tradierte Nichtwissen diesem Bau gegeniiber ist W. BRAUNFELS, Abendliindische Klosterbaufamst (Du Mont 
Dokumente- Reihe KunstgeschichteiWissenschaft, hg. E. Grassi und W. He13), Koln, DuMont, 4 1980, 130, der berichtet, das Kloster 
sei ,bis aufgeringe Teile von den Fanatikern der Vernunft in der franzosischen Revolution abgerissen warden". Davon kann keine Rede 
sein, einzig die Kirche fie! der Zerstorungswut des den Zuchthausumbau leitenden Architekten Gilbert zum Opfer, der entgegen einem 
Beschlul3 des Zivilgebiiuderates des Departements diese abreil3en liel3. Alle iibrigen Abteibauten der verschiedenen Bauphasen (so auch 
die weitliiufigen Barock-Gebiiude) harren noch der kunsthistorischen Bearbeitung, denn sie blieben gliicklicherweise erhalten, was von 
franzosischer Seite darauf zuriickgeflihrt wird, dal3 die Klosteranlage schlicht zu weit von der niichsten Stadt entfemt Jag, urn bequem 
als Steinbruch zu dienen, vgl. J.F. LEROUX, Clairvaux Prison de 1808 a nos jours - Evolution de la vie penitentiere et de la prison 
politique de Blanqui a Maurras, in: Leroux 1991, 45-59, hi er p. 46. 
37 Vgl. C. ENLART, Les monuments des croises dans le royaume de Jerusalem- Architecture religieuse et civile. Atlas 2, Paris, 
Geuthner, 1927, 174, Tortosa, Chapelle des Temp tiers, mit Kastenrippen auf Blattkonsolen. 
38 AkkoiSt. Jean d' Acre, Krypta des hlg. Johannes I ,Manoir", d.i. Hauptquartier und Verwaltungskomplex des Johanniterordens, 
datiert 12./13. Jahrhundert. Es handelt sich urn das Refektorium des Ordens (3 Rundpfeiler mit Durchmesser 3 m, friihgot. Spitzbogen-
gewolbe mit Kastenrippen, urspriinglich 12 m hoher Saal, m. vgl. W. MOLLER-WIENER, Burgen der Kreuzritter im Heiligen Land, auf 
Zypern und in der Agiiis, Miinchen/ Berlin, DKV, o.J. [1966], Abb. 200; E. GORYS, Das heilige Land, Dumont Kunstreiseflihrer, Koln, 
Dumont, 12 1995, 368, Abb. 69. Im Bereich des Deutschen Ritterordens, der auffalligerweise an seinen Bauten (soweit sie zumindest in 
Ruin en erhalten sind) nirgends Bucke1quader verwendete, lassen si eh Kastenrippen mit gekehlten Abfasungen auf seiner Burg Montfort 
I Starkenberg nachweisen, vgl. N. v. HOLST, Der deutsche Ritterorden und seine Bauten von Jerusalem bis Sevilla, von Thorn bis Narwa, 
Berlin, M ann, 1981, 38, Abb. 22 (dart gefundene Schlu13steine, an den ender Rippenquerschnitt ablesbar ist). 
39 Vgl. Schiitz 1990, 57 (wie Anm. 24), geweiht 1178, diesem Vorbild folgt It. Schiitz noch in der zweiten Hiilfte des 12. Jahrhunderts 
die Zisterzienserkirche in Walderbach am Regen ( ebd. ). Das Herrenrefektorium in Maulbronn ( 1220/25) zeigt m it Doppelwulstrippen 
die Fortentwicklung der einfachen Kastenrippe, wie sie sich in Frankreich durchgesetzt hatte (Abb. 208). Auch der Magdeburger Dam 
weist im Chorbereich Kastenrippen mit gekehlten Abfasungen bzw. Doppelwulstrippen auf ( 1230135), (Abb. 204). Die Pfarrkirche von 
Rosheim I Elsal3 weist in ihrem Inneren im Gefolge von Speyer und Worms Kastenrippen im Querhaus, Wulstrippen in Vierung und 
Mittelschiff, sowie Kastenrippen mit aufgelegten Wiilsten im Chor auf(datiert urn die Mitte des 12. Jahrhunderts, p. 45, Ab b. 136/137), 
Kastenrippen mit vorgelegten Wiilsten finden sich auch in der Klosterkirche St. Johann, Saveme I Elsal3, die zwischen 1130 und 1145 
erbaut wurde, p. 45, Abb.l38, iihnliche Rippen sind schliel3lich (urn 1200) auch im Mainzer Dom errichtet warden (p. 36f., Abb. 124). 
I m Langhaus der Zisterzienser-Klosterkirche von Casamari wurden ebenfalls Kastenrippen m it vorgelegten Wiilsten verwendet, wie sie 
auch das Obergeschol3 von Caste! del Monte aufweist (dart im EG reine Kastenrippen), vgl. hierzu AA VV, L 'Abbazia di Casamari, 
Casamari, 1992, Abb. S. 24 u. 26, bzw. A. Cadei 1980, Abb. 9110 (wie Anm. I); N. VLORA, G. MONGELLI & M. RESTA, !I Segreto di 
Federico JJ- (Oltre if Castello, oltre if Monte}, Galatina, Congedo, 1988, Tav. 20 und V. ASCANI, Caste! del Monte, in: di Stefano & 
Cadei 1995, 214ft'., hier Ab b. p. 2161217; bzw. C. WILLEMSEN (Hg.), Caste! del Monte- Das vollendetste Baudenkmal Kaiser Fried-
richs des Zweiten, Insel Biicherei Nr. 619, Frankfurt/M, Inset Verlag, 41990, Abb. 28 und 52 (Gewolbe des 7. Saales im Erdgeschol3 
und des 6. Saales im Obergescho13); H. GOETZE, Caste! del Monte- Gestalt und Symbol der Architektur Friedrichs If, Miinchen, Prestel, 
1986, Ab b. I 03/104. 
112 
Das Kastell von Augusta - Neue baugeschichtliche Erkenntnisse 
Ramsberg41 bei Goppingen, aber auch in der 
,Umgangshalle" der Burg Lockenhaus42 im Bur-
genland (Osterreich) und am Schlof3 Chillon 
(Genfer See zwischen Montreux und Villeneuve).43 
40 Schiitz 1990, 57; R. WAGNER-RIEGER, Die Bedeutung des Bauherren fiir die Gestaltung von Zisterzienserkirchen, in: P. 
PELLEGRINO et al. (Ed.), I Cisterciensi e il Lazio- Atti delle Giornate di Studi (Mai 1977), Roma, Multigrafia, 1978, 53-61, hi er p. 54 
und 58; Kastenrippen weisen auch das 1147 geweihte Langhaus der Marienkirche in Themberg (ibid. p. 54) und der Kapitelsaal des 
Zisterzienserklosters Zwettl auf (ibid. p. 60); vgl. auch R. W AGNER-RIEGER, Mittelalterliche Architektur in Osterreich, Darmstadt, WB, 
1988, dort pp. 68ff. zu Heiligenkreuz (1135-1187) (auch Tafel V; Ab b. 49: die Wolbung des Dormitoriums erfolgte durch Kastenrippen 
mit gekehlten Abfasungen ), pp. 91 ff. zu Lilienfeld (1202~ 1263 ), ahnliche Kastenrippen wie im Dormitorium von Heiligenkreuz noch 
im siidlichen ,Lauthaus" der Stiftskirche Kremsmiinster (Tafel XII, der Bauherr, Abt Heinrich (1220-1247) gehorte zur staufischen 
Adelspartei, die SchluBweihe wurde 1277 vollzogen, pp. I 05f.), im Mittelschiffgewolbe der Liebfrauenkirche in Wiener Neustadt (Ab b. 
43, Weihe 1259, vgl. pp. 103f.) sowie im Gewolbe der ehem. Dominikanerkirche Krems (Abb. 57, der Bau wurde 1236 begonnen, und 
vor 1280 fertiggestellt, pp. 117f. ). 
41 Zu Ramsberg, Gmd. Donzdorf (bei Goppingen), vgl. E. ADAM, Baukunst der Stauferzeit in Baden-Wiirttemberg und im Elsaft, 
Stuttgart/ Aalen, Theiss, 1977, 168, die Kastenrippen ruhen hi er auf oktogonalen Pfeilem, Adam bezeichnet sie als ,vielleicht unter dem 
EinfluB siiditalienischer Stauferkastelle entstanden" und ,vom gleichzeitigen Kirchenbau unabhangige Gewolbeform"; W. HoTZ, 
Pfalzen und Burgen der Stauferzeit- Geschichte und Gestalt, Darmstadt, WB, 31992, 171 f., ,die Formen gehoren dem zweiten Viertel 
des 13. Jahrhunderts an", die ,Rippenquerschnitte" sieht Hotz abhangig vom Kapitelsaal Neuweiler, dem Palas von Liitzelstein und der 
Johanneskapelle des Stral3burger Miinsters; S. UHL, SchloB Ramsberg- Anmerkungen zu Baubestand und Baugeschichte, in: Ho-
henstaufen- Helfenstein, Historisches Jahrbuch fiir den Kreis Goppingen 4, 1994, 39-66, hi er p. 59ff. versucht das Diimitzgewolbe 
urn die Mitte des 16. Jahrhunderts zu datieren, daftir sprache auch ,der mit dem Gewolbe gleichzeitige Kellerhals und dessen Hofportal, 
in dem von gotischen oder romanischen Elementen nichts zu spiiren ist". Warum aber sollten Bauherren des 16. Jahrhunderts das Ge-
wolbe im ,archaischen" Stil des 13. Jahrhunderts ausflihren lassen, den Kellerhals und sein Portal aber in denen des 16.? Welchen Grund 
konnte es flir eine solche ,merkwiirdige" Entscheidung gegeben haben? Hierzu bleibt Uhl eine Erklarung schuldig. Auch die stilistische 
Einordnung des Gewolbes in eine ,.spatgotische Tradition" wirkt gewagt (ebd., Ab b. 27, 31, 32). Die AuBenmauem der Diimitz jeden-
falls bestehen aus Buckelquadem, die ins 13. Jahrhundert datierbar sind (vgl. ebd. Abb. 28129). Offensichtlich sind Uhl die stilistischen 
Vorbilder der Kastenrippen im zisterziensischen bzw. friderizianischen Bereich unbekannt, sonst hatte er die uniibersehbare Nahe des 
Ramsberger Diimitzes zu eben diesen Bauten erkennen miissen. Er selber raumt ein, daB die Steinmetzzeichen der Kastenrippen ,eher 
in romanische Zeiten" zu gehoren scheinen. Daher bleibt die bisherige Datierung des Diirnitzgewolbes ins 13. Jahrhundert wahrschein-
licher. Die Nahe der vermutlichen Bauherren zum staufischen Herrscherhaus verstarkt die Plausibilitat einer solchen Datierung. Ein 
weiteres Indiz scheint mir die Zahl der Joche zu sein, da es hier 3 x 3 = 9 Joche sind, die so das quadrierende Grundprinzip etwa von 
Caste) Maniace mit seinen 5 x 5 = 25 Jochen wiederholen. Die erste urkundliche Nennung der Burg stammt a us dem Jahre 1270, damals 
gehorte sie einem Konrad von Plochingen (p. 39), dessen Familie der staufischen Ministerialitat entstammte. Ein im Ramsberger Saal-
buch von 1766 flir 1260 genannter ,Chunradus miles de Ramsperg" konnte bisher prosopographisch nicht festgestellt werden. 
Ramsberg, dieses ,erstklassige Unikat im siidwestdeutschen Burgenbau" (p. 39) verdient weitergehende, eingehende Forschungsarbeit. 
Eventuell konnte es sich hier sogar urn einen Nachweis flir personate Verbindungen zwischen Baubetrieben in Italien und Deutschland 
gehandelt haben. Dam it ware das Verdikt, die AI pen errichteten ,jedenfalls ftir die Kunstgeographie eine Grenze zwischen Deutschland 
und Italien" ein weiteres Mal ad absurdum geflihrt (vgl. K. GERSTENBERG, Ideen zu einer Kunstgeographie Europas, Bibliothek der 
Kunstgeschichte 48149 [Hg. Hans Tietze], Leipzig, Seemann, 1922, 9). 
Fiir die Annahme, daB es sich wie im Falle der Burg Niederalfingen urn eine bewufite, historisierende Architekturschopfung eines die 
spatere Romantik m it ihrem Mittelalter-Faible vorwegnehmenden Bauherren des 16. Jahrhunderts handelte, gibt es in Ramsberg keiner-
lei Hinweise, vgl. zu Niederalfingen M. AKERMANN, Bauzeugen der Stauferzeit im as/lichen Schwaben, Fotos von Traute Uhland-
Clauss, Stuttgart/Aalen, Theiss, o.J., 184; Niederalfingen, seit 1551 in Fuggerbesitz, wurde ab 1575 vom Augsburger Baumeister Veit 
Miesser in historisierendem Stil als mittelalterliche Burg mit Buckelquadem, gewaltigen Mauern und Bergfried neu erbaut. Seit Ende 
der 1920er Jahre befindet sie sich im Besitz der ,.Katholischen studierenden Jugend (Bund Neudeutschland)" (frdl. Hinweis von S. R. 
Knaak). Leider gibt es bisher keine Untersuchungen dariiber, wie ein eventueller mittelalterlicher Vorgangerbau der Burg Niederalfingen 
ausgesehen haben konnte. 
42 Vgl. W. Horz, Kleine Kunstgeschichte der deutschen Burg, Darmstadt, WB, 2 1972, 214 (EA 1964); G. STENZEL, 6sterreichs 
Burgen, Wien, Kremayr & Scheriau, 1989, 92; Lockenhaus, im siidlichen Burgenland gelegen, wurde urn 1200 als ,.castrum Leka" an 
der Giins errichtet und diente der militarischen Sicherung des FluBtals im Komitat Odenburg. Die Burg verfligt wie Niimberg tiber ei-
nen flinfeckigen Bergfried I Wohnturm. An die gekriimmte Ringmauer angelehnt erstreckt sich eine zweischiffige gotische Halle mit 
Kastenrippen iiber flinf achteckigen Pfeilem, die Halle umfasst insgesamt 13 Joche. Dariiberhinaus befindet si eh auf dieser Burg noch 
der hochinteressante sog. ,.Kultraum", eine aus perfekten Quadem gemauerte ,.Kapelle" mit einem ansatzlos aus der Wand hervor-
steigenden Tonnengewolbe iiber querrechteckigem GrundriB. Dieser Raum ist mit zwei Apsiden an den Schmalseiten versehen und war 
wohl urspriinglich nur von oben her zuganglich, er konnte m.E. auch als Zisterne gedient haben. An seinen A psi den find en si eh Kreuz-
syrnbole. Ein dem ,.Kultraum" verbltiffend ahnlicher Gewolberaum findet sich am Castello von Agira I Sizilien, diente hier allerdings 
nachgewiesenermafien als Zisteme, was mir auch die naheliegendste Deutung ftir den Lockenhauser ,Kultraum" scheint, der ja urspriing-
lich auch nur von oben, dh. durch einen als Brunnenoffnung zu interpretierenden Rundschacht erreichbar war, vgl. S.A. ALBERTI, 11 
Castello di Agira; in: Di Stefano & Cadei 1995, 529-533, hier p. 530-533, Abb.l2, die Wolbung ist hier allerdings spitzbogig (in 
Lockenhaus tonnengewolbt). Eine ahnliche spitzbogige Tonne weist die zwischen 1225 und 1240 datierte Krypta von St. Pelagius in 
Denkendorfauf, vgl. H. WISCHERMANN, Romanik in Baden-Wiirttemberg, Stuttgart, Theiss, 1987, 255f., hier p. 256 und Abb. 155; 
Am Castello von Agira fallen auch die Oberreste des achteckigen Schildmauerturms der westlichen Hauptangriffseite auf, der im 
Gegensatz zum restlichen Bruchsteinmauerwerk aus perfekten Quaderschichtungen aufgebaut war (vgl. Grundrifi ebd. p. 534 und 
Abb.5 p. 538). Hotz 1992 (wie An m. 41) erwahnt Lockenhaus nicht, wie iiberhaupt dieses Werk mehr auf Deutschland, Siidtirol und 
ElsaB zentriert scheint, so daB Osterreich und Schweiz mit ihren stauferzeitlichen Burgen hier etwas zu kurz kommen. 
43 Vgl. Carl SCHUCHHARDT, Die Burg im Wandel der Weltgeschichte, 1931, Reprint Wiesbaden, Aula, 1991,259, Abb. 251; 
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Alle genannten Bauwerke entstammen der ersten 
Halfte des 13. Jahrhunderts; Ramsherg liegt zusatz-
lich mitten im staufischen Kemland; im Falle von 
Lockenhaus giht es Indizien ftir eine Verhindung 
zum Deutschen Ritterorden.44 Innerhalh des italieni-
schen Sakralhaus laBt sich diese Wolhungsform 
auch inS. Francesco in Assisi45 sowie an zahlreichen 
Kirchen und (Zisterzienser-) Klostem gerade im 
staufischen Regno nachweisen, his hin zum Si.idarm 
des Querhauses der Kathedrale von Cefalu, der 1240 
nachtraglich eingewolht wurde.46 
Bemerkenswert ist dahei der Umstand, daB diese 
von der Mitte des 12. his zur Mitte des 13. Jahr-
hunderts verwendete Rippenform seltener in den 
Kirchengebauden selhst, daftir haufiger an den ,nied-
rigen" Bauteilen, in den Funktionsraumen, also 
Kapitelsalen, Dormitorien, Refektorien, Vorratskel-
lem, Ki.ichen etc. zur Anwendung gelangte. Fi.ir ihre 
Verwendung im friderizianischen Burgenhau scheint 
diese spezifische ,niedrige" Ikonographie der Kasten-
rippe nicht gegolten zu hahen, wie man an den ange-
ftihrten Beispielen sieht. Gleichzeitig hietet ihre Ver-
hreitung im friderizianischen Burgenhau einen die 
hisher eher vagen Belege verstarkenden konkreten 
Nachweis ftir angehliche Verhindung zwischen den 
Baufachleuten, die die Burg- und Kastellhauten 
Friedrichs II. von Hohenstaufen in Si.iditalien erbau-
ten, und dem Zisterzienserorden.47 
Die wichtigste neue Erkenntnis in Bezug auf das 
Kastell von Augusta hetrifft den Si.idfli.igel.48 Der his-
Chill on liegt auf einer 20 Meter vom Ufer entfemten Felseninsel, die bereits im 9. Jahrhundert erwahnte Burg wurde 1248 von Peter 
von Savoyen ausgebaut. Die Kastenrippen finden sich in den Verliesen, deren Gewolbe von sieben Rundpfeilern getragen werden, 
von denenjeweils vier Gurtbogen und vier Kastenrippen ausgehen. Formal ahne1t diese zweischiffige Halle dem Saalbau von Locken-
haus (s.d.). Auch Chill on diente in der Neuzeit als (Staats-) Gefangnis, in diesem Fall ab 1733. 
44 Der Kapellenturm zeichnet sich durch ein romanisches Saulenpaar und frilhgotische Fenster aus. Die in ihm enthaltene Burg-
kapelle ist dem Hlg. Nikolaus geweiht, einem ,Lieblingsheiligen" des Deutschen Ritterordens, vgl. N.v. HOLST, Zu den Jakobs- und 
Nikolauspatrozinien im Italien der Stauferzeit, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 24, 1980, 357-361; in der 
Burgkapelle von Lockenhaus wurden Freskenreste gefunden, die zu den altesten im Burgenland zahlen, und ins 13. Jahrhundert da-
tiert werden. 
45 J. POESCHKE, Die Kirche S. Francesco in Assisi und ihre Wandmalereien, Milnchen, Hirmer, 1985, 13, gibt an, die Unterkirche 
sei 1230 vollendet gewesen (s.d. Ab b. 10111 m it den Kastenrippen). Die Oberkirche weist ebenfalls Kastenrippen auf, hi er auch mit 
abgefasten Kanten (Abb. 14115). Poeschke leitet diese spezifische Rippenform nur ganz allgemein aus der ,champagnesken Gotik" 
ab, oh ne auf die genaueren Implikationen einzugehen. J. WIENER, Die Bauskulptur von S. Francesco in Assisi, Franziskanische For-
schungen 37, Werl, Coelde, 1991 ilbergeht dieses wichtige Baudetail vollig. 
46 Schwarz 1942-44, 76, mit dem Hinweis auf die ehemals vorhandene lnschrift und die Jahreszahl ,MCCXL" (wie Anm.18); R. 
WAGNER-RIEGER, Die italienische Baukunst zu Beginn der Gotik ll, Graz-Koln, 1957, 178, dort der Hinweis auf die Kirche S. 
Guglielmo al Goleto (bei Sant' Angelo dei Lombardi I Campania), an die urn 1250 die Doppelkapelle der Abtissin Marina angefilgt 
wurde, deren Gewolbesystem von Kastenrippen getragen wird (vgl. Fig. XLII in: A. PRANDI (Ed.), Aggiornamenti Bertaux 1978, V, 
972). F. BARRA, L 'Abbazia del Goleto, Napoli, L' Arte, o.J. [1981 ]; G. MONGELLI, Storia del Goleto, Ed. Montevergine, 1983, 239-
316; sowie zu den antiken Spolien: Thomas SCHAFER, Imperii Insignia- Sella Curulis und Fasces I Zur Reprasentation romischer 
Magistrate, Mitt. Dt. Archiiol. Inst. Rom Abtlg. 29, Ergebnis-Heft, Mainz, Zabern, 1989, 292-304; TCI Campania, Milano, 4 1980, 
460. Leider erwahnen M. o'ONOFRIO & V. PAFE, La Campania, Italia Romanica 4, St. Leger Vauban, Zodiaque, 1981 diese filr die 
Baugeschichte Campaniens im 13. Jahrhundert so ungeheuer wichtige Kirche nicht. Vgl. Dario-Guida 1984, Abb. 6 mit einem Photo 
des Kapitelsaals der (Zisterzienser-) Abtei Matina bei S. Marco Argentano (Calabria), der Kastenrippen und Knospenkapitelle Uber 
Bilndelpfeilem mit Schaftringen aufweist. Ebd. p. I 0: ,[ 1222] i Cisterciensi dell a Sambucina [bei Luzzi I Calabria] si erano gh! 
trasferiti nell'antica abbazia normanna della Matina, dando inizio alia ricostruzione che dovette avvenire sotto il segno dell a piu stretta 
aderenza alia civilta gotica ( ... )"; ein weiteres Beispiel ftir das Vorkommen von Kastenrippen stellt die Anfang des 13. Jahrhunderts 
datierte Kirche der Zisterzienserabtei S. Martino al Cimino (sildl. von Viterbo) dar, die allerdings auf3erhalb des Regno im Patri-
monium Petri liegt, vgl. M DE PAOLIS & M.C. OBERTI, L'abbazia di S. Martino al Cimino, in: Pellegrino 1978, 169-175 (begonnen 
nach 1208109) (wie Anm. 29); Cadei 1980, Abb. 28 (wie Anm. 7); Tci Lazio, Milano, 41981,287. 
47 Als quellenkundlicher Nachweis flir einen zisterziensischen Einfluf3 auf die Architektur Friedrichs Il. wird immer wieder auf 
das Zitat aus der Chronik der Ordensabtei S. Maria di Ferraria rekurriert, woes ftir das Jahr 1224 heif3t, der Papst habe Fried rich !I. 
empfohlen, Konversen ,de omnibus abbatiis cisterciensis ordinis regni sicilie et Apulie ac Terra Laboris ( .. .) ad construenda sibi 
castra et domicilia per civitatis regni" heranzuziehen (A. HASELOFF, Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien (1. Textband, 2. 
Bildband), Leipzig, Hiersemann, 1920, 18/19), wobei interessanterweise in vielen neueren Publikationen (so etwa bei Wagner-Rieger 
1111957, 12, aber auch bei Chaste! 1982, 130) der ,soziale" Schluf3teil per civitatis regni unterschlagen wird, wonach diese Konversen 
nicht nur die Herrschersch!Osser, sondern auch Wohnungenfur die Bevolkerung des Konigreichs bauen sollten! 
48 Augusta ist noch in weiterer Hinsicht filr die Kunstgeschichte von Interesse, denn hier taucht in den Bauakten neben den 
zisterziensischen auch ein deutscher Baufachmann auf, der in den frilhen Urkunden zu Augusta aus der ersten Halfte der 30er Jahre 
erwahnte Venfridus Quatefactis, gubernator der imperialisbusfabricis nos/re terre Auguste; ein weiteres, mir bekanntes Beispiel ist 
der von Vasari genannte, aber offensichtlich auch in den Urkunden der 1230 fertiggestellten Unterkirche von Assisi nachweisbare 
Jacopo Tedesco. Recherchen in diese Richtung konnten wohl noch weitere personelle Verzahnungen zwischen der deutschen 
Architekturlandschaft und dem Baugeschehen in Mittel- und Silditalien nachweisen, vgl. Agnello 1935, 150; Wiener 1991, 15, Anm. 
28 (wie Anm. 32). Noch am HofCharles 11 d' Anjou waren zwei deutsche Bildhauer tatig, und zwar Teodorico de Alamania und sein 
Bruder Gilecto, vgl. R. DA VIDSOHN, Forschungsvortrag vom 12.1.191 0, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz I, 
1908-1911 [Repr. Amsterdam: Swets & Zeitlinger 1971], 175. 
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herige Befund war unklar. Agnello hatte, wie bereits 
erwahnt, hier im Originalzustand eine zweischiffige 
Saulenhalle (wie sie in kleinerem Ma/3stab als 
Winkelbrecher fi.ir den Zugang im Castello von Bari 
vorliegt) angenommen. Den auffalligen, kraftige 
Buckel- bzw. Kisenquader aufweisenden si.idlichen 
Mittelturm integrierte er in seine Rekonstruktion un-
verandert, dh. angrenzend an diese Saulenhalle, als 
fi.inf Achtel-Turm, der im Innem gerade mit der 
Innenseite der Si.idwand abschlie/3t. Der jetzt heraus-
praparierte Baubefund la/3t diese Moglichkeit nicht 
mehr zu. Der aktuelle Forschungsstand geht his dato 
davon aus, da/3 es keinen eigenen Gebaudeteil an der 
Kastell-Siidseite gab, sondem da/3 hier eine Art 
Schildmauer den Hof abschlo/3, mit dem Buckel-
quaderturm als Schalenturm in ihrer Mitte (Abb.2).49 
Da die Innenseite der si.idlichen Au/3enwand im Be-
reich des Turms an ihrer Innenseite keine Offnung 
aufweist, und der Turm auch von oben her nicht 
zuganglich ist, bleibt vorerst unbekannt, ob und 
welche baulichen Strukturen er in seinem Inneren 
aufweist. 50 Davon unabhangig haben die im vergan-
genen Jahr begonnenen Grabungen aber auch diese 
bisher letzten publizierten Rekonstruktionsversuche 
falsifiziert. 
Urn dem Geheimnis dieses merkwi.irdigen Turm-
baus auf die Spur zu kommen, hat die Soprinten-
denza von Siracusa im September 1995 an der Innen-
seite der si.idlichen Au/3enmauer Sondierungsgra-
bungen vorgenommen (in deren weiteren Verlauf 
auch die Offnung des Buckelquaderturms von innen 
her vorgesehen ist). Schon die ersten Schnittgra-
bungen haben ein sensationelles Ergebnis geliefert. 
Denn knapp einen halben Meter unter dem heutigen 
Fu/3bodenniveau kamen hier geboschte Buckel-
quader mit Randschlag von gewaltigen, den Quadem 
der freistehenden Turmseiten entsprechenden Aus-
ma/3en (ea. 2 Meter x 0.60 Meter) zum Vorschein, die 
die Au/3enform des Turms zum Oktogon erganzen 
(Abb. 3). Diese Buckelquader stehen mit dem 
49 Alberti 1995, Abb. p. 431. 
anschlie/3enden Schildmauerzug im Verband. Daher 
war wohl in der allerersten Planungsphase hier ein 
bergfriedartiger oktogonaler, aus gro/3en Buckel-
quadem geschichteter Schildmauerturm vorgesehen. 
Die Buckelquader sind rund urn den Turm his zu 
einer Ho he von 1 ,50 iiber Grund geboscht und steigen 
dann senkrecht in die Hohe; bei einer Seitenlange 
von je ea. 5,10 Metem pro Achteckseite (oberhalb 
der Boschung) hatte dieser Turm einen Umfang von 
ilber 40 Metem gehabt. Wie weit diese erste Baupha-
se gediehen ist, ob der Turm entsprechend diesem 
Entwurfjemals in voller Hohe aufgefi.ihrt warden ist, 
darilber konnen nur die weiteren Untersuchungen der 
Soprintendenza aufschlu/3 geben (alle Anzeichen 
sprechen dafi.ir, da/3 das Turminnere die Antwort auf 
diese Frage bereithalt). Hier ist also his auf weiteres 
fi.ir Spannung gesorgt. 
Mit diesem Befund taucht aber gleichzeitig auch 
das Achteck als Grundri/3form in diesem ansonsten 
vom Quadrat bestimmten Bauwerk auf, also jene 
Grundri/3form, die bekanntlich den meisten frideri-
zianischen Bauten der 40er Jahre des 13. Jahrhun-
derts zugrundeliegt: so am Castello von Agira dem 
Schildmauerturm,51 am Castello von Salemi im inne-
ren Grundri/3 des Rundturms, an den Ti.irmen des 
Kastells von Cosenza, im Turmkastell von Lucera 
durch den oberen Hofabschlu/3, am Castel Ursino I 
Catania in den Innenraumen der Ecktilrme, sowie an 
Castel del Monte, a her auch noch an der unmittelbar 
postfriderizianischen Torre di Federico in Enna 
(auch die Torre cilindrico von Bitonto, ins 13. Jahr-
hundert datierbar, weist im inneren einen achtecki-
gen Grundri/3 auf, leider war es mir nicht moglich 
festzustellen, ob sie auch Kastenrippen besitzt52). 
Grundsatzlich weist dieser Typus des Schild-
mauerturms formal enge Verwandschaft aufmit dem 
nordfranzosischen Burgenbau a la Coucy-le-Chateau53 
bzw. dem gleichzeitigen Burgenbau in England und 
Wales. Allerdings liegt bei dortigen Beispielen der 
Donjon auf der Hauptangriffseite, wahrend hier der 
5° Fiir die Ecktiinne konnte Agnello das Vorkornrnen der entsprechenden Konsolen der Hauptgebaude nachweisen (auf dern Kopf 
stehende Pyrarnida1konsolen), die eine Verwendung von Kastenrippen hi er wie dort nahelegen, fiir den Mitteltunn der Siidseite stellt 
Agnello die Frage, ob es nicht auch eine Hinzufilgung des 16. Jahrhunderts sein konnte ( dagegen spree hen jetzt schon die bisherigen 
Grabungsergebnisse), vgl. Agnello 1935, 181 bzw. 183. Die neueren Katalogbande haben in Bezug auf die Ecktiinne rnit Photos den 
Nachweis beibringen kiinnen, dal3 hi er Kastenrippen verwendet wurden (wie in den Tiinnen von Caste! Ursino und Caste! del Monte 
u.a.), vgl. Alberti 1995,444, Abb. 16. 
51 Wobei dieser Tunn wie ein Versuchsrnodell ftir die Disposition in Augusta wirkt, da es si eh hi er ebenfalls urn einen Schildrnauer-
Mitteltunn handelt. Das vorn Grundril3 her allerdings unregelrna13ige Kastell wird in die erste Halfte des 13. Jahrhunderts datiert, vgl. 
Alberti 1995, 534, Abb. 5 (wie Anrn. 30). 
52 R. DE VITA (Ed.), Castelli, Torri ed operefortificate di Puglia, Bari, Adda, 1974,96. 
53 Das Schlol3 war bereits se it 1862 als Monument Historique eingestuft (vgl. den Eintrag in der Datenbank Merirnee des franzosi-
schen Kultusrninisteriurns, irn WorldWideWeb recherchierbar iiber die URL ,http://rnistral.culture.fr"; deutsche Soldaten benotig-
ten 1917 insgesarnt 28 Tonnen Sprengstoff, urn den rnajestatischen Bau zu zerstoren ( der den Entente-Truppen wahrend des bevor-
stehenden deutschen Riickzuges nicht als Artillerie-Beobachtungsposten dienen sollte), vgl. Biller 1992, 161. 
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Achteck-Turm auf der der Hauptangriffseite im Nor-
den abgewandten Stidseite steht, damit aber den hier 
gelegenen Haupteingang zu schtitzen vermochte. 
DaJ3 das Vorkommen von Buckelquadem am Kastell 
von Augusta heute auf den stidlichen und den westli-
chen Mittelturm (mit seinen bei AuJ3engrabungen im 
Sockelbereich zum Vorschein gekommenenen, sehr 
abgearbeiteten kissenartigen Buckelquadem mit 
Randschlag) beschrankt ist, hangt vermutlich damit 
zusammen, daJ3 die einstmals den gesamten AuJ3en-
bau pragenden Buckelquader in spateren Jahrhunder-
ten an den tibrigen AuJ3enwanden konsequent abge-
schlagen worden sind.54 Damit ware eine nachtragliche 
Vereinheitlichung erzielt worden, da Buckelquader 
bei den tibrigen friderizianischen Kastellbauten auf 
Sizilien nicht vorkommen: in Catania (Caste! 
Ursino) handelt es si eh bei dem Material der AuJ3en-
mauem urn Bruchstein, in Siracusa (Caste! Maniace) 
urn glatte Quader. Mit seinen ursprtinglichen Buckel-
quaderauJ3enwanden stande Augusta innerhalb der 
Gruppe der insularen Bauwerke isoliert da, und lieJ3e 
sich stattdessen in die Gruppe der festlandischen 
Buckelquaderbauten einsortieren, wie Gioia del Colle, 
Lagopesole, die apulischen Hafenkastelle, his hin 
zum Brtickentor von Capua mit seinen Prismen-
quadem (die auch beim friderizianischen Turmkas-
tell in der Pfalz Lucera das auJ3ere Erscheinungsbild 
pragten).55 
Fazit: Augusta gehOrt nicht nur vom GrundriJ3, son-
dem auch von seiner Kastenrippenwolbung her zur 
Gruppe der bekannten sizilianischen Bauten dieser 
Rippenform, wobei bisher tibersehen wurde, daJ3 auch 
die meisten der in den dreissiger Jahren im festlandi-
schen Teil des Regno entstehenden GroJ3bauten Fried-
richs II. von Hohenstaufen Kastenrippen aufweisen. 
Kastenrippen scheinen zu diesem Zeitpunkt ein Cha-
rakteristikum der friderizianischen Bauzier gewesen 
zu sein. Die Verwendung von Buckelquadern am 
AuJ3enbau hebt das Kastell von Augusta allerdings a us 
der sizilianischen Baugruppe heraus und schlie/3t es an 
die festlandischen Buckelquader-Kastellbauten an.56 
SchlieJ3lich unterstreicht die nun ergrabene Form der 
stidlichen Schildmauer mit der barocke Dreifltigelan-
lagen vorwegnehmenden Gebaudedisposition die fort-
gesetzte Innovationskraft und Schopferfreude der an 
der Ausfilhrung der friderizianischen Bauten beteilig-
ten Baufachleute, deren oberster Bauherr diese Lust an 
der varietas nicht nur duldete, sondern- davon konnen 
wir bis zum Beweis des Gegenteils ausgehen - auch 
forderte. 57 
54 Falls nicht hi er ebenfalls ein Planwechsel bzw. ein Asthetikwandel wie an den Schildmauertiirmen des Kastells von Lucera vorliegte. 
55 Zu Lucera vgl. Haseloff 1920, 97-340, hier p. 229, Abb. 37 (wie Anm. 34) und A. KNAAK, Das ,Kastell" von Lucera, in: A. Knaak 
(u.a.) 1996, 79-93 (wie Anm. 3). 
Schon !anger beschaftigt mich die Frage, ob die Buckelquadermauern des 12. und 13. Jahrhunderts evtl. verputzt gewesen sein ktinnten. 
In der Literatur wird diese Mtiglichkeit ausgeschlossen, wenn auch nicht mit letzter Dberzeugungskraft, vgl. J. CRAMER, Befunde zur 
Aul3enfarbigkeit von Burgen, in: H. HOFRICHTER (Hg.), Putz und Farbigkeit an mittelalterlichen Bauten, Stuttgart, Theiss, 1993, 30-
35, hi er 30 (mit dem Hinweis auf die Ruine Hiltpoltstein und ihre !eider bisher undatierten Schlammputzreste); M. BACKES, Die Marks-
burg- verputzt oder farbig gefasst?, ebd., I 08 mit dem Hinweis aufReste einer dekorativen Farbfassung am spatromanischen Palas der 
ersten Halfte des 13. Jahrhunderts. Allerdings lassen (bisher ebenfalls undatierte) Spuren am Kreidenturm (Siidtirol), unterhalb der Burg 
Hocheppan gelcgen, dcm Sitz der Burgvtigte von Hocheppan, auf eine helle (weil3e?) Verputzung mit rotem Fugennetz schlicl3en, cinen 
weiteren interessanten Fall stellt das Kastell von Beseno dar, das aufder zweiten erhaltenen Putzschicht Wappen des 14. Jahrhunderts 
zeigt, und auf der darunterliegenden, vermutlich original en Putzschicht eine weil3e Schlammung mit Quader-Netz (frdl. Mitteilung von 
Udo Liessem), vgl. zu Hocheppan und Kreidenturm allgemein Hotz 1992, 28lf. (wie Anm. 41). 
56 Wie alle friderizianischen Grol3bauten verftlgte auch Augusta (ebenso wie Caste! Maniace und Caste! Ursino) iiber einen Trink-
wasser-Zugang, hier als Tiefbrunnen, der zumindest zeitweise - angeblich je nach Windstand - Siil3wasser lieferte (ibid. p. 196). Dber 
Zisternen verftigen die htihergelegenen Bauten, die nicht Zugang zum Grundwasser hatten, so Caste! del Monte, das Turmkastell von 
Lucera, Gravina di Puglia, Lagopesole ecc.: Ibid. p. 188 (Augusta), bzw. p. 85 (M ani ace) und p. 463 (Ursino ). I m Gegensatz dazu wur-
den in deutschen Htihenburgen der Stauferzeit Tiefbrunnen angelegt, etwa im Zusammenhang mit dem Ausbau des Trifels der bekannte 
Brunnenturm, der in 79 Metern Tiefe den Grundwasserspiegel erreicht, vgl. B. EBHARDT, Burg Trifels- Untersuchungen zur Bau-
geschichte, Marksburg, Burgverlag, 1938, 20, sowie K. GREWE (u.a.), Die Wasserversorgung im Mittelalter, Geschichte der Wasser-
versorgung 4, Hg. Frontinvs-Gesellschaft e. V., Mainz, Zabern, 1991, 51, Abb. 52; die Htihe des Turn1s iiber Grund betragt 19,75 Me-
ter, die Seitenlange 8,50 Meter. Urspriinglich war an der Turmspitze ein Tretrad angebracht, mit dem das Wasser gefdrdert werden konn-
te. Erst 1953 wurde hier eine Pumpe eingebaut, die bis 1982 der Wasserversorgung der Burg diente, vgl. F. SPRATER & G. STEIN, Der 
Trifels, Speyer, Verlag DHVDP, 1989, 12. Ahnliche technische Meisterleistungen wurden beim Bau der Burg Niirnberg erbracht, aber 
auch auf der Waldenburg bei Schwabisch Hall. Der Trinkwasserversorgung als conditio sine qua non ftir die Verteidigungsflihigkeit 
mittelalterlicher wie moderner Wehrbauten kam bei den Burgenbauten entscheidende Bedeutung zu. 
57 V gl. Wagner-Rieger 1111957, 168. Eine ausftihrlichere Darstellung zu Augusta ist Bestandteil meiner Tiibinger Dissertation Archi-
tektur am Hofe Friedrichs //. von Hohenstaufen, die 1997 publiziert werden soli. In diesen Kontext gehtirt auch die Frage, ob und in 
welcher Form der spezifische ,Hofstil" der Kunst urn Friedrich 11. nach seinem Tod weitergepflegt wurde. Bisher wurde diese Frage-
zumindest fiir die Architektur- immer negativ beantwortet. Allerdings zeigen neuere Untersuchungen in den Bereichen Skulptur und 
Buchmalerei (vgl. zu letzterem Punkt Rebecca W. CORRIE, The Conradin Bible and the Problem of Court Ateliers in Southern Italy in 
the Thirteenth Century, in: W. TRONZO (Ed.), The Art at the Court of Frederick //of Hohenstaufen, Washington, 1994, 17-39, hi er v.a. 
p. 28ff.), dal3 es durchaus eine personelle, und damit zumindest teilweise auch eine stilistische Kontinuitat gab. Der in der Architektur 
zu beobachtende Stilwandel von den Hohenstaufen zu den Anjou hing offensichtlich damit zusammen, dal3 Charles d' Anjou zunachst 
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Das Kastell von Augusta - Neue baugeschichtliche Erkenntnisse 
Fig. 1. - Ricostruzione della pianta 
originaria del Castello di Augusta. 
0 Sm 10 m 
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Le chateau des Comtes de Champagne a Montfelix (Chavot) et 
son impact sur l'environnement (Xe-XIIIe siecle) 
Le chateau de Montfelix (Mame) occupe une po-
sition strategique au sommet du revers de la cote 
d'Ile-de-France qui separe la Champagne crayeuse, a 
l'Est, des plateaux de la Brie des etangs, a l'Ouest. 11 
surplombe la ville d'Epemay, localisee a environ 6 
km, et la vallee de la Mame qui cree une large et belle 
echancrure dans la cuesta. Place a la pointe d'un epe-
ron a 200 m d'altitude, il est poste en sentinelle a 
!'entree d'un court val encaisse, celui du Cubry, qui 
s'insere dans les profondeurs du plateau (fig. 1). 
L' ouvrage est a 1 'ecart de tout habitat mais il 
domine originellement de plus d 'une cinquantaine de 
metres d'altitude trois petits centres de peuplement, 
dont deux ont disparu dans la premiere moitie du 
XXe siecle. Ces trois ensembles d'origine medievale 
sont identiquement situes au tiers de la pente du co-
teau, la ou l'eau est proche, et enserrent le relief qui 
porte le complexe fortifie. Au nord et au pied meme 
de la forteresse, se dresse en position isolee 1 'eglise 
Saint-Martin qui temoigne de }'existence de l'ancien 
village deserte de Montfelix. A 1 'est, Chavot est la 
seule bourgade encore en activite et, a l'ouest, le site 
des Chaufours correspond a un ancien hameau de-
pendant de Montfelix. 
L'interet essentiel du site tient a la documentation 
ecrite qui s'y rattache ainsi qu'a la nature et au bon 
etat de conservation des vestiges qui s 'y dressent. 
L'ouvrage, essentiellement compose d'une motte et 
d'un rempart de barrage, a ete erige au Xe siecle par 
le comte de Vermandois, ancetre des comtes de 
Champagne, qui l'utilise pour asseoir sa domination 
dans la region. Apres avoir ete intensement occupe 
aux Xle et Xlle siecles, il est abandonne au Xllle 
siecle. L'etude introduit done, sur le plan historique, 
au coeur meme du probleme des origines castrales, 
dans un contexte qui est celui de la naissance des 
principautes, et elle conduit a s'interroger sur les 
raisons d'un echec, ses modalites et ses repercussions 
sur l'environnement. Elle ouvre, arch6ologiquement 
parlant, sur la question encore debattue de l'origine 
des mottes et d'une maniere plus generale sur le pro-
bleme de la structure d'un castrum princier des Xe-
XIIe siecles. 
I Un chateau de marches 
En 1983, a l'epoque ou les fouilles commencent, 
le complexe se presente comme un classique chateau 
d'eperon a motte et basse-cour, mais l'on y disceme 
de curieuses anomalies (fig. 2). 
I A Un eperon barre et deux mottes 
La basse-cour occupe la pointe du relief. L'eperon 
est etroit et de forme sensiblement trapezoi'dale (L = 
120 m; 1 = 70 a 75 m). 11 est barre du cote vulnerable, 
face au plateau, par un puissant rempart en terre dont 
la hauteur excede 4 m et la largeur 20 m. L'aire 
enclose, qui developpe un peu moins d'un hectare en 
superficie, est protegee sur ses deux autres flancs par 
des escarpements assez marques. 
Elle se termine au nord, a 1 'extremite du promon-
toire, par un petit tertre circulaire dont le bord septen-
trional domine abruptement le val tandis que le cote 
meridional est affecte d 'un leger etranglement et 
vient mourir en pente douce a 1 'interieur de la forte-
resse. L'anomalie laissait entrevoir la possibilite du 
o 100 km 
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Fig. 2. - Plan du site. 
developpement en ce point d 'une motte primitive ou 
pour le moins d'une plate-forme defensive. La basse-
cour est traversee par une vaste denivellation, axee 
du nord au sud, qui est bien mise en valeur par les 
releves topographiques et introduisait d'emblee une 
serie d'interrogations. 
Au sud une grosse motte de barrage complete le 
dispositif(h = 10 m; d a la base= plus de 55 m). Elle 
est curieusement implantee a l'exterieur du premier 
ensemble, en avant du talus, face au plateau forestier, 
ce qui lui donne une certaine independance par rap-
port au noyau castral de base et suggerait une inser-
tion tardive. Elle est entouree d'un fosse bien dessine 
au sud et commun au nord avec celui de l'eperon 
barre. A 1 'est et a 1 'ouest la protection est directement 
assuree par les flancs de 1, eperon. 
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Fig. 3. - Sectew·s fouilles. 
lB Un chateau de marche promu au rang de chef 
lieu de chatellenie comtale 
Le complexe est place en limite du comte 
d 'Omois, et fait face aux pagi du Remois (Reims-
Epemay) et du Vertusais. Cette situation frontaliere 
est, historiquement parlant, 1 'un de ses a touts. 
Le chateau a ete erige 952 par Herbert et Robert, 
neveux d'Hugues le Grand, le due des Francs. Conyu 
originellement pour bloquer Epemay, centre d'un 
riche domaine de l'archeveque de Reims, sa realisa-
tion s'inscrit clans le contexte des tentatives menees 
par la famille de Vermandois pour se tailler une prin-
cipaute clans des secteurs places sous influence caro-
lingienne. I1 est assiege et pris en 954. La documen-
tation connait ensuite environ un siecle de mutisme. 
Puis le site reappara!t de fayon concrete au milieu du 
Xle siecle et les evocations se multiplient aux XIIe et 
XIIIe siecles. La place forte est le chef-lieu de l'une 
des plus anciennes et des plus petites chatellenies 
comtales, evoquee en 1170. Elle est dotee d'une 
eglise collegiale dediee a Saint-Aignan et transfor-
mee en prieure en 1135. Au XIIIe siecle, le complexe 
est victime des evolutions politiques qui affectent la 
Champagne et plus precisement de la concurrence 
d'Epemay, residence comtale et bourg en plein essor, 
dont la chatellenie finit par absorber celle de Mont-
felix. Le chateau disparalt des textes, en tant que tel, 
mais !'ensemble ecclesiastique, transforme en prieure, 
survit pour un temps avant d'etre transfere, en 1379, 
vers le bas de la pente pour des raisons climatiques. 
Les moines se plaignent de la rigueur des intemperies 
qui frappent la zone des hauts de pente aux abords de 
la forteresse. 
I C Environnement 
Une etude de 1 'environnement menee en archives 
et sur le terrain a permis de restituer le peuplement et 
les paysages du secteur a l'epoque de la plenitude 
castrale 1• La mise en valeur et 1 'occupation du sol 
sont tres tranchees et particuW:rement bien adaptees 
aux reliefs et aux aptitudes naturelles du milieu. Le 
vaste plateau, situe en arriere du chateau, est une 
zone assez ingrate au niveau des sols; c'est la Brie 
des etangs, aux terrains lourds et humides, ou la foret 
s'est longtemps maintenue. Aux XIIe et XIIIe siecles, 
les defrichements y ont ete pris en mains par les 
Cisterciens et divers seigneurs la'iques proches 
(Brugny) ou lointains (comtes de Champagne). C'est 
la zone des reserves ou subsistent de grands massifs 
forestiers troues d'amples clairieres au centre des-
queUes se dressent les granges seigneuriales, la'iques 
et ecclesiastiques, aux enclos fossoyes. Les villages 
y sont rares. 
Les coteaux et les abords des fonds de vallee sont 
nettement plus riants et plus densement occupes. Ils 
sont parsemes de nombreux villages qui, dans le val 
du Cubry, forme au XIIIe siecle une veritable nebu-
leuse. C'est la zone des accensements, mais aussi 
celle des maisons fortes seigneuriales. 
La paroisse de Montfelix est alors en plein essor. 
Le village, groupe autour de 1' eglise, compte au XIIIe 
siecle plus de 15 maisons. I1 comporte plusieurs 
hameaux satellites, tels ceux des Chaufours et de 
Chavot. 
La ceramique est etudiee par Sophie Delobelle, les os de 
mammiferes par Pascal Duchene et ceux d'oiseaux par Guy-Jean 
Robin. 
Le chateau des Comtes de Champagne a Montfelix (Chavot) 
H Le chateau aux Xe et Xle siecles 
!LA Les secteurs fouilles 
La fouille de ce vaste site n'a pas ete menee 
exhaustivement et a du s'interrompre en 1995 pour 
des raisons independantes de notre volonte. Plus de 
1.570 m2 ont ete explores. Ils sont repartis en cinq 
secteurs (fig. 3). 
Le Secteur I (940m2) est situe a la pointe de 1 'epe-
ron, a 1' emplacement du petit terre-plein vaguement 
circulaire evoque ci-dessus. La fouille de la plate-
forme a pu etre achevee; elle a ete completee par une 
longue tranchee nord-sud, perpendiculaire a la direc-
tion de la depression qui traverse la basse-cour. 
Le Secteur II ( 425 m2) est place au pied du rem-
part qui barre l'eperon et a lui aussi ete prolonge par 
une tranchee menee a travers le talus et son fosse adja-
cent, jusqu'au flanc de la matte (Secteur ill; 110m2). 
Le Secteur IV (70 m2 ) correspond a deux coupes 
de direction est-ouest realisees de fa90n a prendre 
perpendiculairement la depression nord-est sud-ouest 
qui perfore le baile. 
Le Secteur V est un sondage au sommet de la 
matte qui n'a pu etre mene a terme faute d'auto-
risation (25 m2). 
Il.B Le chateau du Xe siecle et ses antecedents 
C 'est dans le Secteur I, a la pointe de 1 'eperon, que 
les vestiges les plus anciens ont ete retrouves. Cet 
emplacement, eminemment defensif, suggere que le 
site a eu precocement, voire d'emblee, des objectifs 
militaires (guet, protection ... ). Ce qui est certain, c'est 
que 1' on y a tres tot amenage une plate-forme "circu-
laire" a vocation residentielle et defensive. 
La zone a ete extremement complexe et delicate a 
fouiller puis a interpreter du fait, d 'une part, de 1 'a ban-
dance et de 1 'enchevetrement des structures en bois et 
en pierre qui jonchent les lieux et, d'autre part, des 
multiples problemes de lecture stratigraphique qui se 
posent (fig. 4). Les lieux ont ete densement occupes 
pendant au mains un siecle et demi a deux siecles (Xe-
Xle siecle) et ils ont subi maintes alterations consecu-
tives a 1 'erosion nature lie- on est a la rupture de pente 
-et a 1 'action des recuperateurs de materiaux. 
II.B.1 Un etablissement primitif du debut du Ve 
siecle (Phase I) 
Le niveau d'occupation le plus ancien repose sur 
le sol nature! crayeux qui est legerement en pente et 




Fig. 4.- Plan d'ensemble des vestiges du Secteur I. 
l'extreme pointe du relief, auras du talus, sur une 
surface assez reduite car la plupart de }'ensemble a 
disparu. A ceci deux raisons: les ravinements, qui ont 
emporte toute une partie des ruines, et 1 'action des 
amenageurs de la Phase suivante qui ont racle et 
remanie en remblais de nivellement cette occupation. 
La presence de residus brutes, de graines, d'objets 
divers ( ceramiques, fragments de verre) et de restes en 
bois montre que l'on a affaire a un petit complexe 
"residentiel". Mais ce n'est qu'un etablissement som-
maire et leger, faiblement et brievement occupe. I1 est 
compose d'une palissade (?)et d'au moins un edifice 
en bois, solidement enracine et dote d'un plancher. 
Chronologiquement, la ceramique oriente vers le 
debut du Moyen Age ( 400-450). L 'ensemble pourrait 
done etre a relier au mouvement et au contexte des 
gran des invasions. La brievete de 1 'occupation et 
!'emplacement de l'etablissement suggere une fonc-
tion de refuge et de surveillance, mais ce peut aussi 
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n'etre qu'un simple bordage lie a }'exploitation de la 
foret. Les sites de hauteur en Champagne sont parmi 
les plus anciennement occupes et 1 'endroit fouille 
porte un nom d'origine ancienne Mons felicis. 
II.B.2 Le chateau du Xe siecle (Phase Il) 
On observe ensuite un long hiatus dans }'occu-
pation, mais il n'est pas impossible que le site soit 
episodiquement frequente: c'est ce qui expliquerait 
notamment la presence de trois monnaies du haut 
Moyen Age dans les remblais qui masquent la Phase 
I. Vu la configuration des lieux, il est en effet peu 
probable que 1 'on so it alle chercher tres loin ces 
materiaux. 
Ces remblais ont ete apportes pour retablir l'hori-
zontale. Comme le terrain est en pente vers le sud, ils 
sont quasiment inexistants de ce cote et s 'epaississent 
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Fig. 5. - Secteur I: plan d 'ensemble de la Phase I!. 
vers le nord (h =+50 cm), U1 ou la declivite s'accrolt. 
Ils aident a creer une petite plate-forme "circulaire" 
(d = environ 30 m) qui reprend a la base un bom-
bement naturel habilement exploite. L'existence de 
ce mamelon se deduit de la presence de la vaste 
depression qui coupe en biais la basse-cour et du 
desir qu 'ont manifestement eu les constructeurs de 
gagner du terrain au nord comme si, plus au sud, ils 
en etaient empeches par le developpement d'un 
obstacle. Ces petites croupes placees au tiers supe-
rieur des pentes sont frequentes en Champagne. 
Les fouilles ont revele une forte densite de poteaux 
qui jointe a la presence de foyers, de ceramiques, 
d'objets divers et de dechets alimentaires montre que 
l'on est bien ici en presence d'un habitat de quelque 
ampleur, dont la date de creation, appuyee sur l'etude 
ceramologique et deux datations au C 14, renvoie au 
Xe siecle sans que l'on puisse toutefois exclure une 





Les contours de cet habitat sont difficiles a resti-
tuer car une certaine incertitude demeure en ce qui 
conceme 1 'attribution des poteaux qui souvent, du 
fait des lacunes stratigraphiques, peuvent appartenir 
a la Phase suivante. La strate d'occupation, quanta 
elle, n'est pas toujours clairement individualisee et se 
developpe essentiellement au nord-ouest du secteur. 
Ailleurs elle a ete fortement erodee ou bien elle se 
confond avec les remblais sous-jacents. Les contours 
primitifs du complexe ont disparu sous I' action con-
juguee des ravinements et des perturbations consecu-
tives aux travaux posterieurs. 
La figure 5 donne une vue d'ensemble des ves-
tiges en bois susceptibles d'appartenir a cette phase 
et laisse deviner la complexite de 1 'interpretation. 
Ces ensembles assez legers ont ete frequemment 
reconstruits. Les restes degages appartiennent soit a 
des edifices, soit a des palissades. La presence d'un 
grand foyer, dote d'un double epicentre, montre qu'il 
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y a eu au moins deux etapes dans la mise en place de 
tous ces montants. Globalement, les structures au sol 
sont plutot concentres a 1 'ouest du secteur mais deux 
structures excavees, du type "fonds de cabane", se 
dressent au sud-est. 
A l'ouest, !'organisation des structures au sol suit 
deux grandes directions qui materialisent deux perio-
des consecutives. Le plus ancien de ces axes, si 1' on 
se fit aux foyers evoques ci-dessus, est 1 'axe nord-
sud. Le foisonnement de vestiges qui apparalt revele 
a 1 'evidence un habitat assez dense et affecte d 'une 
certaine duree. L'entree est probablement localisee 
au sud-ouest, ce qui conduit directement aux flancs 
escarpes de 1' eperon. 
A 1 'est, la lecture des vestiges est plus simple. 
Deux "fonds de cabanes" occupent le terrain. Le plus 
a 1 'est, F 36, de forme rectangulaire, developpe 5,4 m 
de long sur 3,1 m de large. Sa base est enfouie dans 
la craie naturelle sur une hauteur de 1 m; deux 
poteaux axiaux, adosses aux petits cotes, assurent le 
support du toit. Sa structure est tres classique. Une 
sabliere basse, en place, a ete retrouvee au pied de la 
paroi nord. Elle supporte la base d'une cloison en 
bois et marque 1 'emplacement du plane her qui tapisse 
originellement le vestige. F 3 7 est de forme sub-
rectangulaire et de taille sensiblement analogue au 
vestige precedent (5,5 x 2, 8 m). Il possede une arma-
ture en bois du meme type, mais on n 'y a toutefois 
trouve aucune trace des parois. Son enfouissement 
dans le sous-sol n'est que de 40 cm. C'est dans la 
couche d'occupation qui gamit le fond qu'a ete 
retrouve le seul eperon exhume sur le site, ainsi qu 'un 
fer a cheval. On est bien dans un milieu aristocra-
tique. Ces structures servent souvent d'annexes, sur-
tout lorsqu'elles sont comme celles-ci assez rustiques. 
Un lien avec le cheval peut etre envisage pour l'une 
d'entre elles au moins. Le reste des vestiges en bois 
qui tapissent la zone appartient a des palissades et 
eventuellement a une petite "tour" en bois. 
Restent deux problemes: celui des contours du 
"tertre" et celui de la fonction et de la datation pre-
cise de 1 'habitat. 
Les limites originelles du bombement a 1 'ouest, 
au nord et a 1 'est ont disparu lors des ravinements, 
mais les ruptures de pente qui sont a proximite sug-
gerent qu'elles ne sont guere eloignees de leur situa-
tion actuelle. Ceci dit, dans un pareil contexte, il n 'y 
a pas lieu de s'etonner de !'absence de palissades. Au 
sud, la situation est plus complexe. La plate-forme 
est bien entouree par un fosse, mais les limites des 
douves que nous avons retrouvees sont celles du Xle 
siecle. L'emplacement des deux "fonds de cabane" et 
surtout le fait que le tiers sud-est de F 36 est nette-
ment tranche par ces douves tardives montrent que le 
pourtour du "tertre" de la Phase II est decale. Y a-t-il 
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deja en ce point un fosse? La topographie d'ensem-
ble du site montre que la basse-cour est traversee par 
une ample depression qui, d'apres les coupes reali-
sees, est en partie mais en partie seulement due au 
creusement des douves evoquees. Il est certain, vu 
1' ampleur de la saignee, que les constructeurs ont 
exploite une depression naturelle. En d'autres termes, 
on ne peut prouver qu' il y a des fosses des cette phase 
mais il est certain qu'il y a bien la une denivellation 
qui en fait fonction et qui, en toute logique, doit bien 
etre precedee sur 1 'escarpe d 'une palissade. Seule-
ment cette demiere et les traces d'un eventuel fosse 
primitif ont disparu lors des creusements posterieurs 
Et !'emplacement du site montre bien que l'on a 
deja tres certainement affaire a une forteresse. Peut-
on parler de motte? Oui, en precisant toutefois qu'il 
s'agit d'un type particulier mais neanmoins connu, en 
Provence par exemple. Le mamelon qui appara'it, avec 
ses 30 m environ de diametre, ne resulte pas d'un 
exhaussement (h =50 cm!) mais du fa9onnage d'un 
relief anterieur. On est en tout cas loin de 1 'image 
classique de 1 'ample forteresse carolingienne. 
S'agit-il d'un ouvrage a vocation de refuge tem-
poraire lie a une villa situee a proximite en un lieu 
plus propice a 1 'habitation et a 1, exploitation du sol ? 
C'est possible et cela pourrait expliquer 1 'absence 
frequente d'une reelle couche d'occupation. Mais la 
densite des edifices et la presence de structures anne-
xes (fonds de ea bane) orientent tout a us si bien vers la 
possibilite d 'un habitat permanent. Et a vrai dire, les 
deux hypotheses ne sont pas incompatibles. Qui y 
reside? La nature aristocratique du complexe trans-
para'it a l'etude du mobilier plus qu'a celui de la 
qualite architecturale qui globalement reste mediocre 
(eperon, fers a cheval). 
Mais le plus complexe reste la datation qui pose 
un serieux et insoluble probleme. Objets, ceramiques 
et donnees du C14 renvoient, globalement, a une 
periode qui va de la fin du IXe au debut du Xle siecle 
au plus tard. On a done la le chateau des comtes de 
Vermandois du milieu du Xe siecle, mais on n'a pas 
que cela, car il est impensable de considerer que le 
bastion hativement eleve, vers 952, ait pu comporter 
autant de batisses et de structures successives. Ceci 
dit, la documentation ecrite suggere que le castrum a 
connu au moins deux annees d'existence puisque, 
elabore en 952, il tombe en d'autres mains en 954, 
avant d'etre restitue a ses legitimes possesseurs. Il y 
a done de tres fortes chances pour que I' on ait dispose 
sur place de constructions aptes a satisfaire une occu-
pation de longue duree. Mais cela ne resout pas la 
question. Tout le probleme etant de savoir si ces 
constructions appartiennent a un etablissement ante-
rieur, fortifie ( ou plus simplement renforce) a 1' occa-
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Phase IV 
Fig. 6. - Biitiments mat;onnes des Phases III et IV. 
ment au complexe qui s'est developpe en 952 et 
apres. L'hypothese d'un complexe aristocratique 
anterieur, plus ou moins fortifie, est tout a fait plau-
sible dans ces zones pillees par les Vikings et les 
Hongrois, mais on n 'est malheureusement pas en 
me sure de 1' etayer. Et la reoccupation de 1 'un des 
"fonds de cabane" tors de la Phase posterieure (pre-
miere moitie du Xle siecle) suggere plutot, dans la 
mesure ou ce type de structure n'a tout de meme pas 
une duree de vie exceptionnelle, que la Phase II debute 
sans doute assez tard dans le Xe siecle. 
Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas traces 
d'une forte et brutale militarisation du site. Les tra-
vaux de fortification realises en 952 ont surtout con-
ceme la cloture dont on n'a, il est vrai, guere de ves-
tiges, et ils ont engendre un etablissement durable. 
L'ouvrage n'a pas ete l'une de ces forteresses occa-
sionnelles vite construites et vite abandonnees. I1 se 
transforme rapidement en centre residentiel ou la pre-
sence d'edifices annexes (batiments excaves) traduit 
le desir d'elaborer un complexe susceptible d'etre 
occupe a plein temps. Cela suggere !'existence d'un 
lien concret avec un centre d'exploitation rural situe 
en un lieu plus apte a exercer cette fonction doma-
niale. 
Y a-t-il une basse-cour en avant de la "motte", sur 
le plateau au sud ou, qui sait, sur la pente du coteau, 
au nord? L'image que l'on a traditionnellement de 
ces fortifications du haut Moyen Age etant en effet 
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plutot celle d 'un vaste oppidum, eventuellement dote 
d 'un point fort. En fait, 1 'hypothese est a ecarter. Au 
nord, la pente est trop escarpee et on ne dispose 
d'aucun vestige. Au sud, i1 y a bien en effet au sein 
du baile, nous le verrons, une occupation primitive 
mais celle-ci, au vu de la ceramique, ne remonte pas 
a une periode anterieure au Xle siecle. Aucune trace 
tangible du Xe siecle n'a ete reperee dans les zones 
fouillees. 
If. C Le chateau du Xle siecle 
A cet ensemble en bois succedent, au Xle siecle, 
deux etablissements successifs articules chacun 
autour d'un grand batiment aristocratique mac;onne, 
a vocation residentielle, et entoure de diverses anne-
xes charpentees et de palissades. 
Phase Ill 
Le plus ancien edifice n'est que partiellement 
conserve. I1 est situe au nord de la plate-forme, contre 
le rempart qui protege en ce point le site, et comporte 
un batiment principal de 11 m de long ( ou de large !) 
auquel est adossee une annexe rectangulaire (7 ,4 x 4 
m) (fig. 6). Les murs sont en silex mac;onnes au mor-
tier de mame. Ils ne sont conserves que sur quelques 
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assises (h = 10 a 80 cm) ou ont disparu sans laisser 
de traces lors des restructurations de la Phase suivante. 
Techniquement, ils sont d'une facture grossiere, mais 
!'existence d'un fin enduit interne blanc permet de 
gommer en partie ces rudesses d'apparence. La piece 
principale est dotee d'une belle cheminee murale qui 
accredite la double vocation residentielle et aristocra-
tique du tout. Son entree est situee au sud. La faible 
epaisseur des murs (60 a 70 cm) et la presence de 
maigres fondations interdisent de poser 1 'hypo these 
d'un etage. 
L'annexe comporte un silo (h = + 1,7 m et d = 2,5 
a 3 m). Son axe oblique par rapport a la direction de 
la maison principale respecte en fait le trace du talus 
qui horde la plate-forme. La protection est en effet 
assuree au nord par un rempart en terre can tonne a la 
base par deux alignements de gros blocs calcaires; 
une palissade couronne le tout. Le reste de la protec-
tion castrale a disparu du fait des ravinements et des 
remaniements posterieurs de 1 'habitat. Le tout est 
entoure par une belle cour empierree composee de 
galets tres tasses et munie d'un puits. F 37 semble 
avoir disparu, mais F 36 est toujours en activite: on a 
simplement re fait les parois et opte a 1 'interieur pour 
un sol en terre battue. Un edifice rectangulaire en 
bois se dresse vraisemblablement a 1 'ouest de la 
plate-forme. C' est une annexe avec silo. Le reste des 
vestiges est d'interpretation delicate. 
Ce bel ensemble mac;:onne a vocation aristocra-
tique peut etre la demeure du chiHelain, celle des 
milites d'une maniere plus generale ou encore la 
maison du comte lorsque ce demier sejoume a Mont-
felix, un evenement qui, il est vrai, n'est atteste nul 
part, ce qui n'est pas en soi tres revelateur vu !'indi-
gence de la documentation ecrite. La construction 
traduit un renouveau d'activite et un regain d'interet 
pour le site. I1 est tentant de relier cette Phase aux 
activites et a la destinee du comte Eudes II de Blois 
(t 1 037), qui montre un interet certain pour ces riches 
zones strategiques des bords de Marne et pour Eper-
nay notamment. 
Le probleme de I' existence de la has se cour se 
pose a nouveau, mais il semble que l'on puisse cette 
fois conclure par !'affirmative: la ceramique de la 
plus ancienne Phase d'occupation du baile peut 
remonter a ce moment de 1 'histoire du site. 
Phase IV 
C'est la mieux marquee et la mieux individualisee 
des occupations du secteur, car c 'est aussi la demiere. 
Elle a ete precedee d'un nivellement en regie de toutes 
les structures anterieures. L'element majeur est un 
grand hatiment en pierre volontairement deporte a 
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!'extreme nord-ouest du site, auras de la declivite. 
Cet edifice atteint 12 m sur 11,5 m et possede, en 
saillie, a son extremite nord-est une piece carree de 
6,4 m de cote (fig. 4 et 6). Lemur sud a ete recupere 
et ne subsiste plus que sous la forme d'une tranchee 
de recuperation. Une partie, installee sur un sous sol 
instable, est posee sur des sablieres de fondation. Le 
mur ouest a disparu ainsi qu'une portion des murs de 
!'annexe. Les murs conserves sont en silex mac;:onnes 
au mortier mameux. Leur epaisseur atteint 0,9 a 1 m 
et ils n'ont que de maigres fondations. Il n'est done 
pas certain du tout qu'il y ait un etage. Le hatiment 
principal comporte deux pieces. La plus petite, a 
l'Est, est munie d'une belle cheminee murale et a 
servi de cuisine. Un puits posterieur 1 'encombre, mais 
il est peut-etre deja en usage. La plus grande piece a 
1 'ouest comporte plusieurs foyers a meme le sol. 
C'est la salle principale a fonction noble et residen-
tielle. On ne sait quel est !'usage de la petite salle 
placee en appendice mais sa taille oriente vers un 
local prive. Du fait de sa forme carree et de son 
emplacement, ce pourrait etre une petite tour a etage, 
dominant un ensemble qui serait lui de plain-pied. 
Comme dans la Phase precedente, le caractere 
aristocratique du complexe ne fait aucun doute. C'est 
le point nevralgique du chateau, sans doute la demeure 
du chatelain et 1 'en droit ou le comte a pu eventuelle-
ment etre amene a sejoumer. Cette Phase peut 
remonter a la seconde moitie du Xle siecle. 
La cour est constellee de vestiges et close a 1 'aide 
de palissades que 1 'on a plusieurs fois refaites et deca-
lees vers 1 'exterieur de fac;:on a agrandir 1 'espace vital. 
Vu la taille des poteaux, la palissade primitive est ro-
buste. L'entree est au sud, la ou se trouve un amoncel-
lement de pierrailles en vrac et de mortier pulverulent 
qui suggere un edicule mac;:onne. Plusieurs edifices 
annexes en bois sont adosses aux pourtours de la cour. 
L'un au mains evoque une tourelle. 
Les habitants du chateau ont manifestement 
connu durant cette phase des problemes de place, ce 
qui les a amenes a developper 1 'habitat, au ras de 
1 'eperon, a la limite du raisonnable, en apportant 
d'ailleurs, pour ce faire, de nouvelles masses de rem-
blais afin de creer une assise horizontale. C'est qu'au 
sud se developpe un enorme fosse (1 = 18 m et h = 4 
m) qui couvre en demi-lune la "matte" et separe la 
pointe de 1, eperon de la basse-cour castrale. 
La basse cour 
Dans le Secteur II, au pied du rempart qui barre 
1, eperon ont ete exhumes divers vestiges que la cera-
mique autorise a dater du Xle siecle. Il y aurait done 
la un habitat contemporain de 1 'occupation du Sec-
Fig. 7. - Coupe simplifiee a tra-
vers les remparts et les fosses qui 
separent la matte de l'eperon. 
I et 2 =fosse et talus primitifs; 
3 = second rempart; 
4, 5 et 6 = douves successives du 
second rempart; 
7 et 8 =fosses de la matte. 
teur I (fig. 2 et 3). Ces restes sont tenus du fait des 
nivellements posterieurs. Ils sont en pierre (un mur) 
et en bois (batisse, palissade). Un silo confirme la 
vocation residentielle d 'un ensemble qui ne para it 
pas constituer une zone d'habitat particulierement 
dense. On est dans la basse-cour du chateau. Le 
schema est classique mais il est inverse par rapport a 
celui que nous restitue la topographie actuelle: la 
matte est a la pointe de l'eperon, toumee vers la val-
Iee, et non a distance, sur le plateau. 
Le chateau des Comtes de Champagne a Montfelix (Chavot) 
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A 1 'epoque, 1 'eperon est beaucoup plus etroit qu 'il 
ne 1 'est de nos j ours et se termine sur son flanc ouest 
par une veritable falaise naturelle, quasiment verti-
cale, de 2,5 a 3 m de hauteur, menagee dans la craie, 
du nord au sud, et enfouie, par la suite, lorsque l'on a 
voulu elargir 1 'assiette castrate. Cet abrupt assure la 
defense occidentale du Secteur II. Plus au nord, dans 
le Secteur IV, on a complete le dispositif en fabri-
quant a quelque distance, a l'aide de remblais, une 
contrescarpe qui perm et de menager un fosse de 12 m 
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de large et 2 a 3 m au moins de profondeur. La grande 
depression nord-sud, qui traverse la basse-cour, est 
bien en partie naturelle mais elle a ete reutilisee a des 
fins militaires. 
Au sud, l'eperon est deja barre par un rempart 
dont on a retrouve les restes sous le vaste dome 
encore visible de nos jours. Ce premier systeme 
defensif juxtapose un dome de remblais mameux, 
conserve sur 5 m d'epaisseur et seulement 1 m de 
hauteur, et un fosse dissymetrique de 6,3 m de large 
et 2,5 m de profondeur (fig. 7). Meme en calculant au 
plus juste, !'ensemble avec ses 3,5 m de denivelee 
forme deja une authentique fortification. Les super-
structures ont disparu. 
Abandon du secteur I (Phase V) 
Au terme du XIe siecle, tout un pan de 1' eperon 
s'ecroule entrainant dans sa chute les parties ouest et 
nord-ouest du complexe mayonne. Ces phenomenes 
sont frequents en Champagne. Le chateau est alors 
totalement restructure. Les vestiges de la Phase IV 
sont rases et 1 'on apporte des remblais qui permettent 
de surelever le tertre et de creer, enfin, une veritable 
motte artificielle. La hauteur de remblais conserves 
est de 1 a 2 m, mais il est probable que ces demiers 
s' elevaient plus ha ut. Seulement ces parties supe-
rieures ont ete reutilisees sur le tard, nous y revien-
drons, pour combler le fosse adjacent. Tant et si bien 
qu'a !'exception d'un puits, on ignore ce qu'il y a 
reellement au sommet de cette nouvelle plate-forme. 
Mais les robustes constructions erigees en d 'autres 
points du site montrent que le coeur de la forteresse 
est transfere plus au sud. 
Ill Les restructurations de la fin du Xle-debut 
XIIe siecle et I' abandon castral 
Le coeur du chateau est transfere plus au sud, au 
pied du talus de barrage qui est alors puissamment 
renforce. C'est un veritable retoumement topogra-
phique de situation qui s'opere alors. Il a une cause 
accidentelle, avec les eboulements qui affectent la 
pointe de l'eperon, mais aussi des raisons historiques. 
Le chateau connait du fait du contexte un regain de 
faveur comtale. 
Ill. A Une vaste maison-hall en pierre 
La zone situee au pied du rempart en terre subit 
d'importants travaux de terrassement prealables 
vis ant a elargir 1' assiette de 1' eperon qui est ici pas-
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sablement retrecie. Puis on y erige une vaste maison-
hall en pierre datable au plus tot de la fin du Xle-
debut du XIIe siecle. L'edifice de forme rectangu-
laire a connu deux periodes (fig. 8). Dans un premier 
temps c'est une simple batisse de 15,5 m sur 11 
(dimensions exterieures). Les murs sont fabriques de 
gros moellons de meuliere; leur epaisseur (1,8 m) et 
I' existence de fondations suggerent !'existence d'un 
etage, a vocation noble. Au rez-de-chaussee se trouve 
un vaste silo (h = 3 m) et une fosse ovale (4,4 x 3,5 
m) et 1 m de profondeur dont la fonction precise reste 
a determiner (structure de combustion?). 
L 'ensemble est reconstruit dans le premier tiers 
du XIIe siecle (monnaies). Le plan de base est identi-
que mais divers amenagements sont apportes. Les 
materiaux changent- desormais on utilise surtout les 
moellons calcaires. Le niveau interieur est legere-
ment sureleve. La salle basse est fragmentee en deux 
par un refend et sa vocation de reserve est clairement 
affichee avec la creation d'un beau silo piriforme. On 
ajoute en fa9ade une tourelle d'escalier polygonale 
afin d'amenager une entree monumenta1e ou les pre-
occupations ostentatoires sont evidentes. 
A l'est prennent place des terrasses qui retiennent 
les terres du rempart et une petite annexe greffee au 
complexe (6,2 x 3,7 m). A l'ouest se developpe une 
serie de batiments mayonnes a usage de service. 
L' occupation a pu se developper durant une partie du 
XIIIe siecle mais les temoignages archeologiques 
(mobiliers ... ) orientent vers une occupation assez 
legere et plutot breve. 
C' est un beau batiment noble dont le plan rappelle 
celui des manoirs qui se diffusent au terme du Moyen 
Age. C'est sans doute la principale demeure du 
chateau, le centre administratif et residentiel de la 
chil.tellenie. 
III.B Les remparts 
Aux abords occidentaux du batiment, la defense 
est assuree primitivement par une palissade en bois 
remplacee par une robuste courtine en pierre (1 = 1 ,9 
m) dont on a degage un court fragment de 3,8 m de 
long (h = ). Au sud, le rempart primitif est puissam-
ment renforce. Le talus et le fosse primitifs sont 
enfouis sous un enorme rempart en terre de 14,5 m de 
large et 3,5 m de hauteur, alors que sont creusees en 
avant du dispositif, au sud, de nouvelles douves qui, 
au temps de leur plus grande extension, atteignent 
plus de 16 m de large et 3,6 m de profondeur (fig. 7). 
Un second fosse (1 = 8 m et h = 2,5 m) vient ensuite 
doubler le precedent et separer 1' eperon de la motte 
dont il est sans doute contemporain. 
N 
o 4m 
Fig. 8. - Secteur I!: la maison-hall et ses deux periodes. 
III c Erection de la grosse matte meridionale 
Le sondage de diagnostique que nous avions 
prevu de mener au sommet de la matte meridionale 
pour clore les longues campagnes de fouilles, enga-
gees depuis 1983 sur le site, n' a pu malheureusement 
etre conduit a son terme faute d'autorisation; il est 
done difficile de situer la construction de cette der-
niere dans la chronologie du site. La couche d'occu-
pation sommitale, placee sous l'humus, remonte aux 
Xlle et eventuellement XIIIe siecles et comporte des 
restes en bois qui temoignent de l'ultime occupation 
castrale anterieure au demantelement. L'emplace-
ment du sondage autorise a dire que la matte n' a pas 
parte de tres gros donjon monopolisant la quasi tota-
lite de la plate-forme sommitale, mais on ne saurait 
all er plus loin dans I' observation. En profondeur, 
l'examen revele que la matte a ete construite de 
maniere tres classique. On a d'abord realise un talus 
annulaire puis on a comble le cratere. Dans les stra-
tes de comblement est apparu un remblais gris riche 
en ceramiques du Xle siecle qui provient de curage et 
de l'approfondissement des douves originelles du 
rem part de barrage et temoignent de 1 'occupation qui 
affecte au Xle siecle le Secteur II. 
Plus concretement, il y a tout lieu de penser que le 
tertre a ete realise non seulement avec ces terres de 
curages et d'approfondissement mais aussi avec les 
materiaux issus du creusement du second fosse de 
protection du chateau. La matte serait done au plus 
tot contemporaine des restructurations de la fin Xle-
debut Xlle siecle ou plus vraisemblablement des 
reamenagements qui affectent au XIIe siecle la 
maison-hall du Secteur II. C'est une matte tardive. 
Y a-t-il, sous ce gros amas, un tertre (voire une 
enceinte) plus ancien ? C'est le probleme bien sur 
que nous souhaitions resoudre par le biais de ce 
sondage. Pour des raisons evoques ci-dessus il n'a 
pas ete possible d'aller en profondeur au dela de 2 m; 
mais il est apparu ace niveau par le biais des carot-
tages que, dans la zone exploree, il n'y a avait tou-
Le chateau des Comtes de Champagne a Montfelix (Chavot) 
s 
I 
mot te / 
/ 
jours pas, 1 m plus bas, de strates d'occupation. En 
d'autre terme, etant donne la hauteur a laquelle se 
situe le sol nature!, s 'il y a eu une matte primitive elle 
n'a pu avoir que 2 a 3 m de hauteur (en partant de la 
craie naturelle; sans 1 'elevation du fosse). C'est la 
une elevation qui, par sa faiblesse, est assez peu con-
forme a ce que 1' on voit habituellement. Il y a done 
bien de fortes chances pour que cette matte soit tar-
dive. 
III.D Qui a restructure le chateau et pourquoi ? 
Ces travaux de la fin Xle-debut du Xlle siecle 
sont a replacer dans le contexte historique champen-
ois. Au terme du Xle siecle, Montfelix et Epemay 
sont en differentes mains. C'est en effet le comte 
Etienne-Henri puis son fils Thibaud II qui detiennent 
1 'ouvrage etudie, alors que le se jour spamacien est en 
la possession du comte Hugues. Cette position "fron-
taliere" valorise pour un temps le site castral et justi-
fie ces operations de renovations et de perfectionne-
ment. Apres 1125 et la reunification, les deux sites 
appartiennent au meme comte Thibaud. Le contexte 
change de nature et devient, dans le courant du Xlle 
siecle, de mains en mains favorable a la mise en 
oeuvre de grands amenagements defensifs, dans la 
mesure ou les comtes toument de plus en plus leurs 
regards vers le sud-est de la "principaute". Quanta la 
regente Blanche, au debut du XIIIe siecle, elle pre-
fere Epemay et surtout Montaime, un nouveau cha-
teau pres de Vertus. 
IIIE Abandon et demantelement 
Quelques tessons et fragments de tuiles du XIIIe 
siecle montrent qu 'une occupation sporadique se pro-
longe pendant une partie de ce siecle. Mais le temps 
des grands travaux est termine et 1 'occupation 
s'acheve. Aucun reste de la fin du Moyen Age n'a ete 
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retrouve. Plus precisement, l'examen des fosses des 
secteurs I et IV montre que 1' on a volontairement 
demantele cette partie au moins du chateau qui, du 
fait de sa position, pouvait appara'itre dangereuse 
pour les Spamaciens. La motte septentrionale est 
volontairement rasee et les remblais ainsi obtenus 
methodiquement jetes de fas;on a combler les fosses 
du Secteur. La volonte de demilitariser est evidente. 
IV Impact castral sur le peuplement et l'environ-
nement 
Ce curieux des tin affecte profondement 1 'habitat 
villageois dependant. L'eglise Saint-Martin de Mont-
felix est mentionnee des la premiere moitie du XIe 
siecle et le village existe vraisemblablement des cette 
epoque sinon avant. Au XIIIe siecle, il s'epanouit et 
1 'habitat s 'egrene sur les versants sous forme de 
hameaux satellites (Chavot et les Chaufours). 
La disparition du chateau, puis le transfert du 
prieure en 1379 et, d'une maniere plus generale, la 
cri se des XlVe-XVe siecles portent un rude coup a ce 
village de Montfelix qui perd ses elements structu-
rants et commence a s'etioler. Avec la reconstruction 
de la fin du XVe siecle, c'est desormais Chavot qui 
occupe le devant de la scene: le ham eau s' est converti 
en village et ses habitants ont capte une partie du 
terroir montfelicien. Les difficultes de 1 'epoque 
modeme provoquent la disparition temporaire de ce 
qui n'est plus alors qu'un petit hameau, mais la 
disparition definitive de Montfelix n'est pas ante-
rieure au XXe siecle. 
L 'histoire du site est intimement liee a 1 'histoire 
de la Champagne et a la destinee de sa dynastie 
comtale. Sa disparition est le reflet des restructu-
rations qui affectent la principaute. Elle cree, au sein 
du val, des conditions propres a faciliter une redistri-
bution localisee du peuplement vers des centres plus 
appropries. 
Sur le plan archeologique, le chateau offre deux 
particularites notables a savoir celle d'une premiere 
motte, particulierement precoce et d 'un type original, 
et celle d'une seconde motte, tardive cette fois et 
d'une morphologic tout a fait classique. 
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Le chateau-fort de La Madeleine a Chevreuse (Yvelines, France) 
la fouille archeologique, une approche fondamentale 
Resume 
Le chateau-fort de La Madeleine a Chevreuse est un 
des mieux conserves d 'Ile-de-France. Occupe princi-
palement de la fin du XJeme au XVJeme siecle, il a 
bemificie d 'une fouille archeologique exhaustive, 
exemplaire a l 'heure ou l 'exploration des cluiteaux 
se limite encore generalement a des sondages qui ne 
peuvent restituer la complexite des phenomenes. On 
a done pu etudier de far; on tres approfondie l 'evolu-
tion du bati depuis le chateau partiellement en bois 
et en terre des origines, ainsi que la vie quotidienne 
en milieu seigneurial. 
Le chateau: histoire et archeologie 
Le plus ancien membre de la famille de Chevreuse 
dont nous ayons une trace certaine dans les textes est 
Milan I er, en 1024 (lettre de 1 'eve que de Chartres, 
Fulbert); i1 a ete precede au debut du Xleme siecle 
par un ancetre incertain mais au nom image: Thibaut 
File-Etoupe, auquell'eveque de Paris aurait infeode 
les terres de Chevreuse. Toutefois, le chateau de La 
Madeleine n'a pas ete construit avant les annees 1075, 
par Guy Ier. Nous ignorons si auparavant les sires de 
Chevreuse possedaient une forteresse, et ou. D'ail-
leurs a cette epoque, ils etaient aussi seigneurs de 
Montlhery et de nombreuses autres places. 
En taus cas, dans la deuxieme moitie du Xleme 
siecle, Chevreuse ( Cavrosa, premiere mention en 
975) etait deja un village florissant, avec deux egli-
ses: une pour la paroisse sous le vocable de Saint-
Martin, et ce11e d'une abbaye, dediee a Saint-
Saturnin (qui deviendra vers la fin du Xleme siecle 
un prieure dependant de l'abbaye de Bourgueil, pres 
de Tours). Une enceinte defendait le bourg monas-
L'etude d'un chateau-fort ne se conyoit pas sans celle de 
son terroir, et en particulier du bourg auquel il est associe. La 
reprise de !'etude de la ville de Chevreuse a perrnis de proposer 
pour la premiere fois un mode le de son evolution topographique. 
2 Signes d'archa'isme: les contreforts plats sans dosserets, se 
tique, peut-etre des cette epoque: elle est encore 
visible dans 1' orientation de certaines maisons autour 
de l'eglise. 1 
Dans toute la region se constituaient alors de puis-
santes entites feodales, dont les interets oscillaient 
pour ou contre le pouvoir royal, pour ou contre le 
Due regnant sur la Normandie voisine. C'est dans ce 
contexte que les seigneurs edifierent des chateaux qui 
controlaient les routes entre la va11ee de la Seine et 
ce11e de la Loire, entre la Normandie et la France, et 
permettaient !'exploitation des territoires qu'ils 
dominent. Au reste, le chateau n'est expressement 
mentionne qu'en 1108, avec le recit par Suger du 
siege qu'en fit le roi de France Louis VI Le Gras, qui 
d'ailleurs echoua. 
Le chateau de la Madeleine domine la vallee de 
l'Yvette, et controlait la route de Paris a Chartres. 11 
etait face au domaine royal, et la seigneurie de Che-
vreuse formera une avancee dans les possessions 
capetiennes jusqu'au Xllleme si eel e. 
Le chateau de cette epoque ne ressemblait que de 
loin ace que nous voyons aujourd'hui: seulle donjon 
garde un aspect quelque peu primitif, avec ses contre-
forts plats et ses petites fenetres en plein cintre. 
Encore etait-il plus long de deux travees et plus haut 
d'un etage. C'etait a la fois un vaste logis et un for-
midable outil defensif: ses caracteristiques en font un 
bon exemple de donjon roman archa'ique,2 du type 
des tours-residences (Mesqui 1991 ). On n 'y accedait 
que par le premier etage, grace a un escalier de bois 
et une passere11e que 1 'on pouvait retirer en cas de 
siege. En meme temps, il etait pourvu de toutes les 
commodites: latrines, double circulation (un "esca-
lier de service" en spirale desservant taus les etages 
et un escalier droit pour les deux etages du milieu, 
reserves au seigneur et a sa famille). 
joignant aux angles du batiment de telle sorte que ceux-ci n'ap-
paraissent pas (Chatelain 1973). Les murs plangent directement 
clans le sol, sans talus; il n'y pas d'avant-corps devant ]'entree, 
qui se repandra au XIIe s. Toutefois, les latrines a double baie 
geminee sont un caractere plutot tardif (?). 
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Le reste du chateau nous a ete revele par les 
fouilles archeologiques, seule maniere d'apprehen-
der la realite des chateaux primitifs. En effet, ils ont 
generalement disparu sous les reconstructions poste-
rieures, rendues necessaire par leur constante adapta-
tion a l'art de la guerre et au gout des elites. 
Les premieres traces d'occupation du site corres-
pondent a la construction d 'une enceinte, ce qui est 
dans la logique d'une installation militaire. Comme 
il est normal a I' epoque, elle etait formee d 'un ha ut 
talus de terre surmonte d'une palissade. Fait excep-
tionnel, nous avons retrouve une portion de ce talus, 
du cote est, sur une longueur de vingt et un metres et 
une largeur de pres de quatre metres (mais qui devait 
etre nettement superieure, car elle a disparu par la 
suite sous le rempart de pierre). 
Cette enceinte englobait toute une serie de bati-
ments, que I' on peut classer en quatre categories: 
- la defense et le logement du seigneur: le donjon; 
- la vie publique et le logement des hOtes: I' aula, 
vaste batiment a un etage, comprenant notamment 
une grande salle ou le seigneur rendait la justice et 
recevait; 
- la vie religieuse: tout chateau comportait une cha-
pelle; celle-ci etait dediee a Marie-Madeleine, titula-
ture qui a donne son nom au chateau ("La Made-
leine"); 
la vie economique: generalement separee du cha-
teau par une portion d'enceinte (ce qui n'etait sans 
doute pas le cas a Chevreuse au debut), la "basse-
cour" rassemblait les batiments utilitaires et les loge-
ments du personnel. 
Ces quatre fonctions se maintiendront tant que le 
chateau fonctionnera comme centre effectif de la 
seigneurie. Le batiment qui patira le plus de 1 'evolu-
tion de la societe feodale est 1 'aula. En effet, petit a 
petit, le roi otera aux seigneurs tout pouvoir politique, 
et seuls les plus puissants garderont des lieux symbo-
liques de ce pouvoir. L' aula de Chevreuse dispara1tra 
a la fin du XVeme siecle; mais deja sa superficie 
avait ete diminuee de moitie. Dans son etat premier, 
c 'etait un grand edifice divise dans sa longueur en 
deux travees et muni d'au mains un etage, comme 
l'indique la presence d'un escalier. A l'examen des 
traces d'occupation, la travee occidentale parait piu-
tot a vocation utilitaire (sols mediocres, traces de 
foyers ... ), alors que l'autre aurait ete reservee a }'habi-
tation ou a la reception, comme I' etage. Ce cote eta it 
horde d'une galerie a claire-voie ouvrant vers le sud-
est, dont le sol etait constitue d'argile bien damee. 
11 etait chatelain et capitaine de Corbeil, gouverneur du 
comte de Dreux et de Montfort, conseiller du roi et general de 
toutes les finances du Languedoc. 
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Le donjon quant a lui subira egalement bien des 
remaniements: raccourci de plusieurs metres a la fin 
du XNeme siecle (sans doute a cause de desordres 
apparus dans la mas:onnerie du pignon sud), il sera 
amenage a la meme epoque en logis plus confortable, 
au detriment de sa fonction defensive. De grandes 
fenetres a meneau remplas:erent les petites ouvertures 
romanes, des cheminees vinrent chauffer les nou-
veaux volumes, definis par le cloisonnement des 
grands espaces precedents; une decoration peinte vint 
enfin omer murs et plafonds. Le rez-de-chaussee, 
normalement aveugle pour des raisons de securite, 
fut accessible par une parte (protegee il est vrai par 
un petit fosse). 
Finalement, c 'est I' enceinte qui fera I' objet des 
soins les plus nombreux, en rapport avec les progres 
de l'art militaire et le role du chateau. Son evolution 
se fera en plusieurs etapes, qui seront parfois une 
reconstruction quasi-totale du dispositif. 
Vers la fin du XIIeme siecle, }'enceinte en terre 
fut remplacee par une muraille en pierre contrefortee, 
et flanquee de petites tours circulaires. Son perimetre 
etait plus reduit: la basse-cour fut laissee hors-les-
murs, comme on peut toujours la voir, et le donjon 
forma it lui-meme un point defensif sur I' enceinte. 
Un siecle plus tard, les courtines furent rehaussees 
pour repondre aux progres croissants des armes de 
jet. Elles furent surmontees de machicoulis sur arc, 
qui permettaient une efficace defense rapprochee. 
Dans les annees 13 70, en pleine Guerre de Cent 
Ans, sous }'impulsion du nouveau proprietaire du cha-
teau, le riche et influent Pierre de Chevreuse3, 1 'en-
ceinte fut entierement reconstruite. Elle devait s'inte-
grer au complexe defensif qui engloba alors le bourg, 
que l'on entoura aussi demurs. Autant qu'une forte-
resse seigneuriale, le chateau de La Madeleine devint 
une citadelle urbaine, avec une gamison royale. 
En fait, seule la partie vers le plateau fut realisee, 
avec ses trois tours rondes et sa courtine en grand 
appareil de meuliere taillee. Ces tours sont tres hau-
tes et renferment des appartements confortables pour 
traiter les hotes et les proches du seigneur, sur le 
modele de ce que le roi Charles V construisait a 
Vincennes dans les memes annees (Chapelot 1994). 
La societe feodale finissante produisit alors des sym-
boles hypertrophies du "chateau-fort", tel qu'il est 
reste dans notre imaginaire. 
Les guerres civiles qui dechirerent la France peu 
apres furent funestes a Chevreuse. Les Anglo-bour-
guignons prirent la ville et le chateau en 1417; si la 
ville fut rapidement liberee, le chateau ne se rendit au 
roi Charles VII qu'en 1438. 
Avec l'aide financiere du souverain, Nicolas de 
Chevreuse dut remettre la place-forte en etat de 
defense dans les annees 1440-1450; sa seigneurie fut 
Le chateau-fort de La Madeleine a Chevreuse (Yvelines, France) 
Fig. 1. - Evolution topo-





vers Rambouillet et Chartres 
erigee en baronnie en 1460. De cette epoque datent 
vraisemblablement les modifications de I' enceinte 
vers la ville, faites d'une ma<;:onnerie mediocre sans 
commune me sure avec le grand appareil de I' epoque 
de Pierre de Chevreuse: reconstruction du chil.telet 
d'entree dans son aspect actuel, adjonction de trois 
tours carrees, courtine protegeant le donjon qui cessa 
d'etre directement sur la ligne de defense. En revan-
che, on ne releve pas d'adaptation significative a 
l'artillerie naissante, si ce n'est la toiture plate du 
chatelet d'entree, une sorte de terrasse sur une tour de 
la courtine est, et une unique archere-canonniere 
regardant la ville. 
Ce furent les demiers efforts importants pour faire 
evoluer le chateau: en 1489 deja, il est dit en "grant 
ruyne et desolation". Les travaux posterieurs furent 
modestes, tout juste destines ace qu'il ne s'ecroule 
pas totalement4. Les plus importants datent du debut 
du XVIIIeme siecle, lorsqu 'une rampe carrossable 
fut amenagee pour acceder au chateau, le fosse corn-
hie devant le chatelet d'entree, lui-meme demantele, 
et que le donjon fut diminue de hauteur et couvert du 
toit a deux pentes qui existe toujours. 
En termes "dynastiques", le changement majeur 
fut le rachat du chateau en 1543 par Anne de Pisse-
leu, duchesse d'Etampes, et le roi Fran<;:ois Ier erigea 
la baronnnie en duche en 1545. La famille des Dues 
de Chevreuse aura une importance historique non 
negligeable, mais le chateau sera delaisse au profit 
d'une residence plus modeme, construite au bourg 
parte de Paris 
vers Limours 
voisin de Dampierre vers 1550. Le demier episode 
militaire fut la mise en place d'une gamison par le 
Due de Guise, alors proprietaire du chateau, pendant 
la Ligue. Il finira par etre revendu a une congregation 
religieuse, les Dames de Saint-Cyr, en 1693. 
L'apport du mobilier diramique 
Les operations archeologiques qui se sont derou-
Iees sur le site du chateau ont permis d'exhumer 
depuis 1979 une grande quantite de vaisselle de terre 
cuite, provenant de depotoirs domestiques, de fosses 
d'aisance et de niveaux d'occupation. Cette ceramique 
constitue un ensemble particulierement interessant et 
homogene, temoin de huit siecles d'occupation. Nous 
nous limiterons ici a presenter quelques ensembles 
qui illustrent la vie quotidienne du chateau a deux 
periodes-cles de son histoire. Au Xlleme siecle, et 
jusqu'au debut du XIVeme, le chateau est occupe par 
de puissants seigneurs, proches du pouvoir royal, et 
le roi y vient en visite. Au XVeme, le contexte est 
radicalement different: pris dans la tourmente des 
guerres entre Armagnacs et Bourguignons, assiege en 
1417, il apparalt a la fin du siecle comme delaisse et 
Des travaux sent attestes en 163 7, en 1661 ( ou ils furent 
executes sous la surveillance du jeune tragedien Jean Racine, qui 
remplac;ait son oncle Vitart, intendant du chateau) et en 1686. 
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ruine, malgre le demier effort constructif de Nicolas 
de Chevreuse vers 1440-1450. 
De la premiere periode proviennent notamment 
quatre structures a usage primaire de depotoir ou de 
silo, localisees dans la partie nord-ouest du chateau. 
Elles ont livre une grande quantite de vaisselle 
domestique pouvant etre datee, pour les niveaux 
anciens de la fin du Xlleme et de la premiere moitie 
du Xllleme siecles, et pour les niveaux recents de la 
fin du Xllleme et du debut du XIVeme siecles. 
Dans les niveaux anciens, on ne trouve pratique-
ment que des pots a usage culinaire ( oules a bard en 
bandeau saillant). La vaisselle autre n'est representee 
que par des jarres a bee tubulaire en pate blanche a 
decor de flammules5• 
Dans les niveaux plus tardifs, la vaisselle de table 
est nettement representee, principalement par des 
pichets et des tasses polylobees, a quoi il faut ajouter 
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Fig. 2. - Restitution acono-
metrique du chateau de 
Chevreuse au debut du Xlle 
siecle. 
I- Donjon; 
2 - Chapelle; 
3 - Biitiment utilitaire; 
4 - Puits; 
5 - Biitiment d 'habitation; 
6- Basse-cour (if est probable 
qu 'elle comportait des biiti-
ments, mais cette zone n 'a pas 
encore ete fouilh~e); 
7- Entree; 
8- Enceinte de terre surmon-
tee d 'une palissade. 
fabriquees localement. Trois objets s'averent remar-
quables: une aiguiere imitant un modele metallique 
en pi.He fine sableuse rouge du type de celle produite 
dans les ateliers de Dourdan (Essonne), et deux 
pichets en pate blanche tres fine originaires de la 
Saintonge. Ces demiers sont couverts d'une belle 
gla<;:ure verte et portent une croix brune sous le bee. 
Si des pichets de Saintonge ont ete reconnus aux 
Pays-Bas et en Angleterre, en France leur diffusion 
est encore mal etablie, et semble limitee au littoral 
aquitain et breton; ceci confere done a notre decou-
verte un caractere exceptionnel6. 
Naturellement, cette image foumie par la cera-
mique est incomplete: on sait qu'au Moyen-Age la 
Curieusement cette forme, rare en Ile-de-France durant le 
bas Moyen-Age, est frequente sur le site de Chevreusejusqu'au 
XVeme siecle. 
6 On notera qu'a cette epoque, Anseau de Chevreuse etait 
echanson du roi. 
Le chateau-fort de La Madeleine a Chevreuse (Yvelines, France) 
Fig. 3. -Restitution axononu~trique du donjon de la fin du 
XRe siecle. 
poterie de terre ne representait qu 'une partie de la 
vaisselle, a cote de celle en bois et en metal. En outre, 
il faudrait croiser ces donnees avec le reste du mobi-
lier trouve en fouille. Toutefois, un premier schema 
peut se degager de cette analyse: dans les temps du 
chateau de terre et du premier chateau de pierre, 
l'equipement seigneurial est encore proche de celui 
des communautes rurales; en revanche, a partir de la 
fin du XIIIeme siecle, la difference se creuse, avec 
1 'enrichissement progressif d 'une noblesse dans la 
mouvance royale. Quanta la relative lacune du mobi-
lier au Xllleme siecle, elle est sans doute a mettre en 
relation avec les aventures lointaines des seigneurs 
de Chevreuse: depart de Guy N a la sixieme croisade 
(1239), manoeuvres politiques en Languedoc (1249)1, 
participation aux entreprises siciliennes de Charles 
d' Anjou (vers 1270), aux guerres franco-anglaises et 
des Flandres menees par Philippe le Bel (1293-1300). 
Guy et Herve de Chevreuse, freres, sont envoyes par la voir 
reine Blanche de Castille pour prendre possession de la terre du 
comte de Toulouse au nom d 'Alfonse de Poitiers, et pour recele 
serment de fidelite des nobles et habitants du pays. 
/ 
/ 
Fig. 4. - Restitution axonometrique du donjon, etat au 
debut du XVe siecle. 




Pour le XVeme siecle, plusieurs ensembles de 
caractere different ont ete etudies. Un depotoir installe 
dans la base de la tour sud du chatelet d' entree a livre 
un certain nombre d'objets de la vie quotidienne 
relatifs au milieu et a la seconde moitie du XVeme 
siecle, parmi lesquels figure de la vaisselle ceramique 
(Trombetta 1981 ). La quantite et la qualite des decou-
vertes sont les signes d'un mode de vie seigneurial: a 
cote des pots a cuire, mobilier traditionnel d 'une 
occupation domestique, on compte de nombreux 
recipients de table, bouteilles, pichets et coupelles, un 
beau poelon glayure, et meme des tastes-vins glayU-
res jaune, objets peu repandus. Y sont associes des 
pichets et des coupelles en gres du Beauvaisis. Toute-
fois, on pourrait s 'etonner de 1 'absence des fa1ences 
originaires de Valence en Espagne, considerees 
comme l'une des productions luxueuses de l'epoque. 
Dans 1 'angle nord-est du chateau, plusieurs fosses-
depotoir contigues a !'aula (mais qui avait alors 
perdu sa fonction) ont livre de nombreuses cerami-
ques qui revelent un autre mode d'existence. La vais-
selle est peu diversifiee, y predomine le pot a cuire de 
type coquemar. Rares sont les formes ouvertes (poe-
lons ... ) ou les productions importees (un fragment de 
pichet en gres rhenan). La presence de gourdes en 
grand nombre et en pates d' origines diverses, qui sont 
des formes specifiques d'equipement rural, donne sa 
coloration a cet ensemble qui, en tous cas, ne renvoie 
pas a un mode de vie seigneurial. 
En cette deuxieme partie du XVeme siecle, les 
seigneurs de Chevreuse residaient encore en leur 
chateau, mais leur situation n'etait guere florissante. 
Dans le cadre des guerres civiles, Nicolas de 
Chevreuse ayant epouse le parti des ennemis du roi, 
avait vu ses terres confisquees jusqu'en 1484, et 
vivait essentiellement de subventions royales lui per-
mettant de maintenir la place en defense. La vaisselle 
plus modeste pouvait etre celle de la gamison et/ou 
du personnel du chateau, qui devait avoir tendance a 
devenir une ferme forte centre d'une seigneurie, 
tendance qui s'accentuera aux XVIeme et XVIIeme 
siecles. 
Pour Chevreuse: Trombetta 1980 et 1981; Dufay 1990a, 
1991, 1993 et 1996; Baudry & Corvisier 1993; Archeologie 
medievale, chronique des fouilles: 1993 a 1995; Bilan scientifi-
que du Service regional de I' Archeologie d'IIe-de-France 1993 
a 1995; Beaumont-sur-Oise: Archeologie medievale, chronique 
des fouilles: 1986; Bilan scientifique du SRAIF 1991; Toupet 
1991 et 1996; Brie-Comte-Robert: Archeologie medif!vale, chro-
nique des fouilles: 1985, 1986, 1988 a 1995; Bilan scientifique 
du SRAIF 1993 a 1996; Vincennes: Chapelot 1994; Archeolo-
gie medievale, chronique des fouilles: 1993 a 1995; Bilan scien-
tifique du SRAIF 1992, 1995 et 1996; Paris, Le Vieux Louvre: 
Fleury & Kruta 1989; Fleury 1994. 
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Quelques apports regionaux de l'archeologie a 
l'etude des chateaux 
Depuis une vingtaine d'annees, 26 chateaux 
medievaux ont fait l'objet en Ile-de-France d'une 
exploration archeologique, d'ampleur tres variable; 
les 3/4 de ces operations ont d'ailleurs eu lieu apres 
1990. Il s'agissait le plus souvent de sondages effec-
tues a 1 'occasion d 'une restauration. Cinq seulement 
ont beneficie ou continuent de beneficier d'une 
fouille etendue, qui confine parfois a 1 'exhaustivite 
comme a Chevreuse: outre ce demier site, ce sont 
Beaumont -sur-Oise (Val-d' Oise ), Brie-Comte-Robert 
(Seine-et-Mame), Vincennes (Val-de-Mame) et le 
Louvre a Paris. Aucune de ces fouilles n 'est a 1 'heure 
actuelle reellement publiee8. 
Il est difficile de resumer l'apport de ces fouilles 
a 1 'histoire des chateaux, par manque de synthese, 
m a is aussi parce que les cas de figure s 'averent varies. 
D'une fayon generale, elles ont permis de retrouver 
les etats primitifs des etablissements, et done de 
mieux cerner leur origine. Or, sous le masque assez 
homogene des constructions du Moyen-Age classi-
que et du "revival" feodal du XVeme siecle, apparait 
une realite diversifiee. Parfois, de simples manoirs se 
sont transformes en puissantes forteresses, comme a 
Vincennes ou a Blandy-les-Tours. Parfois au con-
traire, des chateaux eminents du premier feodalisme, 
mottes ou eperons sommes de massifs donjons de 
pierre defiant le pouvoir royal, ont periclite peu a 
peu, notamment ceux qui etaient lies a la defense de 
frontieres devenues obsoletes (Chevreuse, Beynes, 
Montfort-l'Amaury ... ). Enfin, on notera le cas des 
chateaux crees ex nihilo a la grande epoque de 
Philippe Auguste. 
Les fouilles devraient aussi permettre de mieux 
apprehender les techniques de construction et de les 
dater. Ce travail est encore embryonnaire, et les 
belles etudes menees sur le chateau de Vincennes 
montrent ici la voie, que ce soit en termes de mayon-
nerie, de charpente ou d 'hydraulique. On se rend 
compte en to us cas que 1 'occupation de 1 'espace est 
toujours plus dense et complexe que les carcasses 
vides que sont souvent les chateaux nous le laissent 
imaginer; on se rend compte aussi de l'ampleur des 
remaniements, les chatelains n 'hesitant pas a refaire 
entierement remparts et tours, a raser et reconstruire 
des batiments (tout ceci a ete bien mis en evidence a 
Chevreuse). 
La vie quotidienne egalement va beneficier de ces 
recherches, grace a 1 'etude du mobilier, mais aussi 
des restes organiques permettant de se faire une idee 
de l'alimentation des habitants. Force est de recon-
naitre que ce secteur est le plus en retard, les cher-
cheurs se polarisant generalement d'abord sur 
Le chateau-fort de La Madeleine a Chevreuse (Yvelines, France) 
. ·-- .. 
FOSSES 
BASSE -CO~ ou BA ILE 
DOUVES EN EAU 
mO 10 20 
Fig. 6.- Le Chateau de la Madeleine au XVe siecle. 
!'architecture. Les riches et abondants mobiliers issus 
des fouilles du Louvre, de Vincennes ou de Che-
vreuse devraient toutefois apporter des elements 
decisifs dans les annees a venir. 
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John De Meulemeester, Andre Matthys & J.-M. Poisson 
Structures emmottees: 
une comparaison d'exemples fouilles recemment en Belgique 
et en Rhone-Alpes 
La collaboration scientifique, technique et finan-
ciere entre la Region wallonne et la Region Rhone-
Alpes par le biais de 1 'Unite Mixte de Recherche 
5648 (CNRS, Lyon Il, EHESS) et du Centre Interuni-
versitaire d 'Histoire et d 'Archeologie Medievale a 
permis une recherche sur le chateau dynastique des 
comtes d' Albon en Dauphine (dep. de la Drome). La 
decouverte dans ce site castral d'une aula/capella 
emmottee permet de comparer le processus d'em-
mottement et sa chronologie- de quelques structu-
res castrales de sites situes en Flandre et dans 
l'ancienne Lotharingie et plus au sud dans les terri-
toires delphino-savoyards. 
1 Introduction 
Depuis le debut des annees 1960, les enquetes de 
terrain portant sur les fortifications de terre medie-
vales, et des mottes castrales en particulier, se sont 
multipliees en France mais ont surtout consiste en 
recensements de sites, qui ont donne lieu a plusieurs 
syntheses portant le plus souvent sur la morphologie1. 
Quant aux fouilles monographiques de mottes, elles 
sont jusqu'a present peu nombreuses. Quelques-uns 
seulement ont fourni des donnees archeologiques 
concemant leurs sequences d' occupation: c 'est le cas 
de Grimbosq (Calvados)2, le Castelas (Vaucluse)3 ou 
Decines (Rhone)4. Un nombre de sites encore plus 
reduit a foumi des indications sur 1 'occupation du site 
anterieure au chateau a motte. Il s 'agit d 'un cote des 
cas de Mirville (Calvados)5 ou de Loisy (Saone-et-
Loire)6 ou la fouille a mis au jour un etablissement 
Colloque de Caen 1981; Pesez 1984; Zadora-Rio 1985. 
z Decaens 1981. 
Fixot & Pelletier 1983. 
Boucharlat & Monnier 1987. 
Le Maho 1983. 
Hurou 1973. 
De Bouard 1973-1974. 
De Meulemeester & Matthys 1981/041. 
9 Callebaut 1982. 
anterieur a la motte et recouvert par elle, sous la 
forme de constructions legeres appartenant a un centre 
domanial du type de la curtis carolingienne. D'un 
autre cote, on dispose du cas de Doue-la-Fontaine 
(Maine-et-Loire )1; la, 1 'etablissement recouvert par le 
tertre artificiel est un edifice de pierre rectangulaire 
du Xe siecle, une aula, grande salle caracteristique 
d'un siege de pouvoir civil. Lors de son emmottement, 
ses murs ant ete sureleves en vue de sa transfor-
mation en donjon. Cette filiation aula-motte (don-
jon), etablie ici est soutenue par des informations 
provenant d' observations effectuees surd 'autres sites, 
qui permettraient d'en attester la representativite, et 
une partie de ces donnees nous proviennent de fouil-
les recentes clans 1 'espace des anciens Pays-Bas meri-
dionaux. 
Du point de vue archeologique, JozefMertens fut 
le premier a fouiller pour le Service national des 
Fouilles (Belgique) clans des mottes et fortifications 
de terre des les annees cinquante- entre autres a Lan-
den8 et Diest9, et clans le Sud-Luxembourg10, comme 
le Montauban a Buzenol. De son cote, Rene Borre-
mans, des Musees royaux d' Art et d'Histoire, s'inte-
ressait aux mottes entre Dendre et Dyle, region situee 
au centre du pays 11 avec les fouilles- publiees quel-
ques annees apres- de Bever12, de Viane1\ deVil-
voorde14, et surtout de Grimbergen1S, puis clans le sud 
du pays, des sondages clans les mottes de Chastre 16, 
Pessoux17 et Marcourt18; sa publication clans Chateau 
Gaillard, en 1964, du site de la "Motte" de Kontich, 
une ferme fossoyee des environs d' Anvers, interpre-
tee alors comme une matte castrale, montre que les 
chercheurs, a cette epoque, n, etaient pas encore tres 
10 Mertens 1960. 
11 
12 
Borremans 1979b; Borremans 1982b. 
Borremans 1979. 
13 Borremans 1982. 
14 Borremans 1979b. 
15 Borremans 1970 et 1973. 
16 Borremans 1972. 
17 Borremans 1970b. 
18 Borremans 1972b et 1976. 
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bien fixes sur la morphologie, le role et la fonction de 
la motte castrale 19• A l'est du pays, un chercheur 
benevole, Adriaan Claassen passionne d'archeologie 
travaillait a un inventaire des fortifications medie-
vales dans la province du Limbourg, et surtout des 
tours et des chateaux a motte, particulierement bien 
representes dans la vallee de la Meuse et dans le sud 
de la province, dans la Hesbaye aux terres fertiles et 
terroirs tres riches; il en resulta deux publications20 , 
completees par quelques rapports de fouilles sur les 
mottes de Genk-WaterscheF 1 et de Romershoven22 • 
A partir des annees soixante-dix, avec 1' entree au 
Service national des Fouilles d' archeologues qui 
s 'occupaient a plein temps de 1' archeologie medie-
vale, une nouvelle serie de chateaux a motte fut ana-
lysee; un programme de recherche systematique sur 
les fortifications de terre et sur les mottes en particu-
lier fut elabor623 • Occasionnellement, d'autres cher-
cheurs beiges fouillaient dans des mottes. Malheu-
reusement, depuis la regionalisation du Service des 
Fouilles, personne ne s'occupe plus de fas:on syste-
matique de la recherche sur les mottes castrales, ni en 
Flandre, ni en Wallonie. La fouille d'une motte etant 
techniquement la plupart du temps tres difficile et 
exigeant beaucoup de moyens techniques et financiers, 
aucune association de volontaires ne s'attaque a un 
site de pareille envergure; les services officiels, dans 
la mesure ou leurs activites se limitent a des sauve-
tages, ont delaisse le sujet. 
Mais grace aux programmes thematiques du Service 
national des Fouilles, nous disposons d'une gamme de 
donnees de fouilles qui permet une certaine modeli-
sation en ce qui conceme les structures emmottees, 
meme au-dela des frontieres beiges. Les donnees les 
plus importantes viennent des fouilles de chateaux 
dynastiques des princes territoriaux, les comtes de 
Flandre (Chateau des Comtes a Gand) et les comtes de 
Looz (chateau comtal de Looz), ou de chateaux evolues 
a partir de curtis carolingienne, comme Petegem ou 
Mellier, auxquelles nous pouvons encore ajouter le site 
de Kessel, situe actuellement dans les Pays-Bas. 
Des fouilles recentes en Region Rhone-Alpes 
ajoutent une nouvelle dimension au dossier de la motte 
castrale, puisqu 'a Villars-les-Dombes et dans les 
fouilles en cours de la Tour d 'Albon, les structures 
emmottees prennent la forme de capellae/eglises, a 
Albon peut-etre meme d'un ensemble aula/capella. 
Bien que ces nouvelles decouvertes imposent une 
comparaison avec la topographie sacrale et !'organi-
sation spatiale des residences princieres, d'Empire 
19 Borremans 1960 et 1964: le titre de "Fouille d'une motte 
feodale a Kontich" est assez indicatif. 
2o Claassen 1970 et 1972. 
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comme de France, l'etat de la recherche nous limite 
actuellement a quelques reflexions sur les exemples 
fouilles precites. 
2 Les techniques d'eievation d'une motte 
A vant de se concentrer sur les structures emmot-
tees, il nous para1t utile de discuter les differentes 
techniques d'elevation d'une motte rencontrees dans 
l'espace belgo-luxembourgeois. Nous avons constate 
trois methodes de base pour eriger un tertre de terre. 
La plus simple consiste a construire un rempart 
annulaire avec les terres recuperees lors du creuse-
ment du fosse qui va delimiter 1 'espace occupe par le 
tertre. Puis, 1' espace interieur est comb le et eleve a la 
hauteur voulue, comme a Gistel ou Viane. Ce sys-
teme connut naturellement des variantes. 
Au lieu de construire un rempart circulaire, certains 
constructeurs opterent pour un deuxieme procede 
assez repandu: le rehaussement d'un noyau central, 
une Kemmotte qui, par amoncellement de terre sur 
ses flancs, etait eleve a la hauteur voulue. 
A Beveren, par exemple, un noyau de terre aux 
flancs tres raides fut rehausse en un premier temps 
avec les sables provenant des fosses; puis, de la terre 
fut amenee sur un des flancs seulement de maniere a 
obtenir au sommet une plate-forme suffisante. 
A Bouillon, le noyau central est constitue par un 
petit mamelon rocheux, taille d'un cote pour le ram-
ener a la hauteur voulue et complete de l'autre cote 
avec des materiaux rejetes du fosse. Il no us para1t tres 
probable que ce type d'amenagement soit assez 
classique pour des "mottes de pierre" qui se servaient 
du relief nature!. 
Un troisieme systeme pour amonceler les terres 
d 'une motte eta it base sur I' "emmottement" de struc-
tures existantes ou specialement construites. Cet 
emmottement s'execute d'apres trois schemas. 
Par exemple, a Buzenol, Mellier, Diest, Romers-
hoven ou Stalen, une nouvelle tour fut construite et 
son rez-de-chaussee fut enseveli de 1 'exterieur dans 
les terres apportees. 
Au Chateau des Comtes a Gand l'aula existante 
fut transformee par 1 'ajout d 'etages et le rez-de-
chaussee, dont les ouvertures furent fermees par la 
meme occasion, devint une cave par l'emmottement 
du bil.timent. Comme on n'a pas pu determiner son 
developpement, l'amenagement de l'aula du chateau 
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GAND Fig. 1.- Comparaison des plans d 'aula de 
Petegem (A: aula; B: camera), Gand (A: 
aula; B: turris), Looz (A: aula; B: camera 
?), Mellier (A: aula; B: donjon) et Ename 
(A: aula; B: camera; C: capella). 
Petegem, Gand et Ename d'apres 
Callebaut 1981 et 1994 (I.A.P.); 
PETEGEM lr···:·.·.········.·,. 
illi 
Looz d'apres Lux et Thyssen (Archae-
ologia Belgica 223, 98-101- I.A.P.). 
LO,OZ 
A 
tenir a ce meme type de construction. Mais pour 
autant, elle peut etre classee sous un troisieme sys-
teme: il s'agit d'un emmottement de structures exis-
tantes qui sont completement couvertes par des terres 
rapportees et n' ont done plus aucune fonction. Un bel 
exemple nous est donne par la matte de Kessel. La 
matte de Werken combine les deux systemes, puis-
qu'une tour en bois y fut emmottee tout de suite apres 
sa construction, puis dans la phase suivante comple-
tement couverte de terre. 
En principe, nous faisons ici abstraction des mottes 
qui ne furent pas erigees en une seule fois et qui, dans 
le cours de leur evolution, peuvent aussi bien attein-
dre des hauteurs plus elevees qu'ctrc diminuees en 
hauteur. En general, la phase existante constitue la 
Kemmotte pour la phase suivante. 
MELLIER 
ENAME 
0 10 20 M 
Regardons de plus pret quelques sites castraux dont 
les aulaelcapellae primitives furent emmottees resul-
tant soit dans leur abandon, soit dans un changement 
de leur fonction. 
3 L'aula de Gand 
Le Chateau des Comtes a Gand24 constitue un site 
de comparaison important dans cette recherche sur 
les structures emmottees. Ce chateau flamand se situe 
sur la rive gauche de l 'Escaut, done en terre du 
royaume de France. 
24 E.a. Callebaut I 994. 
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La topographie de 1' ensemble castral presente le 
schema haute-cour/basse-cour. Il n'a pas encore ete 
resolu si ce modele est du a la transformation en 
chateau a motte au XIIe siecle ou si la forme en "8" 
exista des l'origine. Dans la zone de la "basse-cour" 
se situaient les elements "clericaux" du chateau avec 
la chapelle castrale, dediee a Sainte-Phara'ilde en 
meme temps qu 'une deuxieme residence comtale en 
bois, le domus lignea, denomme aussi aula comitis. 
Des fouilles et des recherches architecturales 
recentes nous font connaitre I' evolution de la haute-
cour du chateau et en particulier de 1 'element central, 
1' aula en bois ( deuxieme moitie du Xe siecle ), puis 
au Xle siecle le lap idea do m us et turris. Cette der-
niere, gran de salle a deux etages et d 'une superficie 
de 27,50 m sur 10 m (intra muros), et sa tour de 3 m 
sur 3,50 m (intra muros) furent emmottees au cours 
de la deuxieme moitie du XIIe siecle. 
L'analyse architecturale du donjon permet de sup-
poser que lors de la construction de la motte le biHi-
ment fut rehausse de fa<;:on a obtenir une tour sur 
motte. Finalement la motte sera transformee et le 
donjon rehausse a la fin du XIIe siecle lors des 
travaux de Philippe d' Alsace. 
4 L'aula de Petegem 
La villa de Petegem25 , situee sur 1 'Escaut, cote 
royaume, et mentionnee dans une charte de Charles 
le Chauve de 864, constitue un site de comparaison 
de premiere qualite. Pour l'epoque carolingienne les 
fouilles y ont revele les trois elements aula, camera, 
cape/la, qui lui attribuent un caractere incontestable 
de residence princiere. Au IXe siecle, le site com-
prend deux !lots entoures par un fosse en forme de 
"8": le plus petit comprend l'aula (11m de large; la 
longueur n'a pas pu etre determinee) et adossee a 
celle-ci la camera pourvue d'un systeme de chauf-
fage (11 m sur 6,75 m extra muros); sur le plus grand 
ilot furent implantes la chapelle et le cimetiere. Pen-
dant le demier quart du Xle/XII siecle le site de 1 'ilot 
residentiel est couvert par une motte, tandis que la 
basse-cour se forme autour de la chapelle qui conti-
nue a fonctionner comme eglise paroissiale jusqu'a la 
fin du XIIIe siecle. 
A cote de Petegem, m a is en terre d 'Empire, se 
situe un site, qui bien qu'il n'ait pas ete emmotte, pre-
sente un interet particulier pour la comparaison avec 






E.a. Callebaut 1994. 
En dernier lieu, De Meulemeester 1992. 
un meandre prononce de 1 'Escaut, fut erige sur des 
terrains deja occupes. Ce castrum se compose d'un 
batiment rectangulaire d'environ 44 m sur 11 m, 
partage en camera, aula et cape/la, d'un donjon 
massif de 27 m sur 10 m et de quelques constructions 
auxiliaires en bois. La contemporaneite supposee des 
constructions fait de la turris d 'Ename un des don-
jons les plus anciens d'Europe, mais a notre avis, le 
donjon doit etre date de la premiere moitie du Xle 
si eel e. Autrement ce castrum ottonien ne suivrait pas 
le schema qui montre que, dans le courant des Xle/ 
XIIe siecles, bon nombre des residences princieres 
des Pays-Bas meridionaux augmentent leur caractere 
defensif par 1 'ajout d 'un donjon; certains sites sont 
meme transformes en chateaux a mottes. Cette evolu-
tion rappelle entre autres celle de la Motte-de-La-
Chapelle a Doue-la-Fontaine. 
5 L'aula de Looz 
La ville de Looz27 est nee grace au chateau des 
comtes de Looz; le site du Borgh (=chateau) fut la 
residence comtale des le deuxieme quart du Xle 
siecle et comme caput comitatus le bourg fut affran-
chi avant 1200. Actuellement, la residence est conser-
vee sous forme d'une motte, partiellement nivelee, 
etablie a l'extremite d'une hauteur naturelle, qui 
domine la plaine et depasse de 4 m la basse-cour, qui 
englobe en demi-lune le site de la motte. Sa partie 
centrale ouverte est bordee au sud par 1' eglise cas-
trale primitive de Saint Odolfe. Au XIXe siecle, la 
plus grande partie de la motte fut nivelee. 
Les fouilles prouvent !'existence d'un fosse large 
et profond entre la motte et la basse-cour, mais il fut 
impossible de trancher si le fosse appartenait deja a 
la phase anterieure a la motte et s'il faisait partie du 
Flachsiedlung. En 1871, on retrouva plusieurs frag-
ments demurs avec, entre autres, deux "meurtrieres", 
et un mur, qui sous un arc, presentait une interruption 
sur 2,40 m. Le plan des traces negatives, (re)fouillees 
en 1979, presente un batiment rectangulaire de 33 m 
sur 10 m, mesures interieures. Les fondations avaient 
une epaisseur de 2 m a 2,50 m. Dans la moitie sep-
tentrionale de cette sal1e se situait un puits. Faut-il y 
imaginer I' emplacement de la camera? Des travaux 
de construction recents revelerent la presence d 'au 
moins deux fonds de cabanes dans les environs 
immediats de l'aula. 
En 1991, un sondage au centre de la basse-cour, 
montrait une activite dans ces terrains a 1' epoque de 
la Flachsiedlung avec son aula. Un fosse, d'une 
largeur maximale de 4 m et d 'une profondeur de 85 
cm y est oriente est-ouest. Il est probable qu'il deli-
mite un terrain moins vaste que la basse-cour de la 













Fig. 2 - Villars-les-Dombes. Section nord-sud et est-ouest. 
matte, mais qui presentait les memes caracteristiques 
et fonctions en relation avec le terrain sur lequel fut 
implante 1 'aula: il fut occupe par la capella. 
La ceramique date 1' epoque d 'occupation du bati-
ment, entre la premiere moitie du Xle siecle et la fin 
du XIIe siecle, ce qui correspond a la periode d' occu-
pation que nous suggerent les textes d'archives. 
L'emmottement se situe apres la periode 1125/1175. 
La construction fut completement abandonnee, rem-
plie de terres et couverte par la matte, ce qui suppose 
la construction de nouveaux batiments sur le plateau 
obtenu. Ou encore, cette aula fut emmottee mais fit 
fonction de cave, situation comparable a celle du 
Chateau des Comtes a Gand. La destruction de 1 'eglise 
et du chateau en 1179, lors d'une attaque des troupes 
liegeoises du prince-eveque Rudolfvon Zahringen, et 
la reconstruction de la fortification, clans laquelle 
resida un chatelain comtal a partir du premier quart 
du XIIIe siecle furent vraisemblablement 1 'occasion 
de cet emmottement. 
28 
29 




6 La tour emmottee de Kessel 
La matte de KesseFS fait encore 9 m de hauteur et 
elle est couronne par une enceinte en pierre avec son 
chemin de ronde. Elle fut erigee, au Xlle siecle au-
dessus d'un batiment massif de 14 m sur 16m, inter-
prete comme une tour et date du Xle siecle. La forme 
presque carree de ce batiment mene naturellement a 
une interpretation comme tour, mais rien n'exclu au 
fait qu'il s'agit d'un batiment limite en hauteur, qui 
presente toutes les fonctions d'une aula, d'autant 
plusque le site de Kessel appartient a la categorie des 
residences de la noblesse territoriale (Dynastenburg). 
7 L'aula de Mellier 
A Mellier29 des fouilles recentes ont degage les 
restes d'une aula de 13,40 m de largeur sur au mains 
20 m de longueur qui faisait partie du palatium caro-
lingien cite comme Maslario publico palatio dans un 
acte de 763, lorsque Pepin le Brefaccorda l'immunite 
a l'abbaye de Pri.im. Le materiel ceramique trouve 
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PETEGEM 
VILLARS · LES · DOMBES 
Fig. 3 - Les chapelles/eglises cas-
trales: 
DIEST 
dans les demolitions du batiment est du type d' Autel-
bas. Sa datation entre 750 et 850 doit etre prolongee 
au moins jusque dans le Xe siecle, voire le Xle si eel e. 
Probablement vers 1060, l'aula fut remplacee par un 
donjon sur motte qui quand a elle emmottait aussi bien 
1' aula abandonnee que le rez-de-chausse de la tour. 
8 L'eglise de Villars-les-Dombes 
C'est !'existence d'un batiment anterieur a la motte, 
connu par des fouilles du XlXe siecle associe au fait 
que l'on soit assure de disposer d'une bonne docu-
mentation, au moins sur la famille du detenteur, qui 
ont contribue aux choix de ce site pour un projet de 
fouille30 • 
L 'agglomeration de Villars est situee au centre du 
plateau de la Dombes, a 30 km au nord-est de Lyon. 
Les restes du chateau se presentent sous la forme 
d'un tertre imposant, en partie couvert de vegetation; 
il domine nettement les maisons du bourg qui l'en-
serrent presque completement. I1 s'agit d'un tertre 
tronconique de 16 m de ha ut et de 65 m de diametre a 
la base. Les parcelles qui l'entourent a l'est, en forme 
de croissant, indiquent 1 'emplacement des fosses 
combles. La plate-forme sommitale de la motte forme 
un cercle de 15 m de diametre horde par les vestiges 
d'une tour cylindrique de briques, dont la hauteur 
maxima le ne depasse pas 1,50 m. 
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Petegem (d'apres Callebaut 1981 
et 1994; l.A.P.), 
Diest (d'apres Roosens & Vyn-
clder 1983; l.A.P.); 
axonometrie de l'eglise et de la 
CJypte de Villars-les-Dombes. 
La motte originelle comportait a son sommet une 
tour de pierre carree de petites dimensions. En pour-
suivant la fouille clans le tertre, un edifice de pierre a 
ete rencontre, conserve en elevation a 1 'interieur du 
tertre, qui s' est revele etre une eglise roman e. Dans 
certains secteurs, la fouille a atteint la base de cette 
construction, et constate qu'elle reposait sur des ves-
tiges mayonnes plus anciens encore, appartenant a 
une construction massive fortifiee de plan carree 
(2,80 m sur 2,60 m intra muros; avec des mur d'une 
epaisseur de 2 m) reprise clans le choeur de l'eglise 
comme "crypte". Il comporte une piece unique d'une 
hauteur de 6 m, aveugle. Deux indices suggerent de 
proposer une date assez haute clans le Moyen Age: 
1 'aspect de la mayonnerie, notamment la disposition 
de certaines assises de galets en "aretes de poisson", 
et surtout les inclusions de materiaux gallo-romains. 
Quanta la phased' abandon de cette structure, elle est 
datee par !'analyse au radiocarbone des grains brutes 
trouves clans la couche d' occupation de la "crypte": 
960-1025. A cote de cette tour se situait un autre 
batiment, plus vaste, mayonne comme le precedent: 
vraisemblablement 1 'aula primitive, dont seulement 
un fragment de mur fut retrouve. 
Ce monument primitif est arase a la hauteur du 
premier etage et sert de socle a !'edification d'une 
30 Poisson 1989, 1990,1991,1992,1993. 
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Fig. 4 - La Tour d 'Albon. Carte 
topographique avec localisation du 
donjon (A), de l'aula/capella (B), du 
mur qui ferme la basse-cour (C) et le 
depart de l 'enceinte vers le bourg (D). 
eglise. A la meme epoque, les vestiges du batiment 
primitif sont remblayes (sauf ce qui deviendra la 
"crypte") et talutes a 1, exterieur pour permettre un 
acces de plain-pied a l'eglise. L'eglise romane a un 
plan a nefunique (9 m sur 12 m), prolongee a l'est 
par une abside (5 m sur 5 m). Cette transformation 
s'opere probablement a la fin du Xle siecle ou au 
debut du Xlle siecle. Une necropole accompagne cet 
edifice religieux. 
Probablement a la fin du Xlle-debut du XIIle siecle, 
une motte castrale vient recouvrir completement 
l'eglise qui est entierement remblayee, sans etre 
detruite. A 1 'exterieur, un tertre artificiel, etabli sur le 
premier remblai, vient s'appyer sur les murs peri-
metraux; au sommet de la motte se dresse le clocher 
de pierre de l'eglise, sans doute transforme en tour, 
accompagne de batiments de bois. 
Le premier chateau de pierre doit etre mis en rela-
tion avec les premieres mentions des sires de Villars 
(1030). 
La deuxieme periode, le Xlle siecle, voit, sans 
doute, la transformation en eglise des restes de la 
demeure fortifiee par Etienne IV, bienfaiteur de 
l'Eglise, fondateur de l'abbaye de la Chassagne qui 
de plus ne resida pratiquement pas a Villars, ce croise 
parti a Jerusalem sans descendance masculine pour 
reprendre le chateau, le transforma au profit de 1 'Eglise. 
La transformation de I' eglise en chateau a motte 
pourrait resulter de la politique des Beaujeu, suze-
rains de Villars depuis les premieres decennies du 
XIIIe siecle. Si tel etait le cas, cela constituerait la 
poursuite d'une politique constante de leur part: 
etendre leurs domaine sur la rive "imperiale" de la 
Saone, et assurer cette progression par !'erection ou la 
restauration de chateaux. 
9 L'aula/capella de la "Tour d' Albon" 
A l'epoque carolingienne on constate le voisinage 
dans le territoire du domaine d'Albon de l'installa-
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tion de la famille des Guigues, sires de Vion, et d'un 
domaine royal a Mantaille a 9 km a 1' est, ou se tient 
en 879 1' assemblee qui elit Boson roi de Bourgogne. 
V ers 1' an mil, les Guiges d' Albon etendent leurs pos-
sessions clans la zone et prennent une importance 
considerable. Elle se traduitpar !'acquisition, avec le 
titre comtal, de la moitie sud du comte de Viennois, 
du Brian<;onnais et du Gresivaudan (milieu Xle 
siecle), noyau primitif d'une principaute territoriale 
qui prend au Xllle siecle !'appellation de Dauphine. 
Sur le terrain, en position centrale clans le terri-
toire qui constitue a partir du XIIIe siecle la chatel-
lenie d' Albon sont presents deux sites distincts, pour 
lesquels les indices chronologiques sont rares mais 
assez clairs. A !'emplacement du bourg de Saint-
Romain d' Albon, se trouvait le siege de la villa gallo-
romaine et merovingienne d'Epaone (fouilles de la 
basilique funeraire au XIXe secle ), abandonne avant 
le IXe siecle. Le bourg actuel s' est reconstitue autour 
de 1 'eglise paroissiale a une epoque indeterminee du 
Moyen Age. Sur une hauteur dominant la vallee a 
1 'Est est implante le site castral medieval comportant 
un donjon de pierre sur matte, accompagne d'une 
basse-cour et d'un village fortifie31 • La premiere 
mention du site fortifie (castntm) date de 1070 et les 
vestiges visibles, notamment la tour sur matte, parais-
sent appartenir aux environs du XIIe siecle. I1 ne 
semble pas faire de doute qu'il s'est produit un 
dep1acement du siege du pouvoir depuis le site de 
plaine vers le site perche, accompagne de la creation 
d'une fortification. 
Dans la basse-cour de la matte, la topographie de 
surface presentait plusieurs anomalies dont la presence 
pouvait indiquer 1 'existence de vestiges mac;onnes 
enfouis. Les fouilles y ont de gage plusieurs structures 
a caractere religieux et peut-etre civil. 
La largeur de la chapelle primitive est d'environ 4 
m; sa longueur pourrait faire 7 a 8 m, une abside 
rectangulaire incluse. Cette construction fut rasee et, se 
servant en partie du mur meridional de 1' edifice prece-
dent comme fondation, remplacee par un grand bati-
ment rectangulaire, peut-etre une aula de 11 m sur 
4,50 m auquel fut adossee une chapelle a abside semi-
circulaire taillee clans le sol de l'eperon morainique; 
!'ensemble religieux fait environ 4,50 m de long sur 
3,50 m de large (intra muros), dont quelques 2 m pour 
la nef, auquel s'ajoute probablement une chapelle 
laterale- non fouillee pour 1 'instant. Une parte clans le 
mur meridional donnait acces a 1' aula. La chapelle fut 
uniquement accessible par 1 'interieur de 1 'aula. Actuel-
lement, la chronologie absolue pose encore un pro-
bleme, mais rien n'exclue qu'il faut correler la con-
struction de la chapelle primitive a la premiere occu-
pation du site et a l'arrivee des Guiges sur le site et la 
premiere mention du castntm en 1070. Les transfor-
146 
mations on du s'operer clans le courant du Xlle siecle. 
Probablement vers la fin du Xlle siecle - ou le debut 
du XIIIe siecle (d'apres une datation radiocarbone), 
1 'entree a 1 'aula fut bouchee et 1 'ensemble de 1 'aula/ 
capella emmotte, mais il nous parait probable que le 
batiment fut rehausse et qu'il restait en service- civil 
et religieux. Son abandon ne se situe probablement pas 
avant le courant du XIVe siecle. Sa demolition et sa 
disparition se situent deux siecles plus tard. 
10 Quelques reflexions 
La petite chapelle castrale primitive d' Albon ne 
prend pas 1 'allure de l'eglise romane de Villars, puis-
qu'elle n'occupe qu'environ la moitie de la surface de 
celle de Villars; elle peut etre comparee a celles des 
sites beiges de Diest et de Petegem qui revelerent 
deux des rares chapelles castrales trouvees en fouilles. 
La chapelle du chateau a matte de Diest faisait 
11 ,50 m de longeur et se composait d 'une nef unique 
(5,20 m de longeur sur 6,90 m de largeur intra muros) 
et d'une abside rectangulaire (4,40 m de longeur sur 
3 m de largeur intra muros). La distorsion entre lar-
geur et longueur, reduite a la moitie, la caracterise 
comme chapelle castrale32• 
Le site carolingien de Petegem avec sa structure 
bipartite possedait une eglise en bois et un cimetiere 
clans la basse-cour. Aux Xe/Xle siecles, elle fut 
remplacee par une eglise en pierre a nef unique de 
6,50 m de largeur interieure33 et au choeur oriente et 
retreci de 5 m sur 1,80 m intra muros. Cette eglise 
domaniale dediee a saint Martin devint a cette epoque 
paroissiale; des 1082, un chapitre de chanoines en 
assurait le ministere: il s'agit d'un processus commun 
pour beaucoup de sites castraux comtaux ou de la 
haute noblesse flamande34 • 
La datation de ce type de chapelle/eglise reste 
malaise: les eglises a nef unique et choeur rectangu-
laire se rencontrent du VIIIe au XIIe siecle. Sans ele-
ments exterieurs une datation absolue est done exclue. 
En Belgique, a !'exception d'Ename, les sites 
princiers presente en general une topographie parti-
culiere qui les separe en deux parties: une zone civile 
et une zone occupee par des batiments religieux qui 
prend le plus souvent un caractere de basse-cour et 
qui est frequemment separee de la partie residentielle 
par un fosse. C'est le cas a Gand, a Looz, a Fumes, a 
Petegem, mais egalement clans les chateaux comtaux 
flamands de Bruges, d 'Ypres, d' Arras. 
31 Les fouilles etant toujours en cours ce paragraphe garde un 
caractere de rapport provisoire. Le site ne fut pas encore l'objet 
d'une publication. 
32 Roosens/Vynckier 1983. 
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Au niveau de la chronologie, nous constatons que 
pour les sites delphino-savoyards les batiments se 
developperent aux XIe/XIIe siecle pour etre emmot-
tes a la fin du XIIe ou au debut du Xllle siecle. Les 
sites "beiges" se developperent so it a 1' epoque caro-
lingienne, soit au Xle siecle pour etre emmottes a 
partir de la deuxieme moitie du Xle siecle, mais 
surtout au XIIe siecle. 
Cette emmottement resulte soit d'un total aban-
don -le batiment est rase ou completement comb le-
comme a Kessel, Mellier et Villars et probablement 
aussi a Petegem, soit d'une readaptation du rez-de 
chausse qui devient une cave, comme a Gand, peut-
etre a us si a Looz. Seule 1' aula/ cape !la d' Albon ne 
rentre pas encore dans le schema, mais des fouilles 
futures resoudront probablement ce probleme. 
Dans leur organisation spatiale le schema aula-
camera-capella est assez different. 
L' organisation de 1 'aula/ capella d' Albon ne se 
compare pas avec les aulae emmottee, mais est fort 
semblable a la disposition du site ottonien d'Ename 
ou aula, camera et capella sont reunies sous un toit. 
Avec 11m de l'argeur, l'aula/camera de Petegem 
se rapproche tres fort des 10 m de Gand et de Looz; 
les 13,40 m de Mellier ne s'en eloignent pas beau-
coup. Ainsi, il nous parait acceptable que la longeur 
(minimum 20 m pour Mellier et 22 m pour Petegem) 
se rapproche des 27,50 m de Gand ou les 33 de Looz. 
Comparee aces surfaces "beiges", la superficie de la 
presumee aula d' Albon n'occupe que la moitie de la 
surface des autres exemples, aussi bien en largeur 
(4,50 m), qu'en longueur (16 m pour !'ensemble aula/ 
capella). Cette constatation pourrait mettre en doute 
!'interpretation du batiment comme aula. La aussi les 
fouilles futures resoudront peut-etre le probh~me. 
Quand on considere le nombre de mottes, fouil-
lees en profondeur, en Belgique comme en France, 
nous constatons que dans peu de cas fois la motte 
represente la premiere phase d' occupation du site cas-
tral et que souvent les fouilles revelent des batiments 
sousjacents. 11 est done necessaire que 1 'analyse de ce 
type de site ne soit pas limitee a quelques sondages 
du plateau sommital, mais que des fouilles de grande 
envergure y so it operees, sans lesquelles me me 1' evo-
lution chronologique du site et de son importance 
comme centre de pouvoir, rural comme urbain, pour-
rait nous echapper, parce que nous ne comprenons 
pas 1' organisation de ses batiments. 
33 D'apres le fouilleur, la longueur ne pouvait pas etre 
reconstituee, m a is fait au moins 5,75 m (Callebaut 1981, 29-30) 
: une eglise dont la nef est plus large que tongue lui paralt 
inacceptable; ainsi, il ne veut pas considerer lemur fantome qui 
se situe a hauteur des 5, 75 m de longueur du batiment comme 
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Alas all the Castles I have, are built with ayre, 
thou know 'st. 
Ben Jonson, Eastward Ho, 1605 1 
1 Introduction 
Ben Jonson's play Eastward Ho demonstrates that 
in the early seventeenth century castles were still 
important social possessions. It is the imaginary 
castle and estate, even more than the title of the 
impecunious Sir Petronell that attract the social-
climbing daughter of the rich goldsmith Touchstone. 
For purely military purposes, castles had become 
obsolete with the French siege artillery's successes in 
Normandy and Gascony nearly two hundred years 
earlier. During the 1540s Henry VIII's coastal artil-
lery forts had been erected as 'castles', but after that 
the term was little used by the English military.2 One 
could thus assume that Jonson employed an archaic 
idiom for dramatic effect, were it not for the fact that 
structures termed 'castles' were still being built in 
both England and Ireland. The small, late medieval 
'tower-house' castle continued to appear in late six-
teenth and early seventeenth-century Ireland, but was 
being replaced by the fortified house. In England, 
some older castles may have been called upon to play 
a role in the power politics of the western and north-
ern counties, but most of the nobility preferred to 
reside in manor houses. The latter offered prestige, 
with Renaissance decorations, comfort, with new uses 
of space, and perhaps security, by not posing a threat 
to the suspicious and ruthless Tudor monarchs. Yet 
late in Elizabeth's reign and well into James', some 
members of the elite did erect what they termed 
'castles', at least superficially fortified structures in 
a style that has been labeled 'Spenserian' after the 
Harris 1926, 27 (lines 762-63 ). The Oxford Dictionary of 
Quotations (2"d. Ed., 1995), 280, ascribes the authorship to 
Jonson alone. 
Crossley 1990, 107-1!3. 
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poet of Elizabethan chivalry, Edmund Spenser. Is 
there a relationship between the continued tradition 
of defended residences in Ireland and this English 
'chivalric revival' in architecture? 
2 The Irish Context 
Irish secular society in the sixteenth century 
remained essentially medieval. At its base, peasants 
lived in round-cornered cabins of stone and thatch. At 
the extreme upper end, large, heavily guarded castles 
served as dynastic centres for territorial magnates. 
The merchant class had urban houses, which ranged 
from compounds at Kilkenny, to single, street side 
structures at Kilmallock. There is no Tudor manor 
house in the Irish tradition, with one notable excep-
tion: Carrick-on-Suir. Adjacent to a substantial medie-
val castle, Thomas Butler, Earl ofOrmonde and Eliza-
beth's cousin, erected a true courtyard mansion before 
his death in 1614. It had wide, multi-light windows, 
a roof with gables and finials, and on the upper floor 
a long gallery with Renaissance fireplaces. 3 The special 
relationship between Ormond and the Court in Lon-
don may explain why this appears to be the only great 
manor house in Ireland not related to the influx of 
English Protestants as administrators, soldiers, and 
landowners late in Elizabeth's reign. 
The Irish elite, both rural and urban, had for some 
centuries lived in stone tower-houses. Towns are 
under-represented in the studies ofirish architecture, 
yet, as the mid-sixteenth-century map of Carrick-
fergus, a small city in Ulster, reveals with such clarity, 
tower-houses were a dominant element of the urban 
landscape. 4 Carrickfergus has lost its urban tower-
houses, but examples can be found at Ardglass, Co. 
Down, and in Youghal, Co. Cork, while the tall urban 
Leask 1941, 98. 
British Museum Cotton MS. Augustus I. ii42. Reproduced 
in Harvey 1993, 99. 
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houses of Galway display a haphazard Italian deco-
ration that reflects its sea trade connections (Colum-
bus visited there). The question of accompanying 
halls for urban tower-houses has not yet been solved, 
although they are expected on rural sites, where there 
is substantiating documentary evidence. How essen-
tial to a tower-house castle was the hall? If not essen-
tial, perhaps it was a solution where larger than usual 
numbers of visitors needed to be entertained. They 
may have been retainers of lords whose power and 
stature had grown, but who had not yet expanded 
their tower houses. Notable examples of enlarged 
tower-houses are Blarney, a substantial tower house 
expanded to create a colossus, more than double its 
original size, and Barryscourt, where the tower-house 
was sufficiently enlarged to contain big, public rooms5• 
Barryscourt also has the remains of an exterior hall, 
built typically into the bawn (bailey) wall, and one 
could argue that the expansion of the tower-house in 
fact replaced the exterior hall. 
3 English Spenserian Architecture 
The major architectural development from the fif-
teenth to the seventeenth centuries in England was 
the near-universal conversion of elite residences from 
medieval hall to Tudor courtyard mansion.6 Within 
these centuries, there were various influences, impul-
ses, and sudden bursts of construction, all of which 
can be traced directly or indirectly to the Court and 
to the effects of changes in royal policy and in fami-
lies' access to power in the ever growing nation state. 
The Tudor dynasty itself witnessed and intermittently 
embraced the arrival of Renaissance architectural 
elements into northern Europe. Ambitious experi-
ments like the royal tombs in Westminster Abbey 
and the flamboyant Nonsuch Palace were financed by 
Henry VII and VIII, but a broader impetus for archi-
tectural innovation did not take place until political 
culture and social change created the mid-sixteenth-
century 'classical moment' of self-fashioning by the 
new Tudor courtier class. 7 The strong Gothic tradi-
tion, however, continued to evolve post-Perpendicular 
forms in such features as staircases and bay windows. 
The most obvious late medieval trend was the wide-
spread application of battlements and the growth in 
Leask 1990,113-116. 
A full review of the topic is found in Barley 1967. 
For an explanation of this term, see Ho ward 1991. 
These buildings are reviewed in 1987, 87-96, 99-100. 
See Girouard 1990, for a thorough treatment of what are 
essentially magnates' palaces. Mow! 1993, I 06-110, differenti-
ates between a north Midlands continuing tradition (via 
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number or size of towers. Both elements of this trend 
received a 'pull' by the stylish castellations appear-
ing in France and the Low Countries (and in many a 
Book of Hours) and a 'push' by the need for security 
against the lawlessness that appears in the late fif-
teenth-century Paston family letters. Noble residen-
ces became multi-unit affairs, with ranges oflodging 
around courts that focused on overlarge, keep-like 
towers, like Tattershall and Ashby-de-la-Zouche, or 
massive gatehouse towers like Kirby Muxloe, old 
Hatfield, Hampton Court, and Christ College, Cam-
bridge.8 The last three were constructed by ecclesias-
tics, but served as prestigious residences, not reli-
gious centres. They may have had some Renaissance 
ornamentation, such as the rondels at Hampton Court, 
but the overall format is essentially late medieval. 
Long after Cardinal Wolsey's overly ambitious 
Hampton Court construction, architecture as political 
statement continued in the series of grand country 
houses erected by leading figures at Court. The intent 
was to display the reflected greatness of the monarch, 
a point directed as much to Elizabeth and James as to 
other rising members of the national elite. In this tra-
dition were the two Cecils' new Hatfield House, 
Theobalds, and Burleigh House; Christopher Hatton' s 
Kirby Hall; and Be ss Cavendish' s new Hard wick 
Hall, all places at which the monarch could be suit-
ably received and would continue to 'hold court' in 
grand style.9 These massive structures use space dif-
ferently but all contain Renaissance details and lack 
the martial elements evident elsewhere. 10 Such build-
ings signaled a desire to follow up on the early Tudor 
interest in Italian and French forms and decoration, 
but it was a message that also evoked the power of 
the early modem state to ensure law and order. These 
houses are defenseless; the Crown is their defense. It 
was also the source of their builders' status: three 
privy councilors and a lady-in-waiting erected the 
examples above. Show-houses celebrated their owners' 
success through several avenues: the law, bureau-
cracy, and even entertainment (Hatton's dancing 
charmed Elizabeth), but most importantly, none had 
a military background. Like their counterparts in 
France, the new generations of nobility more often 
had their origins in 'the robe' than 'the sword'. In 
England, the martial gentry and nobility expressed 
their power in castellated forms. 
Smythson) of great houses blending architectural styles in 
search of a chivalric 'devise' and a southern 'play-castle' for-
mula of Gothic revival for noble family holiday homes. 
10 Girouard 1978, 114-118, considered the late Elizabethan 
'compact house', as the end product of 'a tendency for even 
large houses to do without courtyards and cohere into a single 
dominating mass'. 
The last castles constructed in England are asso-
ciated with the chivalric revival that appeared early in 
Elizabeth's reign and may have lasted a half century, 
perhaps waning around the death of that embodiment 
of chivalry, Henry, Prince of Wales, and ending with 
the reign of Charles I. These structures were typically 
erected by the new elite, as much motivated by an 
instinct to copy the physical surroundings of the 
ancient aristocracy as an expression of Elizabethan 
chivalry. Newly created the earl of Leicester, Robert 
Dudley started the fashion by reworking the vast 
masses of Kenilworth Castle in the 1560s, and near 
the end of the tradition, in 1612, Charles Cavendish 
foresaw his family's rise to the peerage by building 
the smaller but jewel-like Bolsover Castle. 11 With 
national recognition in Parliament and knighthoods, 
families like the Raleghs and the Welds expanded 
hunting lodges into such showpieces as Sherburne 
Castle and Lulworth Castle. The goal for all these 
structures was an appearance of military strength. 
Real defensive capabilities were mixed with and 
diluted by fanciful castellations. This still robust 
architecture was not the precious 'Gothik' of Straw-
berry Hill, nor the lumbering 'baronial' style of Sir 
Waiter Scott's devotees. 12 Elizabethan castles exhib-
ited ubiquitous crenellation, towers of inappropriate 
scale or placement, a profusion of chimneys, and 
large multi-light windows. In highly decorated ele-
ments like fire-places and doorways, the classical and 
the feudal met and mingled. 
Edmund Spenser's writings, especially The 
Faerie Queene, manifested the dominant spirit of the 
Elizabethan elite: Renaissance style in the service of 
chivalry: Classical allegories appear as characters in 
tales of knights errant. Thus the architecture of super-
ficial castellation is appropriately labeled 'Spenser-
ian'. Just as Spenser led Elizabethan literature in a 
chivalric classicism, so Spenserian architecture was 
also a synthetic practice, combining the post-medie-
val arrangement of spatial elements (rooms, stairs, 
windows) with the decorative forms of a feudal 
castle. Such a 'Chivalric Revival' was essentially a 
mutated extension of late medieval tendencies - a 
post-Perpendicular Gothic, with hood-mouldings for 
doorways and transomed windows, prominent string-
courses, and paramilitary elements like crenellation, 
projecting battlements, and turreting. Well before the 
11 M owl 1993, 71-81, 113-22, describes the significance of 
Dudley's new architecture and entertainments, and the achieve-
ment of Cavendish and his builder Smythson. 
12 Thompson 1987, 160-161. 
13 Markham 1613, A3v-Bv, 'Of the Situation of the 
Husbandmans house; the necessaries there to belonging, to-
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end of the sixteenth-century, real military structures 
employed Italian angled bastions; no Spenserian 
castle has them. Yet the military elements could be 
serviceable; hence the musket loops and entry pistol-
holes that appear where law and order were least 
present, in Ireland and Scotland. The presence of 
hand guns but the absence of cannon, the single arm-
ament by which a well-manned castle could be taken 
or defended, reveals that these structures lacked real 
military importance. 
It was already too late. In the sixteenth century no 
true castle had risen in England; the state was building 
forts, and the elite erected fortified houses where 
needed. In contrast to the bloody religious and dynas-
tic struggles on the Continent, generations of English-
men knew war as brief overseas expeditions or adven-
turous naval operations. Perhaps the romance of the 
military had grown during that time, without the check . 
insured by a stream of casualties, ruined careers, cripp-
ling tax burdens, and the bitterness of defeat. It would 
be ironic if the non-expansionary policies of the Tudors, 
and the fifty years under female monarchs, indirectly 
inspired an architectural style that evoked martial 
prowess. Spenserian architecture flourished at a time 
when the distinction between fort and fortified house 
was not yet complete. The homes of the elite reflected 
the gentility of the knightly class, one part of the medi-
eval world that the sixteenth century refused to reject, 
but honoured in new forms. 
A contemporary treatise reveals what the English 
really thought about upper class domestic architec-
ture. Gervase Markham wrote The English Husband-
man (1613) to advise the plain country man, rather 
than 'instruct gentlemen of dignity who in Architec-
ture are able wonderfully to control me' Y Mark-
ham's architectural model for the country house is 
therefore basic: an H-shape plan usable for all ele-
ments of rural society and constructed of stud and 
plaster, lime and stone, or even of 'courser woode, 
and covered with lime and haire'. Nevertheless, the 
landowner could raise its status by embellishments. 
'The foure inward corners of the hall would be con-
venient for foure turrets', and one could also add bay 
windows, battlements, and to enclose the formal court 
a 'tarrisse, or a gatehouse'. 14 For Markham, these 
details provided the castle-like appearance that 'men 
of dignity' would naturally respect. 
gether with the mod ell thereof', in the inserted 'A Former Part 
before the first Part [of the] Introduction ... '. 
14 The placement of the turrets over the central section of the 
house, rather than the wings, may suggest a function as belve-
deres for watching the hunt. Markham also suggested 'bay 
windowes ... formed in any curious manner' to raise its status. 
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4 Irish Spenserian Architecture 
As noted above, the late Tudor period in Ireland 
saw the continued erection of tower-houses, as well 
as one or two undefended manor houses. The great 
magnates like the earl of Ormond and sir Walter 
Ralegh, possessing numerous castles, could afford to 
establish a home on the Elizabethan model. Other 
landowners, both Irish and English, generally chose 
the safety of a tower-house, adding modem conven-
iences when they could afford them. Such a residence 
was Kilcolman Castle where Ralegh heard its lord, 
Edmund Spenser, read from The Faerie Queene and 
decided to take him to Court to receive the queen's 
patronage. Kilcolman Castle was the creative setting 
for Spenser's poetry of Elizabethan chivalry, and its 
architecture should shed light on the Spenserian style 
in Ireland. Unfortunately, little stands of the castle 
beyond a few storeys of the tower-house, but recent 
archaeological excavation and architectural survey 
have begun to give an idea of how Spenser lived. 15 
First of all, he chose to repair and improve a small, 
decayed tower-house and bawn (keep and bailey) in 
a mild and pastoral countryside. The medieval tower 
house and great hall he retained, perhaps with little 
change. He repaired service buildings around the 
courtyard, and between the tower-house and hall he 
inserted a new structure, identified as a parlour, with 
a wooden floor and a large fireplace. Parlours were 
for domestic use and meals and for more private 
entertainment than the great hall. Spenser probably 
roofed his buildings with wooden shingles; he con-
structed his plastered stone walls with clay bonding, 
not mortar, a technique that archaeologists are find-
ing at similar sites in Ireland. 16 Several reasons for 
this cheap and quick building method may apply: the 
speed that was needed to set up working households 
in the time allotted in the grants and leases; the lack 
of competent masons because of the English 
colonists' great demand for building, the lack of real 
capital to spend on more expensive techniques, and, 
less likely, a preference by the settlers for building 
upper walls and storeys in timber framing, for which 
there no strong evidence as yet. 
At Kilcolman and contemporary castles, one finds 
an upgrading of the facilities, but there was little 
room for redesigning interior spaces, and external 
15 See notes of annual interim reports in Medieval Archaeology, 
Excavations (Ireland), and the Bulletin of the Early Modern Irish 
History Committee for the 1993-96 seasons. For the context to the 
archaeolgical project, see Klingelhiifer, forthcoming. 
16 See Medieval Archaeology 25, 1991, 142-143, for a note on 
two seventeenth-century buildings in Limerick. Other examples 
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changes would negate the function of the tower-
house. Filling this need was a new development in 
Ireland, the defended manor house, which appeared 
around the last decade of the sixteenth century and 
continued into the middle of the next century. In 
essence, the fortified manor replaced the tower-house 
as the typical residence of the land-owning elite. 
Varying greatly in size and scale, these country 
houses incorporated changes that appeared in new 
English houses. Some may have been simple exten-
sions of the hall, parlour, entranceway and staircase 
plan. Other structures may have been designed to 
create an internal symmetry of rooms, or to enforce 
upon the internal space a design determined by exter-
nal symmetry. Several decorative styles also appear, 
the prestigious chimney pieces propagating Renais-
sance motifs. 
New architectural details replaced medieval ones. 
Hood molding was retained over windows, but less 
often over doors. Windows were now usually of 
several lights, and stood vertical rather than horizon-
tal. Also the heights of storeys became uniform. 
Halls shrank as floors were inserted, making large 
windows or clerestory illumination redundant. On the 
other hand, the height of rooms was increased from 
the medieval standard, improving living conditions 
by providing more ventilation and light. All this extra 
space displayed the new elite's wealth and taste. The 
emphasis on horizontality also appeared on the exter-
nal elevation as string courses, which expressed a 
new sense of proportion and unity of structure. Rising 
above the roof line were tall, often clustered, chim-
neys stacks. The roofs were typically crenellated and 
multi-gabled. Defended manors had gun loops in the 
walls and pistol holes at the entrances, while project-
ing machicolations were carried over from the tower-
house. 
I have elsewhere examined the several types of 
plan common to Irish fortified country houses, which 
point to a development of defended residences from 
tower-house to manor house. 17 Perhaps the earliest 
identifiable X-plan is the Archbishop of Dublin's 
country seat at Rathfamam, but better known is the 
McCarthys' huge rectangular mansion with project-
ing corner towers, Kanturk Castle, which has been 
left unroofed and unfloored since the end of Eliza-
beth's reign. Many houses take aY shape. Rudimen-
are presented in Klingelhiifer 1996. 
17 Klingelhiifer 1996. Plans of Tudor-Stuart houses, though 
not following the XYZ typology, are illustrated in McCullough 
& Mulvin 1987, 43-55. For earlier ideas on the subject, see 
Waterman 1961. 
tary wings and an opposite stair tower appear at the 
well-fortified Mallow Castle built by the President of 
Munster, Sir Thomas Norris, about 1600. A much 
larger and more developed Y-plan is Coppinger's 
Court, erected early in Charles' reign. The Z-plan 
house is most prevalent in northern Ireland, a likely 
influence from the Scottish tradition of Z-shaped 
tower-house castles. 18 At the Ulster bawn settlements 
established in the Jacobean 'plantations' many defen-
ded houses had projecting towers at two opposite 
corners. This simple arrangement was a serious milit-
ary feature, providing flanking fire along all sides of 
the building. 
5 Conclusions 
Our original question was, "Is there a relationship 
between the continued tradition of defended residen-
ces in Ireland and the English 'chivalric revival' in 
architecture?" To answer this, we need to address 
several specific points. First of all we must ask to 
what degree the Irish fortifications were practical. 
We can note some common elements: gun loops, 
restricted entrances (usually two), towers, crenella-
tion and machicolation, but no moats. These defen-
sive measures seem designed to defend as well as im-
press. 
Secondly, how does the Irish experience relate to 
the developments in rural residences of the English 
elite? Apparently very little. While keep-towers and 
gate-towers did play an important role in fifteenth-
century English construction, this waned in the six-
teenth, as society favoured the Tudor country house. 
Few manor houses were built in Ireland; the tower-
house dominated domestic residences of the elite 
throughout the fifteenth and sixteenth centuries. In 
Ireland, Elizabethans and more often Jacobeans con-
structed fortified houses. In addition to the ubiquitous 
Renaissance fireplaces, some classical elements 
appear, usually applied idiosyncratically, like the 
doorway at Kanturk and the portico at Dunluce. The 
only seventeenth-century attempt at a Palladian-style 
building may have been the unfinished gargantuan 
viceroyal palace at Jigginstown, a project that ended 
with the earl ofStrafford's beheading in 1639. 
Should the late tower-houses and fortified houses 
be considered mock castles? This would be unwise. 
Whilst they were not castles in the traditional, medie-
val sense, they did deter a specific kind of threat. For 
example, the gun loops in fortified houses are not 
18 Kerrigan 1995, 68-72, notes several examples of the T-plan 
manor house within Ulster planation bawns. 
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decorative, but are as functional as those found at 
Fort Mountjoy in Ulster, which was built as field 
headquarters for Robert Blount, Lord Mountjoy, 
Elizabeth's victorious commander. The defensive 
elements offortified manors are military, not chival-
ric. Through their houses, the English colonial elite 
of the seventeenth century employed the idiom of 
force and, most importantly, rejected Irish forms like 
the tower-house, which had been favoured by 
Edmund Spenser and others who failed and died in 
great uprising of 1598. 
To conclude, the chivalric or Spenserian architec-
ture in England belonged to that group of the Tudor 
elite who followed the tradition of the nobles of the 
Sword and spurned the mixed Renaissance style 
employed by Burleigh and other nobility of the Robe. 
In Ireland, Elizabethan colonization saw old tower-
house castles refitted and reused by landowners like 
Spenser, while a few members of the elite erected un-
defended manor houses. But Spenser's castle was ap-
parently not strengthened at all. It and nearly every 
other castle the English landowners held in October 
1598 were taken by Irish rebels and destroyed. One 
must assume that Spenser's own residence was in 
style and intent 'Spenserian', a castle, as Ben Jonson 
wrote, 'built with ayre'. 
Elizabethan and Jacobean architecture in Ireland 
therefore conveyed a dual message: (1) The initial 
colonists' reuse of medieval castles identified them 
as a knightly class and their estates as a continuity of 
feudal, legal land tenure from the Anglo-Norman 
conquest. (2) Their failure to suppress the Irish 
brought into power other English who claimed no 
feudal heritage but saw themselves as reformed, 
modernized, and their houses as seats of power and 
wealth. These houses would be fortified- unsuitable 
against a modem army, but not against the sudden 
raid of a few dozen ill-armed and ill-organized 
ruffians. Facing no proper military opponent, the new 
English prepared for a naturally wicked population of 
rebels, traitors, and the uncivilized 'wild' Irish. 
Spenserian architecture in England and Ireland had 
been the choice of men who saw themselves as 
equals to the lords of the past. The newer fortified 
houses were built by men who distrusted honour and 
loyalty; their faith lay in money and muskets. 
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La fouille des jardins du Carrousel a Paris, 
une contribution a la connaissance de I' enceinte dite de Charles V 
La fouille des jardins du Carrousel a permis pour 
la premiere fois de fouiller un tronc;on de }'enceinte 
dite de Charles V, qui n'etait connue anterieurement 
que parses portes. Cette enceinte construite dans la 
deuxieme moitie du XIVe siecle, a ete progressive-
ment abandonnee dans ce secteur lors de la construc-
tion des Tuileries a partir de 1560, qui en a rejete le 
trace plus a l'ouest. 
Quatrieme enceinte de Paris, elle n'a ete construite 
que sur la rive droite de la Seine, de la tour de Bois 
en aval (pres du Louvre) a la tour de Billy en amont 
(pres de la Bastille). La partie fouillee (fig. 1) est situee 
a l'extremite occidentale du perimetre fortifie, entre 
la tour de Bois et la porte Saint-Honore, a une dis-
tance d'environ 120m de la Seine. 
L'escarpe et la contrescarpe rencontree dans cette 
fouille ont ete conservees sur une grande longueur 
dans le Carrousel du Louvre, galerie marchande liee 
au Musee. La publication de cette fouille menee sous 
la direction de Paul Van Ossel en 1989 et 1990 parai-
tra en 1998 dans les Documents d'archeologie fran-
<;atse. 
I Le site avant I' enceinte 
Les fouilles ont permis de cemer la configuration 
du site avant la construction de }'enceinte. Elles ont 
mis en evidence, d'une part que le lieu de }'implanta-
tion de la fortification et notamment du fosse ne 
repondait pas a des realites topographiques particu-
lieres et d'autre part que la nouvelle enceinte enferme 
un secteur peu urbanise dans lequelles jardins et les 
vergers dominent, avec quelques grandes proprietes 
desormais integrees a la ville close. Une couche de 
terre arable occupe pratiquement toute la surface du 
terrain et est presente sous le rempart: elle a permis 
de cemer le caractere rural de la zone. 
Un vaste creusement, anterieur a 1 'enceinte urbaine, 
se presente sous la forme d'une grande tranchee aux 
parois verticales. Large de 12,70m, sa profondeur at-
teint 4m sous le niveau du sol d'origine. Decouverte 
sur 25m de longueur, seule l'extremite sud est con-
nue, au nord elle se poursuit en dehors de l'emprise 
du chantier. L' etude de cette structure revele que les 
terres extraites du creusement ont ete rejetees de part 
et d'autre et qu'elle est restee peu de temps ouverte. 
Creusement et comblement ont ete realises au XIVe 
siecle, plus probablement vers le milieu du siecle. La 
forme et les dimensions de cette structure tout 
comme son mode de construction presentent des si-
militudes avec le fosse de }'enceinte de "Charles V". 
Ces vestiges pourraient ainsi appartenir aux premieres 
fortifications, demeurees inachevees, entamees sur 
ordre d'Etienne Marcel dans les annees 1356-1358. 
Le remplissage de ce creusement est recouvert par 
la couche arable que 1 'on trouve partout sur le site ce 
qui implique necessairement que le terrain a ete livre 
a une utilisation agricole avant la construction de 
1' enceinte dont il va etre question. 
11 Les fortifications des XIV es. et XVes. 
!1.1 Les donmies fournies par les fouilles 
Les fortifications du XIVes. comprennent d'est en 
ouest, c'est-a-dire de la ville vers la campagne, un 
rempart de terre, un fosse en eau et des defenses 
avancees (fig. 2). Aces elements defensifs s'ajoutent 
deux chemins (a vocation militaire ou civile?), 1 'un a 
l'interieur, }'autre a l'exterieur de la ville. 
Le rempart de terre est date du milieu du XIVe s. 
par la ceramique et par quelques monnaies. Large de 
28 m, il est constitue d'une succession de remblais 
inclines de nature identique, avec une stratigraphie 
inversee, aux sediments des depots alluvionnaires. 
Ce qui montre que la construction du rempart et le 
creusement du fcsse sont contemporains: les sedi-
ments enleves du fosse etaient directement reutilises 
pour la levee de terre du rempart. Conserve sur une 
hauteur d'environ 2,20m, les nombreux remanie-
ments que celui-ci a subi ne permettent pas d'en eva-
luer la hauteur d'origine mais il etait certainement 
plus haut. Son probable arasement explique qu'aucune 
trace de muraille n'a ete retrouvee a son sommet. 
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Porte St·Honore 
' 
Tour de Bols 
-Tour Billy 
Fouilles des Jardlns du Carrousel 
Fig. 1. - Situation des enceintes connues autour du Louvre a Paris. 
Lors des travaux de construction du rempart de 
terre, un chemin courant a sa base est mis en place du 
cote de la ville. Malgre les nombreuses lacunes, le 
trace general de ce chemin a pu etre restitue sur envi-
ron 130m de long. I1 semble presenter de legeres 
deviations tout au long de son trace, qui refletent sans 
doute 1' irregularite du tal us de la levee de terre. 
Le niveau le plus ancien etablit sur la couche ara-
ble, est date par la ceramique du milieu du XIVes. 
Bien que tronque par des constructions posterieures, 
on peut penser qu'il atteignait au plus 2,50m de large. 
L'assainissement du chemin, qui presente dans cer-
tains niveaux de profondes traces d'omieres, a neces-
site l'apport de nombreuses recharges qui exhaussent 
ensuite le niveau de circulation tout en elargissant 
progressivement son assiette. Dans le demier etat 
per9u, elle atteint 8,80m de large. La ceramique issue 
de ces couches est homogeme et indique que ces 
refections se succedent tres rapidement. Les couches 
les plus recentes sont datees vers la fin du XIVes. 
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L'existence d'un grand fosse en eau au moins, des 
le XIVe s., ne fait guere de doute. Malheureusement, 
les remaniements successifs de 1' enceinte entre sa 
construction au XIVe s. et son abandon au XVIIes. 
ont fait disparaitre la plupart des vestiges de cette 
epoque. La largeur de 28m qui a ete per<;:ue, pourrait 
correspondre a la largeur originelle du fosse mais le 
reamenagement au XVIes. a fait disparaitre toute 
trace du fond du fosse anterieur. Aucun indice arche-
ologique ne permet de determiner s'il existait alors 
un ou deux fosses. 
Le systeme defensif cote campagne consiste en 
des ouvrages avances, egalement en terre. Plusieurs 
etats successifs ont ete mis en evidence. 
Le premier agencement des defenses avancees 
comprend d'est en ouest, une levee de terre, un che-
min et un fosse sec.: 
La levee de terre atteint 0,80m a 1,20m de hau-
teur. Elle semble etre conservee sur toute sa hauteur. 
Sa largeur, jusqu'au fosse, est de 20m environ. 
La fouille des jardins du Carrousel a Paris, une contribution a la connaissance de !'enceinte dite de Charles V 
La presence de graviers parrni les remblais qui la 
constitue indique qu'elle a ete edifiee, comme le rem-
part de terre, en meme temps qu'a ete creuse le grand 
fosse en eau. Seul ce demier est en effet assez pro-
fond pour atteindre les niveaux de graviers. 
- Contemporain ou de peu de temps posterieur, un 
fosse sec est associe a cette levee de terre. De direction 
N.-S., il presente un profil en "V". Sa largeur varie se-
Ion les endroits de 2m a 3,20m, et sa profondeur de 
1 ,25m a 2m. L' activite biologique qui affecte les depots 
accumules dans le fond du fosse laisse supposer qu'il 
est reste ouvert un certain temps avant son comble-
ment definitif, qui intervient lors de la transformation 
radicale du systeme de defenses avancees (cf. infra). 
- Un chemin, etabli entre la levee de terre et le fosse 
accidental, suit rigoureusement le trace de ce demier 
et ne peut appartenir qu' aux premiers amenagements, 
mais sans que l'on sache s'il s'agit d'un chemin pro-
visoire amenage pour les travaux de fortification ou 
s'il participe pleinement au systeme defensif. Ce che-
min, large de 6m environ, presente un premier niveau 
d'omieres directement installe dans le limon naturel. 
I1 est ensuite recouvert par des recharges qui portent 
a leur tour des omieres profondes de 0,30m a 0,60m, 
ainsi que de tres nombreuses empreintes de sabots. 
Ce dispositif de defense est modifie une premiere 
fois par le creusement d'un nouveau fosse sec a l'est 
du premier. Les traces des deux fosses ne sont pas 
paralleles. Le nouveau coupe l'extremite occidentale 
de la levee de terre. I1 presente egalement un profil en 
«V». Sa largeur au sommet de la levee de terre varie 
de 3m a 3,70m et sa profondeur de 1,70m a 2,40m. 
L'altitude de son fond montre qu'il suit le relief du 
terrain naturel. 
La presence de quelques trous de poteau attestent 
un amenagement au mains partiel de ce fosse. Deux 
de ces creusements sont situes en vis a vis, en obli-
que dans les parois. L'un d'entre eux possede encore 
au fond un calage constitue d'eclats de calcaires et 
des dechets de pHl.tre. Un autre trou de poteau a ete 
observe dans la paroi occidentale du fosse, a 2 m au 
. sud des precedents. Ces amenagements ne sont pas 
interpretes. Peut-etre correspondent-ils a un disposi-
tif supplementaire de defense de type fraise. 
Fig. 2.- Jsometrie interpretative des deux grandes phases de !'evolution de !'enceinte dite de Charles V (Ph. Dangles). 
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Une nouvelle conception des defenses avancees 
succede a la premiere organisation. Elle pourrait a voir 
ete realisee a la fin du XIVe ou au debut du XVe s. 
Le systeme associant une levee de terre et un, puis 
deux fosses, est abandonne. La transformation se fait 
en deux temps. 
Le fosse median est tout d'abord comble entiere-
ment par un gros remblai dont la constitution evoque 
la stratigraphie inversee du terrain naturel. La pre-
sence de gravier dans ce remblai perrnet d'envisager 
qu'il est depose en meme temps que des travaux sont 
effectues dans le fosse. Le pendage E.-0. des couches 
va dans le sens de cette hypothese. Ce remblai recou-
vre egalement la levee de terre et une partie du che-
min. 
Un second remblai recouvre ensuite le premier, en 
meme temps qu'il comble definitivement le fosse 
accidental et qu'il rehausse considerablement le che-
min. Cette nouvelle levee de terre est haute de 1 ,50m 
et large d'au mains 12,50m. Son extension orientale 
n'est pas connue, ni d'ailleurs son articulation avec le 
grand fosse, en raison des perturbations occasionnees 
par des constructions modemes. Une succession de 
surfaces damees, deforrnees par des dizaines d' omie-
res, forrnent un nouveau chemin sur la levee de terre. 
I1 s'agit vraisemblablement d'un chemin qui dessert 
des parcelles qui lui sont perpendiculaires. En contre-
bas de cet espace de circulation se trouve une zone 
plane au-dessus de 1 'ancien fosse accidental. Son uti-
lisation n'est manifestement plus liee au systeme 
defensif mais aux parcelles du faubourg. 
Les defenses avancees subissent enfin des der-
nieres modifications. Dans le demier quart du XVes., 
la levee de terre, le chemin et la zone basse aux pieds 
des maisons du faubourg sont recouverts successive-
ment par deux remblais. Le premier presente encore 
des empreintes de sabots, observees au-dessus de 
1 'ancienne zone de circulation. Le second remblai 
recouvre }'ensemble des vestiges et marque vraisem-
blablement l'abandon des defenses avancees. 
!1. 2 Les donnees historiques - Une terree et un 
dodane: l 'enceinte de Paris sous Charles V 
Les sources de la construction de }'enceinte per-
mettent de suivre approximativement la chronologie 
du chantier. On sa it par 1 'historien Sauva11 (citant des 
comptes disparus) qu'en 1358, Etienne Marcel et 
quatre echevins confierent a dix-huit bourgeois le 
soin de conduire les travaux des fosses. L'annee sui-
vante, le dauphin concedait aux bourgeois la peche 
du poisson dans le fosse, ce qui pourrait signifier 
qu 'il eta it acheve de creuser. En 1366-1368, on creu-
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sait les arrieres-fosses entre l'ecluse des Barres et 
1' ecluse des Tuileries. En 1367, Charles V vi site le 
chantier avec les magistrats de la ville et donne aux 
ouvriers cinquante francs or. Le 13 mai 1370, Hugues 
Aubriot faisait travailler des pionniers a la poursuite 
des travaux. Entre 1369 et 1371, les comptes de Phi-
lipped' Assy et de Simon Gaucher font mention "des 
nouveaux murs du devant du Louvre ... et des murs 
du faubourg Saint-Antoine jusqu'au Louvre". Au 
dire de Felibien, !'enceinte, dont le chantier aurait 
dure 27 ans, aurait ete achevee en 1383. 
La levee de terre retrouvee au Carrousel, proba-
blement arasee jusqu'aux deux tiers de sa hauteur 
mais sans mayonnerie apparente dans son etat primi-
tif, a cree la principale surprise de cette fouille. I1 
convient de mieux cemer sa realite avant de tenter de 
1 'interpreter. 
Les observations faites au Carrousel sont corrobo-
rees par les sources et les fouilles. Dans la premiere 
moitie du XVe s., le sommet du rempart en rive 
droite est occupe par des guerites, dont certaines que 
la ville loue a des particuliers. Toutes ces guerites qui 
occupent le sommet du rempart ne se ressemblent 
pas; certaines sont en pierre, d'autres en platre, cou-
vertes de tuiles ou en terrasse. Elles semblent servir 
a abriter les guetteurs en temps de guerre, des mau-
vais gar9ons en temps de paix, et sont accessibles par 
des escaliers depuis la ville. Sans pouvoir prejuger de 
leur capacite defensive, il semble evident que ces 
ouvrages n'ont aucun flanquement sur les fosses. 
L 'ingenieur italien Pigafetta decrit precisement ce 
qui subsistait de cette enceinte au moment du siege 
de 1590: "Il (Paris) n'est plus protege que par de lar-
ges fosses et des terres-pleins eleves et demesures de 
grandeur, produits par les immondices de la ville 
qu' on y decharge chaque jour depuis tres longtemps. 
De distance en distance, des buttes de pierre font 
saillie sur ces terres-pleins et devaient servir selon 
l'ancien projet a construire des boulevards sembla-
bles aux autres. En haut de ce genre de fortifications 
que les Fran9ais appellent rempart se trouve un mur 
continu et assez leger, avec des meurtrieres pour tirer 
sur 1 'assaillant. L' artillerie ne peut utilement battre 
ces terres-pleins a cause de leur grosseur' 1 'ennemi 
peut difficilement les escalader et i1 n'y a aucun 
moyen de les detruire par la mine, 1 'eau des fosses y 
mettant obstacle"2. 
H. SAUVAL, Histoires et Recherches des Antiquites de la 
vi/le de Paris, Paris, 1724, t. I, 38. 
2 F. P!GAFETTA, Relation du siege de Paris par Henri IV, ed. 
A. Dufour, in: Memoires de la Societe de I 'Histoire de Paris et 
del 'Jle-de-France !I, 1876, 33-34. 
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Fig. 3.- Plan de Belleforest (1575). 
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Boulevard Beaumarchais, le rempart est toujours 
en place: les maisons qui le bordent de part et d'autre, 
a l'est vers la rue Amelot comme a l'ouest vers les 
rues des Toumelles et des Arquebusiers, ouvrent sur 
le boulevard par leur premier etage, soit 4 m plus haut 
que sur les rues adjacentes. Le creusement de la ligne 
n° 8 du metro n'a pas rencontre de mayonnerie dans 
cette terree. La dilution totale du rempart dans le par-
cellaire apres la demolition de 1 'enceinte au XVIIe s. 
montre bien que la mayonnerie etait fondee au dessus 
du niveau du sol de la ville et a done disparu dans le 
comblement du fosse avec la terree. 
En somme, contrairement aux dires de taus les 
auteurs qui affirrnent que 1' enceinte etait constituee 
d'une muraille flanquee de tours, on peut desorrnais 
extrapoler les observations faites au Carrousel pour 
restituer 1' enceinte de la rive droite comme une levee 
de terre couronnee d'un parapet mavonne fonde en 
hauteur dans la terree. 
Le fosse de 1' enceinte de Charles V semble a voir 
ete en eau sur tout son perimetre. Drainant vers la 
Seine des eaux stagnantes, enveloppant une levee de 
terre forrnant digue pour proteger le bati intra muros, 
il eut certainement a cet egard un role essentiel 
d'assainissement pour le lotissement du Marais. 
La largeur considerable atteinte par le fosse trouve 
en fouille pose question. 28 m de large pour un fosse 
non revetu est en effet une largeur exceptionnelle 
pour le Moyen Age, periode durant laquelle la majo-
rite des fosses sont larges de 12 a 20 m. Dans l'exa-
men du fosse dans son etat du XIVe s., la principale 
hypothese a envisager sera done !'existence d'une 
levee de terre en son sein, le dodane, destinee a regu-
ler les eaux et a dedoubler !'obstacle, qui recouperait 
done ce grand fosse cree au XVIe s. en deux fosses 
d'inegale largeur. Le dodane, comme nous le verrons 
plus bas dans les comparaisons, est un organe inedit 
constituant une specificite absolue des enceintes 
urbaines de plaine a fosse en eau dans la deuxieme 
moitie du XIVe s. en Europe. Ce dodane, dans les 
differentes acceptations des textes, est un ouvrage de 
genie hydraulique perrnettant la regulation du debit 
des eaux dans le fosse. 
A Paris, sur 1' enceinte de la rive droite, plusieurs 
mentions perrnettent de certifier 1 'existence de doda-
nes dans les doubles fosses en eau. Lors de la tenta-
tive d'assaut de Jeanne d' Arc vers la parte Saint-Ho-
nore, le 8 septembre 1429, le chroniqueur Guillaume 
Sanguin raconte que les Franvais avaient apporte des 
G. BLIECK & L. VANDERSTRAETEN, Recherches sur les for-
tifications de Lille au Moyen Age, Revue du Nord LXX, n° 276, 
1988, 107-122. 
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chariots de gravats pour combler les fosses. Clement 
de Fauquemberge precise que les assaillants "portant 
tongues bourrees et fagos descendirent et se boute-
rent es premiers fosses esquels point n 'avoit d 'eaue 
et getterent lesdictes bourrees et fag os dedens l 'autre 
fosse prochain des murs esquelz avoit grant eaue ". I1 
est possible en verite que le premier fosse ait ete sec 
a cause de la periode estivale. 
Tout concourt a laisser penser que les deux fosses 
avances en "V" trouves en fouille ne peuvent corres-
pondre au dodane et a l'avant-fosse signales par les 
textes, d'une partparce que les fosses exhumes n'ont 
jamais pu etre en eau, d'autre part parce que, d'apres 
la ceramique retrouvee dans leur comblement, ils 
etaient deja remblayes lors du siege de Jeanne d' Arc 
en 1429, moment ou un avant-fosse est dument men-
tionne. Ce faisceau d'indices concordants semble 
done plaider en faveur d'un dodane au fond du grand 
fosse, disparu seulement dans le premier quart du 
XVIe s. En consequence, il faut tenir pour tres proba-
ble que la fortification primitive etait a quatre fosses 
successifs dont au mains un, celui du corps de place, 
inonde en permanence. 
L' etude des ouvrages de terre, si hautement illus-
tres par la tapisserie de Bayeux, a connu depuis 1945 
un essor remarquable, mais qui ne parte que sur les 
mottes et les enceintes castrales. Tres rares sont ceux 
qui admettent aujourd'hui !'existence d'enceintes 
urbaines elevees en terre ou dont 1' ossature est en 
terre. Pourtant, 1 'ouvrage collectif sur les enceintes 
urbaines en Hainaut a montre en 1983 que toutes les 
villes du comte de Hainaut se defendent exclusive-
ment par des levees de terre, que la mayonnerie s 'y 
limite aux partes et n'apparait que dans la seconde 
moitie du XIVe s.: Ath (1359-1377), Binche (1358-
1365), Soignies (1365), Saint-Ghislain (1366), Le 
Rceulx, Mons (1290-1308), Chievres (1365-1388). 
Le meme constat pourrait etre dresse pour les villes 
de Flandre et de Brabant. A Lille, grace aux travaux 
essentiels de Gilles Blieck, !'etude des sources3 a ete 
recoupee par des observations de terrain\ garantis-
sant la realite de !'enceinte du XIVe s .. Place Rihour, 
la terree de 20 m de large et 7 m de haut maximum 
(talus a 30 °) est surrnontee au XIVe s. d'un parapet 
en brique fonde sur des piles reunies par des arcs en 
plein cintre; rue des Fosses, la terree sert en meme 
temps de digue contre les debordements du fosse 
avant d' etre renforcee par un mur d' escarpe en brique 
G. BLIECK, L 'ile dans Lille, aux abords du Rihour medie-
val, Lille, SOFAP, 1990, 10 p., et, du meme, chroniques des 
fouilles medievales, in Archeologie medievale XXI, 1991, 361-
362 et XXII, 1992. 
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contreforte sur les deux faces, puis, apres sa ruine, 
par un parapet fonde sur arcs qui devait proteger le 
chemin de ronde de la terree. 
En France proprement dit, de tres nombreuses 
mentions concement des ouvrages de terre realises 
sur ou devant les enceintes pendant la premiere moi-
tie de la guerre de Cent Ans. Pour exemple, la ville 
de Saint-Jean d' Angely, dont "l'ancienne clausure" 
est signalee en 1313, etait entouree de "retranche-
ments faits d'amas de terre, eleves en forme d'arcs"5. 
La dilution totale de cette enceinte dans le bati, qui 
n 'en a laisse subsister aucune trace, meme parcel-
laire, est la meilleure preuve de !'absence de point 
dur dans ses composantes. 
Mais la comparaison la plus evidente et la plus 
forte s'impose avec !'enceinte urbaine de Saint-Denis 
(fig. 3), connue uniquement par les sources6• En 
1356, l'abbe autorise les habitants a clore la ville 
d'une enceinte en leur abandonnant le revenu de la 
peche dans les fosses; en avri11358, le dauphin Char-
les ordonne au prevot de Paris de proceder aux expro-
priations de maisons extra muros pour 1' achevement 
de cette enceinte, ordre reitere en 1370; l'abbe Guy 
de Monceaux pretend avoir lui-meme realise une 
triple enceinte de palissades en bois, qui pourrait ne 
concemer que le secteur de l'abbaye. Le plan de 
1575, recoupe par d'autres sources, montre une 
enceinte tres largement surdimensionnee par rapport 
au bati, percee de cinq massives tours-partes, non 
flanquee de tours et precedee de deux fosses en eau; 
la levee de terre couronnee d 'un parapet perce de 
meurtrieres est precedee d'un "dos d'ane" palissade. 
Comme 1 'a montre Albert Rigaudiere 7, c' est 
devant les cuisants revers du debut de la guerre de 
Cent Ans que le pouvoir royal ordonne la restauration 
des fortifications urbaines a travers tout le royaume. 
La multitude des villes, dont Poitiers en 1346, tom-
bees sans coup ferir a !'occasion d'une chevauchee 
anglaise et livrees a un pillage en regie, resonnaient 
dans toutes les memoires. Cette "Grande Peur" fit 
rena'itre d 'une fa9on spectaculaire 1 'activite de forti-
fication urbaine, encouragee par le roi de France. 
Dans ce cadre, i1 convient de souligner un aspect 
essentiel: pour la premiere fois, les villes sont ma'itres 
d 'ouvrage, ce qui signifie que les commissaires royaux 
ne decident plus des travaux a realiser. Ces villes ont 
eu un recours exclusif a ce materiau elementaire et 
facile a mettre en ceuvre par des manceuvres incom-
Y. BLOMME, Les enceintes urbaines et villageoises de Sain-
tonge et d 'Aunis; etude topographique, Bulletin de la societe des 
antiquaires de l'ouest, 1988, 20. 
6 Atlas historique de Saint-Denis, dir. M. Wyss), D.A.F. 59, 
petents et gratuits employes dans le cadre des corvees. 
Le recours a la corvee, en mettant a contribution, non 
seulement les citadins, mais aussi les ruraux des 
villages environnants a trois ou quatre lieux a la 
ronde dont la mise a disposition de manceuvres 
garantissait aux communautes de pouvoir trouver 
refuge dans la ville close en cas d'alerte, est egale-
ment une expncation de cet emploi de la terre, le 
cout, la technicite, la difficulte d'approvisionnement 
et de concentration des competences de 1 'ouvrage 
mayonne le rejetant aux periodes de paix. 
Ainsi, a la fin du XIVe s., seules de tres grandes 
villes directement melees au theatre des operations 
pouvaient se permettre d'abandonner les murailles 
pour une modemite qu' elles n' avaient pas encore de-
celee; par contre, elles etaient les premieres a avoir 
compris que leur puissance militaire reelle devait si 
peu aux murs et tant a l'ardeur des hommes qui les 
gamissent. 
Ill Les fortifications au XVIe s. 
III.l Les donnees de fouille 
Les fortifications de Paris subissent au XVles. 
d'importantes transformations destinees a renforcer 
l'efficacite du rempart de terre, du fosse et des defen-
ses avancees. Les travaux se caracterisent par le 
recreusement du fosse et la construction de puissants 
murs d'escarpe et de contrescarpe (fig. 2). 
A cette epoque, les defenses avancees n'existent 
plus en tant que telles. Seule subsiste la large levee de 
terre resultant des exhaussements anterieurs. La fouille 
de ce secteur souleve toutefois un probleme qui n'a 
pas ete resolu: celui de 1, evolution des deux chemins. 
Alors qu'ils sont clairement attestes par les sources 
ecrites du XVIes. aucun niveau de circulation de 
cette epoque n'a pas ete observe. 
Toujours dans le courant du XVIes., une nouvelle 
modification est apportee au fosse. Un egout est con-
struit, puis modifie, le long du mur de contrescarpe. 
Pour son amenagement ou pour un simple entretien, 
i1 est d'autre part certain que le fosse est cure. 
Les murs d'escarpe et de contrescarpe ont ete 
degages sur une longueur de 170m environ (fig. 4). 
Suivant une direction generale rectiligne, leur con-
struction est tres soignee. Les deux murs resultent 
manifestement d'un meme programme architectural 
1996. 
A. RIGAUDIERE, Le financement des fortifications urbaines 
en France du milieu du XIVe siecle a la fin du XVe siecle, Re-
vue historique 553, 1985, 19-22. 
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car le parti adopte pour leur construction est identi-
que. L'existence de quelques differences, empeche 
toutefois d' etre certain de leur parfaite contempo-
raneite. L'escarpe est pourvue d'une plate-forme de 
tir situee approximativement a mi-distance entre la 
Seine et la parte Saint-Honore. 
De part et d'autre du fosse, les talus du rempart et 
des defenses avancees du XIVes. sont retailles pour 
recevoir les fondations. Des longrines en chene assu-
rent ensuite la semelle de stabilite des murs. Longues 
de 5 a 8m, elles sont rectilignes a 1' exception de celles 
situees sous la plate-forme qui sont mises en forme 
pour accueillir la construction courbe et donner la 
direction generale a la mac;:onnerie qu'elle supporte. 
Les parements sur douve sont ensuite eleves en pierre 
de taille calcaires tandis que le blocage arriere est 
constitue de moellons et d'eclats calcaires lies au 
mortier. Lemur d'escarpe est large de 3,60m, celui 
de contrescarpe de 2,50m. 
La hauteur du mur d' escarpe semble a voir ete 
ponctuellement conservee. Elle atteint alors 4,70m. 
Celle du mur de contrescarpe est plus difficile a eva-
luer en raison de remaniements posterieurs qui 1' ont 
affectee. Deux assises du mur d'escarpe etaient ran-
gees sous les effets du gel8. Cette zone effritee, par-
faitement horizontale, fournit le niveau moyen de 
1 'eau dans le fosse, du mains par temps de gel. 
Environ trois cent marques lapidaires ont ete rele-
vees, tant sur lemur d'escarpe que sur celui de con-
trescarpe. Malgre leur parente, elles ne sont pas iden-
tiques sur les deux murs mais, aucune etude poussee 
n' ayant ete realisee, elles n' apportent a 1 'heure actuelle 
aucune information concernant le mode de montage 
du mur. 
La plate-forme fait partie integrante du mur 
d'escarpe. De forme oblongue, elle constitue une ex-
croissance de 3,80m par rapport au nu de la partie 
rectiligne du mur auquel elle est liee par deux contre-
courbes. Sa surface superieure, asymetrique, est con-
stituee d'un dallage et d'un blocage arriere. Elle est 
pourvue d'un parapet sur douve d'environ 1,40m de 
large. Peut-etre en existait-il un second a 1' arriere. 
Aucun indice ne permet de restituer son acces depuis 
la terree du rempart, ni son systeme de couvrement. 
L'inclinaison des dalles et la presence de gouttieres 
vers laquelle converge les ecoulements constituent 
un systeme d'evacuation des eaux. Il est ainsi proba-
ble que la plate-forme ait ete a ciel ouvert, ou du mains 
qu'elle ait pu etre recouverte d'eau lors de crues. 
La restauration des murs conserves au Louvre ont fait dis-
paraltre ces alterations. 
9 G. LAMBERT & C. LA VIER, Datations dendrochronologi-
ques des bois trouves clans les fouilles des Jardins du Carrousel 
a Paris (75), clans: P. VAN OSSEL [dir.], Les Jardins du Car-
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La datation de 1' escarpe, de la contrescarpe et de 
la plate-forme repose sur l'etude dendrochrono-
logique des longrines de chene utilisees dans leurs 
fondations9• Elle fournit un terminus post quem pour 
leur construction de 1505-1509. 
Aucun autre element d 'ordre strictement archeo-
logique ne peut etre avance pour confirmer cette 
datation. En revanche, les archives fournissent des 
renseignements precis et les murs peuvent etre repla-
ces aisement dans !'evolution de !'architecture mili-
taire du debut du XVIes. 
Une structure parallele et appuyee a la contres-
carpe, a ete observee sur 90m de long. Au nord, elle 
se prolonge au-dela des limites du chantier; vers le 
sud, elle s'interrompt brutalement. 
Elle comprend un mur et un sol dalle qui presente 
une pente globalement reguliere de 0,3% vers la Seine. 
Formant manifestement un canal, cette structure a ete 
interpretee comme un egout amenage au fond du 
fosse et appuye contre le mur de contrescarpe. 
Sur une dizaine de metres de longueur, a l'extre-
mite meridionale de cet amenagement, des elements 
de bois ont ete mis aujour. I1 s'agit de trois planches 
appliquees contre quatre pieux qui correspondent 
certainement aux restes d'un caisson etanche, neces-
saire a la construction de 1 'egout pour retenir la vase, 
si ce n'est l'eau du fosse. 
La datation de cet egout repose egalement sur 
l'etude dendrochronologique des bois du coffrage9. 
Celle-ci revele que les bois ont ete abattus au plus tot 
en 1534, soit une trentaine d' annees plus tard que ceux 
utilises pour la construction des murs d'escarpe et de 
contrescarpe. Ces elements de bois etant des elements 
de recuperation, la construction de 1 'egout est certaine-
ment plus recente que le terminus post quem de 1534. 
Dans un deuxieme temps, le fonctionnement de 
1 'egout est modifie. Un mur grossier est construit en 
travers du canal et ferme son debouche vers la Seine. 
L' egout, au de la, est abandonne et detruit. Un nouvel 
exutoire est amenage vers 1 'interieur du fosse au 
debouche duquel est amenage une sorte de puits 
perdu. 11 est possible que le debouche lateral dans le 
fosse reponde a un probleme de reflux de la Seine 
dans l'egout, tel qu'il etait primitivement conc;:u. 
L'emplacement de ce nouveau debouch6 coincide 
avec un approfondissement important du fond du 
fosse et suffit sans doute a expliquer sa localisation. 
rouse/ a Paris. Fouilles 1989-1990, Ill. Les rapports des specia-
l isles, Ministere de la Culture, de la Communication et des 
Grands Travaux, Service Regional de I' Archeologie d '!le-de-
Prance, 1991, 3-14. 
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Fig. 4.- Vue gem}rale dufosse et des murs de /'enceinte (etat du XV!e siecle). Cliche Fouilles desjardins du Carrousel. 
Ce second etat semble etre egalement accompa-
gne d'un curage du fosse. 
Les dimensions du fosse sont donnees par l'axe 
des murs d'escarpe et de contrescarpe. Leur trace 
n'etantpas parfaitementparallele, sa largeur varie de 
27m a pres de 29m. 
Creuse dans les depots alluvionnaires du lit de la 
Seine, son fond est irregulier. Au droit de la plate-
forme du mur d'escarpe, et du nouvel exutoire de 
1 'egout, il presente une rupture de pente tres nette. 
Le tron<;on meridional etant ainsi surcreuse par 
rapport au tron<;on septentrional. 
Le fosse de 1' enceinte urbaine etait en eau, comme 
1' indique 1' epaisse couche de vase qui tapisse son 
fond. L'alimentation devait se faire directement par 
la Seine. Les analyses ont montre que la hauteur d'eau 
etait assez faible 10• Elle ne depassait pas 1,50m, avec 
un environnement propre et bien oxygene. Le proces-
sus de sedimentation, de type decantation, est homo-
gene dans 1' espace et durant toute la periode de fonc-
tionnement. Il est caracterise par un litage regulier de 
couches noires, vertes, bleues et grises depose sur 
une epaisseur variant selon la profondeur du fond 
entre 0,50 et 1,20m d'epaisseur. Les depots observes 
representent un envasement d'une soixantaine d'an-
nees au maximum. Ils correspondent a la demiere 
phase d'utilisation du fosse, c'est-a-dire a celle qui 
precede immediatement l'abandon du systeme defen-
sif et le comblement general du fosse (entre !'ex-
treme fin du XVIes. et 1630). Des traces de curage 
ont ete observees en plusieurs endroits. 
III.2 Les donnees historiques - Les reactualisations 
du XV!e siecle: 1 'application du systeme polygonal 
Des 1512, le cardinal du Bellay "feist dilligence 
de faire rempars, foissez et bastillons ", et il fut de-
1° CHR. PONSERO, Paleo-environnement de )'ancien fosse dit 
de Charles V, chantier archeologique du Carrousel, dans: P. 
VAN OSSEL [dir.], Les Jardins du Carrousel a Paris. Fouilles 
1989-1990, Ill. Les rapports des specialistes, Ministere de la 
Culture, de la Communication et des Grands Travaux, Service 
Regional de I' Archeologie d'Ile-de-France, 1991, 35-44. 
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cide "d 'aprofondir les Jossez de la vi/le, en iceulx 
fa ire entrer et passer un bras de la riviere ". Dans le 
devis general du 23 mars 1513, apres avoir demande 
que les fosses secs en rive gauche soient mis au gaba-
rit des autres, la ville reclame de faire "bons et larges 
rempares de terre jusques a dix ou douze toises sur la 
haulteur du hault des avant-murs qui y sont de pre-
sent, et qu'il n'est point de meilleure muraille que 
lesd. terres; aussi ad ce que 1' on y puisse charrier et 
toumer les pieces d'artillerie et y aller a pie et ache-
valla lance au poing, se mestier est, pour la deffence 
d'iceulx murs, et au moyen de lad. haulteur sera la 
ville moins hatable". 
Le registre des reparations et fortifications de la 
ville de 1513 a 1515 confirrne que les travaux furent 
scrupuleusement executes des le mois d'avril sui-
vant. Un carrier vend ainsi 76 quartiers de pierre pour 
des "ceuvres de maronnerie ordonnees estre faictes 
de coste et d'autre le long des talus des fossez de 
laditte Ville pour la fortification d'icelle, a commen-
cer a la Tour de bois, et tirant contremont a la porte 
Saint-Honore ". Deux nacelles de chaux sont livrees 
a la tour de Bois, par ou sont entrepris les travaux, 
tandis que d'autre est cuite sur place "aufourneau de 
laditte ville sur la douve des fossez, devant la Tour de 
bois ", comme l'attestent des paiements a des mar-
chands de bois et la livraison de 72 charetees de 
moellon et de 90 "mosles de bois". 
Dans le meme temps, un ma<;on et une pHltriere 
sont payes pour reboucher "les bresches et troux qui 
avoient este faicts es murailles ... pour avoir plus 
court et aise passaige aux Manceuvres qui ont beso-
gne a la vidange et eslargissement desfossez ... , les-
quelles vidanges ont este portees dans laditte Vi/le le 
long des murailles pour y servir de rem part et fortifi-
cations". Ce texte nous apporte deux informations 
precieuses: la premiere est qu'on avait perce en plu-
sieurs endroits le parapet couronnant la terree pour 
donner passage aux manreuvres transportant les 
terres du fosse au rempart, et que ce parapet etait 
re fait ou enduit au platre; la seconde est que ces terres 
ont ete deposees derriere la terree et non dessus, ce 
qui suggere que le chemin a la base du rempart est 
alors condamne pour perrnettre 1' epaississement, et 
done probablement !'elevation, de la terree (prevue 
dans le devis pour culminer a 24 metres). 
Entre 1516 et 1518, trois pionniers sont payes 
pour la continuation du creusement des fondations du 
mur d'escarpe, tandis que le fosse est deblaye pour 
avoir toujours 1 m d'eau dedans. Deux manreuvres 
fondent dans le meme temps le mur d' escarpe de 10 
pieds de large. A la fin de ce compte, les commis-
saires parlent de "rempart et platte-formes, ajin 
d 'all er et venir en sew·ete" a faire entre les portes. De 
1532 a 1533, ce sont les prisonniers du Chatelet qui 
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sont employes a approfondir les fosses du meme sec-
teur. 
Ces renseignements indiquent done en toute cer-
titude que les murs d'escarpe et de contrescarpe ont 
ete fondes au printemps 1513' en meme temps qu' on 
tirait les terres du fosse. Les dates d'abattage des bois 
de la semelle de fondation entre 1505 et 1509 don-
nees par la dendrochronologie peuvent done etre 
retenues sans risque. Le chantier ne semble done pas 
avoir ete declenche par les evenements dramatiques 
de l'annee 1513, puisque le devis qui le programme 
est du mois de mars, la defaite de Guinegatte du 16 
aout, la prise de Therouanne du 23, et le siege de 
Dijon par les Suisses du 7 septembre. 
Comme l'indique le devis, l'escarpe est mise en 
place non pas tant pour eviter le deversement du tal us 
de la terree dans le fosse, mais bien pour monter la 
terree jusqu'a la hauteur considerable de 20 ou 24 
metres de haut tout en augmentant pas trop 1 'emprise 
au sol. L'escarpe est done la a la fois pour eviter aux 
terres de reprendre leur pente d' equilibre et pour 
valoriser 1' obstacle. 
L'ouvrage saillant qui flanque ce mur d'escarpe 
semble correspondre a l'un de ceux que du Bellay 
appelle des "bastillons", ce que le Bureau de la ville 
appelle des "cannonieres qui seront voultees par 
dessoubz lesd. rempares pour batre dedans les 
fossez ", ce que les commissaires de 1516 appellent 
des "platte-forrnes" a construire entre les portes. Les 
criteres qui le caracterisent sont: 
- une implantation en milieu de courtine, semble+ 
i1 a equidistance entre la porte Saint-Honore et la tour 
de Bois ( environ 200 m) pour assurer un croisement 
de feux correct; 
- un trace caracterise par une face curviligne debor-
dant de 3,80 m par rapport a l'alignement des cour-
tines, a peine marquee d'une ebauche d'eperon au 
saillant, et par deux flancs en legere contrecourbe, 
pour offrir une ligne de feux flanquants le plus a la 
perpendiculaire des courtines (largeur a la racine: 
13,50 m); 
- un profil marque par une terrasse dallee en even-
tail placee a 4 m au dessus du fond de fosse et a 5 m 
en contrebas de la contrescarpe. 
Le critere essentiel est que l'ouvrage est defile par 
la contrescarpe, ce qui signifie que 1 'assaillant place 
sur le terrain exterieur ne le voit pas, et ne peut done 
pas l'atteindre en tir direct. Cet ouvrage n'a d'action 
que flanquante dans le fosse, et ne rentre done enjeu 
dans le siege que lors de l'assaut, lorsque l'assaillant 
entreprend la descente au fosse. 
L' ouvrage apparait done comme etant une 
caponniere (le terrne medieval est moineau) de milieu 
de courtine; a cet egard, il faut considerer qu'il etait 
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necessairement couvert d'un blindage de pierre, car 
!'absence de protection haute du personnel domine 
de cinq metres par la contrescarpe l'exposait conside-
rablement au feu adverse. I1 repond done exactement 
a la definition donnee par le bureau de la ville de 
cannonieres voutees pour battre les fosses. I1 faut 
considerer a cet egard, compte tenu du caractere alea-
toire des trois designations, qu'aucune n'est le fait de 
militaires experimentes. 
Dans le principe induit par la caponniere, il y a 
separation clans des organes distincts entre tirs d' action 
lointaine et tirs de defense rapprochee; ainsi, 1 'action 
lointaine pour contrebattre les travaux d'approche de 
1' ennemi est assuree par la crete de feu du rempart, 
qui aligne une puissance de feu d'action strictement 
frontale considerable; la caponniere ne rentre en jeu 
que lors du franchissement du fosse, ayant conserve 
intacts ses defenses jusqu'a ce moment. Ce systeme 
de fortification s'appelle le systeme polygonal; il se 
distingue radicalement du systeme bastionne au sein 
duquel tous les tirs, lointains et rapproches, sont as-
sures depuis le meme ouvrage et par les memes cretes 
de feu. Le systeme polygonal a connu une premiere 
heure de gloire entre 1470 et 1540, clans la periode de 
transition a 1, artillerie, avant precisement que 1, ela-
boration du bastion, vers 1535, ne le supplante. I1 
reviendra a 1 'honneur a la fin du XIXe s. lorsque la 
puissance de feu de l'artillerie rayee entra1nera la 
mort du systeme bastionne. 
Les fortifications n'ont pas disparu en une seule 
fois. Au contraire, leur destruction s 'est etalee dans le 
temps, sans qu'il soit toutefois possible d 'en preciser 
la duree. Trois grandes etapes au moins ont pu etre 
determinees: un demontage partiel du mur d' escarpe, 
associe peut-etre a l'arasement du rempart de terre et 
la disparition du chemin, une phase intermediaire 
avec indices de construction et le comblement final 
du fosse, entratnant la disparition des murs de fortifi-
cation. 
Catherine Marcille 
archeologue a 1' AF AN 
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Les fortifications de Lille en Flandre au bas Moyen Age: 
approche archeologique et historique 
Le developpement considerable de l'archeologie 
urbaine durant les trois demieres decennies a permis 
de recueillir quantites d'informations de premier ordre 
interessant de multiples domaines. Constituant le 
fondement meme des operations de terrain, 1 'etude 
de 1' evolution du tissu urbain sur le long terme en a 
ete le principal beneficiaire, meme si les publications 
se font encore attendre. Tres spectaculaires, les vas-
tes fouilles de quartiers d 'habitation anciens ont, il 
est vrai, longtemps symbolise ces recherches menees 
a 1 'occasion de travaux de renovation en centre-ville. 
Episodiquement m is au jour cette fois a la peripherie 
des centres anciens, les vestiges de tous ordres temoi-
gnant des perimetres d6fensifs successifs de la ville 
paraissent, quant a eux, plutot absents des problema-
tiques actuelles. Mise en perspective avec la docu-
mentation historique traditionnelle, leur fouille 
archeologique peut pourtant s'averer extremement 
stimulante pour la recherche. 
Elle est d'ailleurs un prealable a tout progres des 
connaissances sur les enceintes urbaines, tant les 
temoins conserves en elevation sont d 'une rarete insi-
gne, en particulier clans le nord de la France et dans 
1' actuel Benelux. Exemple significatif parmi d' autres, 
Lille ne conserve qu'une unique tour de l'epoque 
medievale, la Noble Tour, et encore de maniere tres 
imparfaite. Le seul releve architectural, moyen de 
connaissance approprie lorsque la matiere s 'y prete 
en abondance, ne peut evidemment suffire dans des 
cas aussi extremes. Cette conservation infime est en 
grande partie imputable aux demantelements operes 
vers la fin du XIXe ou le debut du XXe s. dans les 
villes de l'aire geographique consideree (en gros, le 
territoire des anciens Pays-Bas meridionaux). Parti-
culierement massifs et rapides, ils s'expliquent en 
partie par le poids des guerres en des regions qui en 
ont de tous temps constitue le champ clos. Mais, du 
meme coup, celles-ci ont continuellement ete le creu-
set de 1 'experimentation architecturale en matiere de 
d6fense. La fouille archeologique des fortifications 
qui y ont ete elevees en offre d'autant plus d'interet. 
Des fouilles preventives conduites a Lille en 1990 
et 1991 ont ainsi totalement renouvele l'idee que l'on 
se faisait de !'enceinte de la ville au bas Moyen Age. 
Elles ont egalement conduit a examiner en profon-
deur et sous cet angle nouveau la documentation 
historique conservee. Quelque peu negligee dans les 
travaux des historiens locaux, la place occupee par la 
defense dans les preoccupations de 1 'epoque est 
apparue en pleine lumiere a cette occasion. Les solu-
tions adoptees au fi1 du temps pour garantir l'effi-
cacite de !'enceinte urbaine ont ete considerablement 
precisees, meme si beaucoup reste a faire et a confir-
mer sur le terrain. Aussi a-t-il paru interessant, a 
!'occasion de ce congres pluri-disciplinaire, d'expo-
ser, dans ses grandes lignes, la demarche poursuivie, 
s'agissant d'un exemple transposable a bon nombre 
d'autres villes. En d'autres termes, l'on se propose, a 
partir de l'exemple de Lille, de foumir des elements 
de reponse aux deux questions suivantes: que peut-on 
attendre de la fouille archeologique d'une enceinte 
urbaine? comment documenter parallelement cette 
enceinte par les sources historiques? 
L'apport des fouilles archeologiques 
Les fouilles realisees place Rihour et rue des 
Fosses sur une surface totale d'environ 2000 m2 ont 
permis de saisir pour la premiere fois toute la com-
plexite du processus de formation des fortifications 
lilloises medievales. Situee en lisiere sud-ouest de la 
ville, la zone etudiee etait a 1 'origine totalement 
immergee sous les eaux de la Deule. Une fois mise 
hors d'eau suite a une derivation du cours de la 
riviere, elle conna1t un premier amenagement defen-
sif sous la forme d'un modeste fosse, large de 8,50 m 
et pro fond de 1,10 m. Le debordement regulier de ses 
eaux conduit a en surelever la berge cote ville, berge 
bientot renforcee par des pieux et des clayonnages. 
Puis succede a ces amenagements en bois un mur 
d'escarpe en brique. La levee de terre dont il contient 
le deversement ne s'eleve qu'a 0,70 mace moment. 
Son rehaussement (+ 0,70 m) provoque l'effondre-
ment du mur d'escarpe qui dispara1t peu a peu sous 
les terres rapportees. Haute de 6 a 8 m et large de 16 
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a 20 m, la levee de terre atteint alors son etat d'equili-
bre. Elle est probablement surmontee d'une palissade; 
mais son etat d'arasement et les transformations 
qu'elle a subies n'ont pas permis de le verifier. 
Un mur de brique, sans doute perce de creneaux, 
est ensuite construit en son sommet. il a vraisem-
blablement pour fonction de proteger les defenseurs 
circulant sur le chemin de ronde. Des arcades en plein 
cintre regulierement espacees et directement appuy-
ees sur les remblais en constituent les fondations. 
Elles semblent avoir parfaitement assure la stabilite 
du mur en un terrain marecageux. Quelques petites 
constructions ma9onnees (pastes de guet? ) empie-
tant sur le tal us interne du rempart sont a signal er par 
la suite. Mais 1 'aspect general de la fortification n 'est 
veritablement modifie qu'au XVIe s. D'inegale epais-
seur, deux murs paralleles a la muraille medievale 
. sont alors eriges cote ville. Ils ont pour fonction de 
retenir les terres du rempart dont la masse est consi-
derablement epaissie par la meme occasion. La plate-
forme ainsi amenagee peut desormais supporter 
!'evolution des pieces d'artillerie a feu dont l'usage 
est devenu preponderant. Conservant toute sa valeur 
defensive, le fosse est dans le meme temps elargi et 
approfondi. Toute trace du fosse medieval disparait a 
cette occasion. Un agrandissement opere en 1603-
1605 repousse les limites de la ville plus au sud. La 
vieille enceinte medievale, un temps remise au gout 
du jour, est alors arasee et le fosse remblaye. Les 
terrains ainsi liberes sont lotis de maniere intensive, 
le trace de 1' ancienne fortification constituant la trame 
du parcellaire. 
Bien entendu, il convient de demeurer prudent 
quant aux possibilites d'etendre les observations 
effectuees au reste de la ville; seules les recherches 
futures permettront d'etablir definitivement si le 
schema ainsi elabore est applicable, dans ses grandes 
lignes, a 1 'ensemble de 1 'enceinte lilloise. Re tenons 
cependant des a present le role eminent joue par la 
terre et par l'eau dans la fortification mise au jour, 
role, comme on le verra, pleinement confirme par les 
textes etudies. Ajoutons que le cas de Lille est loin 
d'etre unique: diverses fouilles realisees durant les 
deux demieres decennies ant montre que d'autres 
enceintes urbaines contemporaines des anciens Pays-
Bas meridionaux (Bruges, Gand, Bruxelles, Binche, 
Maastricht, etc.) avaient ete essentiellement realisees 
en terre et possedaient elles aussi des courtines fon-
dees sur arcades. Plus recemment, les fouilles dujar-
din du Carroussel au Louvre a Paris ant montre que 
1 'enceinte dite de Charles V avait ete conyue selon 
des principes proches. 
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L'apport des sources historiques 
Comme on l'a vu, la fouille archeologique a pour 
interet essentiel de permettre de saisir le phenomene 
de la fortification urbaine dans sa continuite et sur la 
longue duree. I1 n'en va bien sur pas de meme pour 
ce qui conceme les sources historiques. Leur portee 
n'en demeure pas mains immense, qu'il s'agisse des 
documents figures ou de ce qui ressort proprement 
des textes. Les premiers sont relativement tardifs. 
Comme pour bon nombre d'autres villes des anciens 
Pays-Bas meridionaux cartographiees a la meme 
epoque, la plus ancienne representation figuree de 
Lille est constituee par la vue cavaliere tiree du 
fameux atlas du geographe Jacques de Deventer. 
Datable des environs de 1560, cette vue est une 
source fondamentale sur 1 'enceinte urbaine du bas 
Moyen Age dont le trace est demeure inchange jus-
qu'au debut du XVIIe s. Son emploi dans le detail 
exige cependant certaines precautions. La comme 
ailleurs, d'importantes transformations sont en effet 
intervenues durant les premieres decennies du XVIe 
s. Ces transformations peuvent par exemple expli-
quer !'absence de tel ou tel ouvrage de flanquement, 
pourtant largement atteste par ailleurs. 
Plus recents, les plans etablis par les ingenieurs 
militaires du XVIIIe s. peuvent cependant s'averer 
precieux a plus d'un titre. Souvent figure avec preci-
sion, le trace des canaux parcourant la ville renseigne 
sur 1 'hydrographie primitive et peut, par exemple, 
contribuer a restituer l'emprise d'une enceinte dis-
parue. Celle-ci peut egalement etre fossilisee dans le 
parcellaire urbain qui doit evidemment retenir 
!'attention, surtout lorsque l'on a la chance, comme a 
Lille, de posseder un plan cadastral anterieur a la 
Revolution. Ce plan cadastral a servi de base a 1 'ela-
boration d 'un plan-relief egalement conserve et dont 
les volumes sont eux aussi revelateurs d'amena-
gements defensifs anterieurs. De meme, d'autres ren-
seignements peuvent etre glanes au gre des sources 
iconographiques et parfois de maniere inattendue. 
D'importants details interessant les fortifications 
sont en effet susceptibles d'apparaitre sur les docu-
ments les plus divers. Cela se verifie dans le cas de 
Lille, meme si ceux-ci ne sont guere nombreux. 
Parmi les sources ecrites, il convient evidemment 
de privilegier les sources comptables, surtout lors-
qu'on a la chance, comme a Lille, de disposer d'une 
serie de comptes communaux pratiquement continue 
depuis le debut du XIVe s. jusqu'a la Revolution. El-
les regorgent en effet de renseignements extreme-
ment precieux sur les travaux menes en permanence 
aux fortifications. L'exploitation de cette documen-
tation de seconde main, aboutissement de toute une 
procedure administrative dont les pieces prelimi-
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naires (pieces de criee de marche, devis, quittances, 
etc.) font le plus souvent defaut, ne va cependant pas 
sans difficultes. Les details sont plus ou moins abon-
dants suivant 1' epoque ou 1' on se place. Ainsi, les 
comptes du XIVe s. sont infiniment moins volumi-
neux que leurs homologues du siecle suivant. De 
plus, le vocabulaire employe, a la signification par-
fois changeante suivant la periode consideree, neces-
site une interpretation permanente qui n'est jamais 
totalement assuree. Enfin, les informations que les 
comptes nous livrent, parfois surabondantes en cer-
tains domaines et relevant la plupart du temps du 
strict entretien, necessitent un tri prealable qui n'est 
guere aise. En consequence, il convient, pour passer 
au stade de la synthese, de privilegier les periodes ou 
une menace pesant sur la securite de la ville conduit 
les autorites a entreprendre des travaux d'envergure 
sur l'integralite de !'enceinte. Les mentions s'y rap-
portant permettent alors d'en saisir precisement la 
realite a un moment donne, foumissant par la meme 
occasion de precieux jalons pour l'approche des 
periodes moins favorisees. Bien qu'elle n'aitjamais 
subi de siege en regie durant tout le has Moyen Age, 
si 1' on excepte la chamiere des XIIIe et XIV e siecles, 
Lille a ainsi regulierement connu des moments de 
tension extreme, bien reperables clans la documen-
tation. 
Ces memes periodes troublees livrent egalement 
d'importantes indications sur !'organisation de la 
defense et 1 'armement mis en reuvre. Menee en paral-
lele, l'etude des bans echevinaux aide a restituer les 
etapes de la mobilisation generate et la repartition des 
defenseurs. De meme, les comptes font abondam-
ment etat d'achats ou de reparations d'armes, parmi 
lesquelles, selon un processus bien connu, les pieces 
a feu occupent une place de plus en plus importante 
au fur et a mesure que 1 'on avance clans le temps. On 
est, par ce moyen, a meme de juger de l'opportunite 
des choix effectues en matiere de travaux, l'efficacite 
d 'un dispositif defensif etant bien evidemment etroi-
tement tributaire des capacites du moment. L'adapta-
tion progressive des fortifications a l'usage du canon, 
tant offensif que defensif, est d'ailleurs un theme de 
recherche essentiel, tant cette donnee nouvelle con-
ditionne I' evolution generate de la defense a partir de 
la fin du XIVe s. 
Mais les comptes ne commencent a documenter 
!'enceinte qu'a l'epoque ou son trace est deja fixe 
clans l'etat ou il demeurera jusqu'au debut du XVIIe 
s. Les renseignements sont infiniment moins nom-
breux avant le XIVe s., c 'est-a-dire pour la periode 
durant laquelle apparait la ville et se constitue pro-
gressivement son territoire. Les donnees dont on 
dispose ne sont pas pour autant negligeables. Les 
comptes eux-memes, ou apparaissent frequemment 
des mentions se rapportant aux "vieux murs", 
peuvent etre utilises de maniere regressive, moyen-
nant les habituelles precautions. D'autre part, entre 
le plus ancien document renseignant sur Lille, la 
fame use charte donnee en 1066 par le comte de Flan-
dre Baudouin V au chapitre Saint-Pierre, et le pre-
mier compte conserve, qui date de 1301-1302, 
s'echelonnent bon nombre de documents interessant 
directement ou indirectement !'enceinte urbaine. 
Puises pour la plupart clans les fonds ecclesiastiques 
ou hospitaliers, ils contiennent de precieuses indi-
cations sur la topographie originelle de 1' enceinte. 
C'est notamment le cas de toutes les pieces se rap-
portant a des rentes constituees sur des biens situes en 
ville ou a proximite immediate, souvent cedees en 
aumone a des etablissements religieux. Les biens en 
question sont en effet frequemment localises par rap-
port a des reperes topographiques surs et connus de 
tous, en !'occurrence les portes de la ville, foumissant 
ainsi la preuve de }'existence de tel ou tel ouvrage a 
un moment donne. 
Les sources narratives peuvent aussi etre mises a 
contribution pour la periode anterieure aux comptes, 
surtout lorsque la ville a ete le theatre d' evenements 
importants. C'est le cas de Lille, qui ete assiegee par 
le roi de France en 1128, 1213, 1297 et 1304. Ces 
faits d'armes ont ete commentes a de nombreuses 
reprises, et les descriptions qui en ont ete faites font 
sou vent allusion aux fortifications mises a 1' epreuve, 
cela avec un souci plus ou moins grand du detail. Les 
chroniques offrent aussi 1 'interet de mettre en lu-
miere les moments de tension dont il a ete question. 
Les replac;:ant dans un contexte plus large, elles en 
eclairent la portee et constituent, en cela, un indispen-
sable complement aux comptes. Enfin, dans le meme 
ordre d'idees, il convient de mentionner la documen-
tation (releves, photographies, articles de presse, etc.) 
constituee au moment du demantelement qui a af-
fecte la plupart des fortifications de notre region. 
Opere a Lille clans les annees 1920, celui-ci a, par 
exemple, fait fugitivement reapparaitre des elements 
de }'enceinte medievale clans le secteur nord-est. 
Une evidente complementarite 
On l'aura compris, l'approche archeologique et 
l'approche historique sont etroitement complemen-
taires et doivent a 1' evidence etre mises en reuvre 
conjointement. I1 n' est pas inutile, pour s 'en convain-
cre definitivement, de tenter de dresser l'inventaire 
des pistes de recherche qui peuvent alors s 'ouvrir et 
qu'il convient d'explorer. Aborder le theme de 
1' enceinte urbaine conduit tout d' abord a prendre en 
consideration les aspects politiques et financiers du 
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probleme. Analyser les rapports des autorites locales 
avec le prince en matiere de fortifications est 
particulierement instructif quant aux roles respectifs 
de chacun, d'autant que les villes apparaissent pro-
gressivement, au fil du temps, comme un element 
essentiel de l 'organisation territoriale de la defense. 
Estimer le poids financier represente par 1' enceinte 
dans les depenses publiques met en lumiere !'impor-
tance des efforts consentis en ce domaine. La vitalite 
economique d'une ville peut aussi se mesurer a sa 
capacite a assurer sa defense au mieux des possibili-
tes du moment. L'enceinte est, a cet egard, la parfaite 
materialisation du systeme protectionniste qui en regit 
la vie economique. C'est en effet aux portes urbaines 
que se per<;oivent les droits acquittt~s par les produits 
etrangers qui penetrent sur son territoire. Preciser le 
volume des droits per<;us a telle ou telle porte est 
d' ailleurs un exercice interessant qui contribue a 
mieux apprecier 1 'importance strategique de telle ou 
telle voie de penetration et, par la meme, certains 
choix operes en matiere de defense. Etudier une 
enceinte amene aussi a en considerer la portee sym-
bolique. Il est significatif que les jetons delivres a 
1 'entree de la ville apnl:s I 'acquittement des droits sur 
les marchandises figurent frequemment, comme c' est 
le cas a Lille, une porte stylisee. Certains auteurs 
avancent ainsi 1 'idee qu'une ville a besoin d'une 
enceinte pour sa propre conscience, meme si elle ne 
se trouve pas en terrain menace. Ne pas negliger cette 
dimension permet, la encore, de mieux comprendre 
certains choix architecturaux, inexplicables sans cela. 
Les aspects techniques sont, bien entendu, une 
donnee fondamentale du probleme. Les concepteurs, 
les executants, 1, organisation du chantier, les mate-
riaux employes, les approvisionnements, la mise en 
reuvre sont autant de domaines ou des investigations 
tres poussees peuvent etre conduites. L' etude des 
modes de fondation, revelateurs a bien des egards, 
requiert une attention particuliere, tout comme celle 
des appareils de !'elevation, qui sont parfois d'excel-
lents indicateurs chronologiques. L'analyse archeo-
metrique des materiaux tels que le bois ou la brique, 
dont 1 'emploi est frequent dans nos regions, est bien 
sur incontoumable pour !'elaboration d'une chrono-
logie absolue. Mais, s'agissant d'une fortification ou 
la terre constitue 1 'element dominant, 1 'analyse strati-
graphique est certainement le moyen le plus pertinent 
pour apprecier pleinement l'entretien regulier dont 
1 'enceinte a fait I' objet. Subissant les effets conju-
gues du ruissellement des eaux de pluie et de la sape 
des eaux des fosses, les terrees ont fait l'objet d'une 
remise en etat quasi-permanente dont rendent parfai-
tement compte les recharges successives observables 
dans les coupes de terrain. Lutter contre le glissement 
des terres a d'autant plus ete necessaire qu'il a eu 
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pour effet de combler peu a peu les fosses, leur otant 
progressivement toute efficacite defensive. Ceux-ci 
ont alors ete periodiquement soumis a des curages 
in tens ifs qui ont parfois donne lieu a des impositions 
exceptionnelles, voire a la requisition de toutes les 
energies disponibles. Il est assez paradoxal de consta-
ter que des siecles de tatonnements seront necessai-
res avant qu'une solution definitive ne soit apportee 
a ce lancinant probleme. Il faut en effet attendre, a 
Lille, le debut du XVIIe siecle pour que 1 'escarpe et 
la contrescarpe des fosses soient systematiquement 
revetues de ma<;onnerie. Enfin, memoire des limites 
de la ville historique, 1 'enceinte est un element essen-
tiel de sa topographie. 11 importe d'en preciser le 
trace si l'on desire prendre en compte l'integralite du 
processus d' evolution de 1' agglomeration, tant cette 
barriere materielle a etroitement conditionne 1 'im-
plantation du tissu urbain. De meme, i1 convient de 
ne pas omettre le role eminent qu'elle ajoue dans la 
ma'itrise de 1 'hydrographie primitive. 
Les aspects proprement militaires sont bien evi-
demment determinants et sont remarquablement mis 
en lumiere lorsque pointe la menace. Etudier 
!'enceinte en action, sinon soumise a un siege, du 
moins s 'y preparant, est en effet tres revelateur de son 
etat a un moment donne, et les ameliorations alors 
apportees particulierement instructives quant au 
degre atteint dans l'art de la fortification. Aussi con-
vient-il d'accorder aux mesures prises et aux travaux 
executes durant ces moments de cri se toute 1 'atten-
tion necessaire. L'organisation de la defense est 
determinante. Son efficacite repose en grande partie 
sur 1' aptitude et 1' ardeur conjuguees des defenseurs. 
Est-elle assuree par des defenseurs occasionnels, 
miliciens recrutes d' office parmi la population, ou y 
a-t-il intervention de professionnels de la guerre, et 
dans queUes proportions? Dans les deux cas, il est 
important, lorsque cela est possible, de preciser les 
roles, voire les secteurs geographiques qui leur sont 
respectivement devolus et la hierarchie qui even-
tuellement en decoule. La nomination d'un capitaine 
est souvent le prelude a !'adoption de mesures radi-
cales (arasement des faubourgs, par exemple) et de 
travaux d'envergure par lesquels se transmettent les 
avancees techniques. Celles-ci sont elles-memes en 
parties conditionnees par les progres accomplis dans 
le meme temps par l'armement. Les achats de pieces 
d'artillerie, !'apparition d'un personnel specialise 
dans leur service doivent etre pris en consideration si 
1 'on souhaite pleinement apprecier la signification 
des modifications apportees. Car une enceinte n'offre 
jamais, en definitive, une reelle unite de style mais 
est plutot le fruit d'une reactualisation quasi-perma-
nente imposee par les evenements. Ouvrage pure-
ment militaire associe a !'enceinte urbaine et occupe 
Les fortifications de Lille en Flandre au bas Moyen Age: approche archeologique et historique 
en permanence par une gamison soldee, la citadelle 
manifeste dans les grandes villes la presence du pou-
voir central et sa volonte d'y disposer d'une base 
logistique. C'est deja le cas a Lille au XIVe s. avec le 
chateau royal dit de Courtrai, implante au plus fort de 
la guerre de Flandre menee par Philippe le Bel. Si 
cette forteresse ne participe pas a la defense com-
mune, contrairement aux citadelles de l'epoque 
modeme qui en constituent l'ultime reduit, l'etude de 
son evolution n'est cependant pas sans interet. Sa 
mise en parallele avec celle de l'enceinte urbaine met 
ainsi en evidence la preeminence progressive de ville 
sur le chateau en matiere d'innovations des le debut 
duXVe s. 
Bien que l'archeologie ne documente encore que 
faiblement 1 'enceinte urbaine, il est incontestable 
que, dans bien des cas, et Lille en fait partie, elle a 
pour effet immediat de stimuler les recherches dans 
les textes et dans l'iconographie. Si ces recherches 
aboutissent a degager des parentes structurelles avec 
d'autres enceintes comparables, la n'est pas leur uni-
que objet. Prenant en consideration le contexte histo-
rique, economique et social dans lequel s'inscrit la 
defense de la ville, elles debouchent egalement sur 
une meilleure appreciation du processus d'evolution 
de !'agglomeration et des raisons ayant preside a 
1 'organisation de 1 'espace urbain. A 1 'evidence, la 
ville a ete fortement et durablement structuree par 
son perimetre fortifie. C'est aussi en cela que 1 'etude 
d'une enceinte merited' etre entreprise. 11 fa ut rapide-
ment s'en convaincre a une epoque ou les grands 
travaux entrepris a la peripherie des villes en font 
disparaitre les demiers temoins enfouis sous nos 
pieds. 
Gilles Blieck 
Service Regional de 1 'Archeologie 
Champagne-Ardenne 
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Basel- Etappen der Befestigung einer Stadt 
Die Stadt Basel kann auf eine iiber 2000 Jahre alte 
Geschichte zuriickblicken. Die verkehrsgeographisch 
gi.instige Lage am Rheinknie hat sic her wesentlich zu 
ihrem Aufschwung beigetragen. Noch in der ersten 
Halfte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts lag eine 
unbefestigte spatkeltische Siedlung mit Zentrums-
funktion am linken Rheinufer, rund 1,5 Kilometer 
nordlich des eigentlichen spateren Kristallisations-
punktes der heutigen Stadt, des Mi.insterhi.igels. Die 
unsicheren Zeitlaufte mit den Auseinandersetzungen 
zwischen benachbarten Stammen diesseits und jen-
seits des Rheines, vor und wahrend Caesars Feld-
zi.igen, di.irften zur Auflassung dieser offenen Sied-
lung vor der Jahrhundertmitte beigetragen ha ben 1• 
Oppidum- Militarstiitzpunkt - Kastell 
Der Mi.insterhi.igel (Ab b. 1, A), ein durch den 
Rhein und den Birsig aus den eiszeitlichen Schottem 
ausgeformter Hi.igel, bildet die eigentliche Kemzelle 
der Stadt Basel. Nach unseren heutigen Kenntnissen 
besass schon die erste auf diesem Hi.igel in spat-
keltischer Zeit (Mitte 1. Jh. v.Chr.) eingerichtete 
Siedlung - zumindest in ihrem letzten Ausbausta-
dium- eine Befestigung a us Wall und vorgelagertem 
Wehrgraben (Abb. 1, B) gegen die nach Si.idosten 
offene Fortsetzung des Mi.insterhi.igelplateaus. Und 
auch der nachfolgende fri.ihkaiserzeitliche Militar-
sti.itzpunkt war wenigstens mit weiteren in Teilab-
schnitten nachgewiesenen Gdiben befestigt worden; 
die alteren Befestigungsabschnitte des Oppidums, 
wie der erwahnte ,,Murus Gallicus"- ein mit Holzem 
armierter Erd-Kies-Wall mit Trockenmauervorblen-
dung, eigentlich eine sogenannte Pfostenschlitzmauer 
- sind damals wohl instandgehalten und weiter-
Aus der Sicht der Archaologen ist zum heutigen Zeitpunkt 
eine Verkniipfung der Aufgabe dieser Siedlung (Basel-Gas-
fabrik) mit dem historisch iiberlieferten Auszug der Helvetier, 
denen sich auch die Rauriker angeschlossen hatten, und der ih-
nen durch Caesar beigebrachten Niederlage in der Schlacht bei 
Bibracte (58 v. Chr.) eher problematisch. 
beni.itzt worden. Andere Befestigungselemente sind 
bis heute leider nicht mit der wi.inschbaren Deutlich-
keit nachweisbar geworden. 
N a eh de m Vordringen der Romer ins rechtsrheini-
se he Germanien geriet der Sti.itzpunkt auf dem Basler 
Mi.insterhi.igel in die Etappe und wahrend der nach-
folgenden mittleren Kaiserzeit, als das Romerreich in 
der scheinbaren Ruhe der ,,Pax Romana" gedieh, lag 
die Siedlung auf dem Mi.insterhi.igel abseits der wich-
tigen Strassenverbindungen und fristete im Schatten 
der aufstrebenden Koloniestadt Augusta Raurica, die 
wenige Kilometer rheinaufwarts von Baselliegt, ein 
eher ki.immerliches Dasein. Seit dem spateren 3. Jh., 
in der Folge der damals einsetzenden Germanenein-
Hille, die wohl auch den romischen Vicus von Basel 
nicht verschonten, ist mit der Errichtung einer neuer-
lichen Befestigung des Mi.insterhi.igels zu rechnen. 
Im 4. Jh., als der Rhein wieder Grenzfluss zu Germa-
nien geworden war, di.irfte sie insbesondere unter 
Kaiser Valentinian zu einer kastellartigen Anlage 
ausgebaut worden sein, obwohl davon in den weni-
gen Quellentexten 'expressis verbis ' - und dies im 
Gegensatz zum namentlich genannten 'Castrum 
Rauracense 'bei Augst am Rhein- nirgends die Rede 
ist2• 'Basilia' oder 'Civitas Basiliensium ', vielleicht 
auch 'Robur', sind zeitgenossische Benennungen, die 
wir heute mit dem Basler Mi.insterhi.igel in Verbin-
dung bringen. Den Si.idabschluss der spatromischen 
Anlage bildete eine starke Befestigungsmauer mit 
brei tern Sohlgraben (Ab b. 1, = und B). Diese verlief 
nahezu an derselben Stelle, nur urn wenige Meter 
nordwarts und leicht aus der Achse verschoben, wo 
der in spatkeltischer Bautechnik errichtete ,Murus 
Gallicus" mit seinem breiten vorgelagerten Sohl-
graben schon rund 400 Jahre zuvor den Hi.igelspom 
abgesichert hatte. Auch i.iberdauerten noch Spuren 
Ammianus Marcellinus, 30.3.1: ,Valentiniano ... munimen-
tum aedificanti prope Basiliam, quod appellant accolae robur ... ". 
-In der Notitia Galliarum (Ende 4. Jh.) wird die ,Civitas Basi-
liensium", einem ,Cas/rum Rauracense" gegeniibergestellt. Zur 
Problematik der Interpretation dieser Begriffe vgl. L. BERGER, 
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Abb. 1.- Hochmittelalterlicher Stadtkern Easels (Forschungsstand 1989).- M 1:5000. Die Ufermauer entlang des 
Rheines ist erst am En de des 16. Jh. so geschlossen vorhanden, wie auf dem Plan eingezeichnet. Die fur die Befestigun-
gen relevanten Angaben sind im laufenden Text erwiihnt. 
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der westlichen der Hangkante des Birsigtals entlang-
ftihrenden Wehrrnauer. Heute sind die Reste dieser 
sogenannten 'Basler Kastellmauer' his auf einen 
geringen, sichtbar erhalten gebliebenen Abschnitt 
getilgt und nur die im 19. Th. gefundenen romischen 
Grabsteine, die als Basisfundamente der siidostlichen 
Wehrrnauer gedient hatten, zeugen noch von der -
nach geltendem romischem Recht eigentlich verbote-
n en - Wiederverwendung solcher Monumente als 
Baumaterial. Die Grabsteine waren wohl zusammen 
mit weiteren, grosstenteils vom zerstorten Augusta 
Raurica herbeigeftihrten Spolien zum Mauerbau ver-
wendet worden. Denn, geeignetes Steinmaterial 
musste in Easel immer aus grosserer Distanz herbei-
geschafft werden, da der Basler Untergrund nicht die 
notwendigen Baustoffe liefem konnte, sondem nur 
Gerolle, Kies und Sand aus den eiszeitlichen Schot-
tem der Niederterrasse. 
Die Anfange der mittelalterlichen Stadt 
Noch im Friihmittelalter scheint man sich hinter 
der spatantiken Befestigung sicher geftihlt zu haben, 
wie die Siedlungsreste von zum iiberwiegenden Teil 
aus Holz gebauten Unterkiinften, Speichem und 
W ebkellem zeigen, ohne dass ab er Indizien ftir eine 
kontinuierliche Nutzung der alteren Befestigungs-
teile tatsachlich vorhanden waren. Die Lage eines 
Friedhofes des 7./8. Th. im Bereich der siidlichen 
spatantiken Befestigung, und zwar mit Grabem zu 
beiden Seiten des Fundamentes der Wehrrnauer, 
scheint anzudeuten, class sie damals nicht mehr jene 
fortifikatorische Bedeutung besass, die ihr urspriing-
lich zugedacht war. 
Der Bedeutungszugewinn Easels und die Urspriin-
ge der mittelalterlichen Stadt lassen sich indirekt seit 
der Mitte des 8. Th. an der Wahl des Basler Miinster-
hiigels zum bischOflichen Residenzort ablesen. Der 
erste verHisslich se it dem friihen 7. Th. sowohl im 
Castrum Kaiseraugst als auch in Easel gleicher-
massen wirkende Bischof war Ragnachar; er ent-
L. BERGER, wie Anm. 2. 
K. STEHLIN, Baugeschichte des Basler Munsters, Base] 
1895, 247; Stehlin halt die "maenia civitatis" fiir den Ostab-
schluss des alteren Kreuzganges, bzw. der Grossen Halle, die 
1362 a1s Begrenzung der Schenkung Bischof Johann Senn's von 
Miinsingen genannt wurde und vermutet diese 'Befestigungs-
mauer der Stadt Base!' unter der Bogenreihe dieser Halle. Das 
in der Schenkung genannte Area! endet ,muro proximo versus 
Rhenum, qui murus dicitur esse maenia civitatis nostrae Basi-
liensis", d. h. es kiinnte auch durchaus mit der 1966 weiter unten 
an der Rheinhalde beobachteten Mauer in Zusammenhang ge-
bracht werden. 
Basel- Etappen der Befestigung einer Stadt 
stammte dem Kloster Luxeuil. Unter Haito, einem 
aus der Reihe der friihen Basler BischOfe heraus-
ragenden, von Kaiser Karl dem Grossen geforderten 
Bischof, erhob sich im friihen 9. Th. auf dem 
Miinsterhiigel an prominenter Stelle, wo schon in der 
Spatantike ein grosserer Gebaudekomplex mit zum 
Teil beheizbaren Raumen gestanden hatte, eine neue 
Kathedrale. V on der zeitgenossischen Siedlung, die 
nach heutigen Massstaben wohl noch eher Dorf-
charakter gehabt haben diirfte, sind nur karge Spuren 
auf uns gekommen. Im 10. Jh. - Easel war unter-
dessen in den Einflussbereich des Konigreiches 
Hochburgund geraten und fiel erst im 11. Jh. unter 
Rudolfiii. an die deutschen Konige zuriick- entstand 
am linken Abhang des Birsigtales, am Petersberg 
unweit der schiffbaren Miindung des Birsigs in den 
Rhein (Abb. 1, C), eine Handwerker- und Handler-
siedlung auf einem Areal, das auch schon zeitweilig 
in der Spatlatenezeit und in der Spatantike besiedelt 
gewesen war3. 
Weder aus der merowingerzeitlichen, karolin-
gischen noch aus der nachfolgenden ottonischen 
Epoche sind im Gebiet der Talstadt Befestigungen 
nachweisbar. Und auch vom Miinsterhiigel liegen 
keine Befunde vor, die mit der wiinschbaren Sicher-
heit in diesen Zeitraum datiert werden konnten. Der 
Abschnitt einer massiven aus Kieselwacken errichte-
ten Mauer entlang dem Rheinufer mit hangwarts 
abwinkelnder Ecke unterhalb des Bischofshofes, ein 
vom weiterbeniitzten antiken Hauptgraben viertel-
kreisformig abzweigender sogenannter Seitengraben, 
der mit dieser Mauerecke zu rechnen scheint, sowie 
die in einer spatrnittelalterlichen Urkunde enthaltene 
Bezeichnung, maenia (sic!) civitatis" fUr einen alte-
ren Mauerabschnitt an der Hangkante der Rheinhalde, 
ostlich des grossen Miinsterkreuzganges4, reichen 
vorderhand nicht aus, urn eine friihe hochmittel-
alterliche Befestigung des Miinsterhiigels zu postu-
lieren5. Fraglich bleibt somit sowohl die Gestalt der 
Befestigung als auch ihre Existenz an sich zur Zeit 
der in den Quellen nur pauschal erwahnten Zer-
storung Easels durch die Ungam im Jahre 9176. Die 
Zum 'Seitengraben' vgl. R. MooSBRUGGER, Area! Bischofs-
hof, Rittergasse 5, Basler Zeitschrifl fiir Geschichte und Alter-
tumskunde (im folgenden abgekiirzt: BZ) 72, 1972, 411 f.; 
ausserdem: BZ 73, 1973, 265-289. 
6 In diesem Zusammenhang soil Bischof Rudolf (II.) ersch1a-
gen worden sein, wovon der Sarkophag mit der Inschrift ,,Ruo-
dolfus a paganis occisus XIII KL (?) Augusti (20. Juli)" in der 
Krypta des Basler Miinsters zeugen soli. - Zusammenstellung 
der einschlagigen Quellen bei R. THOMMEN, Basler Annalen, 
Ausziige aus den Geschichtsquellen des Mittelalters bis 1500 
(Tei/1), Beitrage zur Vaterlandischen Geschichte NF Bd. 5, 1897, 
171 ff. - E.A. Sn'JCKELBERG, Zur alteren Basler Bistumsge-
schichte, Anzeiger fiir Schweizergeschichte NF 9, 1903, 170-173. 
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zuweilen, aber erst in mittelalterlichen Urkunden, 
auftauchende Bezeichnung , castrum" fUr den Miln-
sterhilgel bzw. Milnsterplatz - noch heute ist der 
Ausdruck 'aufBurg' fUr den Miinsterplatz im Volks-
mund gelliufig - wird meist im gleichen Zug und 
synonym mit , atrium" genannt, womit aber wohl 
lediglich der Immunitlitsbezirk der bischoflichen 
Kathedrale umschrieben werden so lite und nicht eine 
Befestigung7. Dieser Rechtsbezirk kann sich durch-
aus an bestehenden alten Grenzlinien, wie der 
'Kastellmauer' im Siiden, oder einem eigens dazu 
ausgehobenen Graben am Nordende des heutigen 
Miinsterplatzes orientiert haben8• Daraus darf aber 
nicht unbesehen auf eine bisher nicht klarer fassbare 
Befestigung geschlossen werden. 
Aus der Benennung von Fluren und Ortlichkeiten 
mit dem Suffix '-pfahl' entlang der Talkante links 
des Birsigs, d.h. am Westrand der spliteren mittel-
alterlichen Talstadt, hat die altere Forschung auf eine 
hOlzeme Palisadenwehr urn die fri.ihe Unterstadt 
geschlossen, doch bleibt auch dies mangels archlio-
logischer Nachweise reine Hypothese9• 
Die Ummauerung der Stadt zur Zeit Bischof 
Burkhards 
AusgelOst durch die Kriegswirren des Investitur-
streites zwischen Konig Heinrich IV. und Papst 
Gregor VII. wurde die Befestigung Basels mit Mauem 
im letzten Viertel des 11. Jh. erstmals an die Hand 
genommen. Diese Wehrmauer wird von der For-
schung nach dem damaligen Territorialherm, dem 
konigstreuen Bischof Burkhard von Fenis (1072-
11 07), benannt und umfasste ein rund 25-30 ha 
J. TROUILLAT, Monuments de I 'ancien eveche de Bii/e T. Il, 
1854, Nr. 124: 1266 , ... supra castrum penes ecclesiam nostram 
maiorem ... ". - Urkundenbuch der Stadt Base/ (im folgenden 
abgektirzt: BUB) 2, 1893, 8 Nr. 11: 1268 'castrum 'als Synonym 
von 'atrium' ftir den Ausstellungsort (Mtinsterplatz) der ange-
ftihrten Urkunde.- BUB 3, 1896, 326 (Statuten, II. Bistum), 
Synodalstatuten des Bischof Peter von Aspelt von 1297: Um-
schreibung des Immunitatsbezirkes und damit der Ausdehnung 
des , castri sive atrii ". 
8 L. BERGER, Spatromisches Castrum und bischoflicher 
Immunitatsbezirk in Base!, BZ 65/2, 1965, 157-163.- Zum Ora-
ben am Nordende des Mtinsterplatzes siehe BZ 79, 1979, 346; 
BZ 80, 1980, 246 f. 
9 A. BERNOULLI, Basels Mauem und Stadterweiterungen im 
Mittelalter, BZ 16, 1917, 67.- C.A. MULLER, Die Stadtbefesti-
gung von Base!, 135. Easier Neujahrsblatt, Base!, 1955, 18. -
L. BERGER, wie Anm. 2, 95 f. Anm. 230.- R. D' AUJOURD'HUI, 
Die Entwicklung Easels vom keltischen Oppidum zur hoch-
mittelalterlichen Stadt, Scriptum zur Frilhgeschichte Basels, 
Base!, 21989,21 und 42, Abb. 22. 
10 BUB I, 1890, 8 ff. Nr. 14.- Solothurner Urkundenbuch 
(bear b. von A. KOCHER) Bd. I, Solothum, 1962, 25-27 Nr. 24. 
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grosses Territorium, das nun die AnhOhen beidseits 
des Birsigs, den Petersberg, Nadelberg, Leon-
hardskirchspom und den Miinsterhiigel mit der 
dazwischenliegenden Talzone des Birsigs einschloss 
(Abb. 1). Der Bau dieser Mauer wurde in den zeit-
genossischen Quellentexten nur marginal festge-
halten. In zwei nahezu identischen, im Zeitraum von 
1102-1103 verfassten Berichten iiber die Griindung 
des Klosters St. Alban, die derselbe Bischof Burk-
hard urn 1083 eingeleitet hatte, und iiber den Umfang 
des klOsterlichen Besitzstandes ist vorerst noch die 
Rede von , murorum compagines ", von einem Ge-
ftige von Mauem also, mit welchen der Bischof, in 
his bellicis tempestatibus ", ,in diesen kriegerischen 
Stiirmen" des Investiturstreites - und damit ist die 
kriegerische Auseinandersetzung mit Graf Rudolf 
von Rheinfelden gemeint, der 1077 von den papst-
treuen Fiirsten zum Gegenkonig ausgerufen, 1080 
von Heinrich IV. aber besiegt worden war worden 
war- die Stadt befestigte und vor nlichtlichen Uber-
flillen zu schiitzen suchte10• Urn 1100 oder wenig 
spliter darfwohl mit einem geschlossenen Mauerring 
mit zugehOrigem Wehrgraben gerechnet werden. Ein 
dritter Urkundentext, die ebenfalls in die Jahre 1102/ 
03 weisende Bestiitigung iiber Besitz und Rechte des 
Klosters St. Alban, die- nicht im Wortlaut, aber als 
( erglinzter?) Text in der vorliegenden Fassung- viel-
leicht erst gegen die Mitte des 12. Jh. wirklich aus-
gefertigt wurde, und - im Gegensatz zu den beiden 
vorgenannten Grilndungsberichten- mit einem (viel-
leicht geH:ilschten? 11) Siegel des Bischofs vorliegt, 
nennt als westliche Begrenzung des klOsterlichen 
Grundbesitzes deutlich den, murus civitatis", womit 
zweifellos die Wehrmauer der hochmittelalterlichen 
Bischofsstadt gemeint ist12. Die Stadt war damals 
- P. ROCK, Die Urkunden der Bischofe van Base/ his 1213, 
Quell en und Forschungen zur Basler Geschichte I, Base!, 1966, 
48 ff. [B 6(8)] und [?B7(9)]. Die einschlagige Passage aus den 
beiden Grtindungsberichten lautet: , ... munitiones et caste/la, 
que ipse partim construxit partim iam construe/as probitate 
industria sua beate Marie adquisivit et murorum compagines, 
quibus a nocturnis incursionibus hanc civitatem munivit, me 
tacente, qualis in bellicisfuerit negotiis, satis poterunt compro-
bare" - , ... Befestigungen und Burgen, welche er teils selber 
gebaut hat, teils schon gebaut durch seine Ttichtigkeit und Be-
mtihung ftir die Heilige Maria (d.h. ftir die Basler Mtinster-
kirche, die eine Marienkirche war) erworben hat; und die Mau-
em, m it welchen er die Stadt (Base!) vor nachtlichen Oberfallen 
geschtitzt hat, die konnen gentigend dartun, wie ttichtig er in 
Kriegsdingen gewesen ist." 
11 Zur Diskussion tiber mogliche Falschungen der Siege! Bi-
schof Burkhards, die vielleicht erst aus der Mitte des 12. Jh. 
stammen wtirden, vgl. P. ROCK wie Anm. 10, 216 f. 
12 BUB I, 1890, 11-15 Nr. 15. - Solothurner Urkundenbuch 
(bearb. von A. KOCHER) Bd. I, Solothum, 1962,27-29 Nr. 25. 
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Abb. 2.- Abfolge und Ausbau der hochmittelalterlichen Befestigungen im Abschnitt Leonhardsgraben Nrn. 33 bis 49; 
zur Lage des Planausschnittes vgl. Abb. 1, W. -M 1:1000. 
offenbar doch schon so weit gediehen und volkreich, 
dass das wohl noch eher di.inn besiedelte Territorium 
grosszi.igig in einer Ummauerung mit vorgelagertem 
Grab en eingefasst werden konnte - ein Unterfangen, 
welches schon zur damaligen Zeit iiusserst aufwen-
dig war und die Existenz einer straff organisierten, 
funktionsti.ichtigen administrativen Infrastruktur vor-
aussetzte. Denken wir nur etwa an die bautechnischen 
Abliiufe, an die notwendigen Erdarbeiten, an die 
Beschaffung und das Herbeifi.ihren des benotigten 
Werkzeuges und Baumaterials, Steine, Holz, das 
Brennen und Mischen von Mortel und die Rekrutie-
rung und den Unterhalt von Handwerkem, Baufach-
leuten und Maurem durch bischOfliche Dienstmannen, 
die zu einem Bauwerk dieser Dimension notwendig 
waren! Planung und Bau dieser Befestigung muss 
Jahre in Anspruch genommen haben und bedingte 
ein etappenweises Vorgehen bei der Errichtung der 
einzelnen Mauerabschnitte in Baulosen 13 • Db er die 
ftir den Mauerbau notwendige Organisation und die 
ortliche Bauleitung konnen nur Mutmassungen ange-
stellt werden, da hieri.iber keine Angaben vorliegen. 
Beides wird wohl in den Hiinden konigstreuer und 
bischoflicher Ministerialen gelegen haben. Der 
Mauerbau kann eigentlich nur durch angeworbene 
Spezialisten initiiert warden sein, doch besitzen wir 
iiber deren Herkunft keine Kenntnis. 
Der Bauvorgang selbst ist zwar nicht historisch, 
aber anhand archiiologischer Befunde genauer fass-
bar. Noch in den 60er und friihen 70er Jahren unseres 
Jahrhunderts herrschten nur vage Mutmassungen 
iiber den vermeintlichen Verlauf dieser damals nur 
aus den erwiihnten beiden Gri.indungsberichten des 
Klosters St. Alban bekannten Befestigung. Mit der 
Aufdeckung von Teilen eines den bisher bekannten 
Stadtmauerabschnitten vorerst nicht zuweisbaren, 
150 Meter langen Mauerabschnittes mit Turmfun-
dament im Areal des Barfusserklosters und des 
Barftisserplatzes (Abb. 1, 66-68) ist 1976 die Diskus-
sion i.iber den Verlauf der Burkhardschen Mauer neu 
entfacht worden 14, insbesondere auch, nachdem 
13 Einer Oberschlagsrechnung zufolge mu ss von mindestens 8 
Jahren Bauzeit ausgegangen werden; R. o' AUJOURD'HUI & Chr. 
BING, Hochmittelalterliche Stadtbefestigung und Entwicklung 
der Bebauung zwischen Leonhardsgraben und Spalenvorstadt/ 
Heuberg, BZ 88, 1988, 261-300, beso. 298 mit Anm. 334. 
14 D. RIPPMANN, Die Ausgrabungen in der Barfiisserkirche, 
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Abb. 3. Schnitt durch die Liegenschaft Leonhardsgraben Nr. 47 I Heuberg Nr. 30 mit darin integrierter Ostwand des 
Wehrturmesdes 12. Jh. -M 1:300. 
wenige Jahre spater 1982 Abschnitte der Burkhard-
schen W ehrmauer am Peters- und am Leonhards-
graben (Abb. 1), die dort- nur wenige Meter und 
parallel hinter der sogenannten Inneren Befesti-
gungsmauer des 13. Jh. verlaufend und i.iberdeckt 
von Wallhinterschi.ittungen dieser ji.ingeren Befesti-
gung- mit der wi.inschbaren Deutlichkeit identifiziert 
werden konnten 15 . Auf der Basis dieser Entdeckun-
gen konnte der Bauvorgang und die Abfolge der zeit-
lich nachfolgenden Inneren Stadtbefestigung anhand 
zahlreicher archaologischer und baugeschichtlicher 
Untersuchungen nachvollzogen werden (Abb. 1)16• 
Die Stadtmauerbefunde am Leonhardsgraben 
Im Gegensatz zur Burkhardschen Stadtbefesti-
gung war der Verlauf der zweiten mittelalterlichen, 
der sogenannten Inneren Stadtmauer aus dem 13. Jh., 
aus den Grundbuchplanen des 19. Jh. und bildlich vor 
all em aus den Merianschen Stadtansichten des fri.ihen 
17. Jh. hinlanglich bekannt. Diese zweite Ummaue-
rung umschloss ein Gebiet von 32 ha Flache und wies 
eine Lange von annahemd 1600 m auf. Noch zu 
Beginn des 19. Jh. waren nicht nur der dritte, spat-
mittelalterliche Aussere, sondem auch der zweite 
Innere Mauerring noch geschlossen vorhanden, ins-
besondere auch die Tore und die Schwibbogen- so 
Easier Zeitschriftfiir Geschichte und A/tertumskunde 77, 1978, 
230-247, beso. 244 f. 
15 R. D'AUJOURD'HUI & G. HELMIG, Die Burkhardsche Stadt-
mauer aus der Zeit urn 1100, BZ 83, 1983, 353-365. 
16 Fur nahere Angaben zu den Fundstellen aufunserem Ober-
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1 Burkhardsche Stadtmauer 
2 Areal-/Parzellenmauer 11.112. Jh. 
3 Ostmauer des Wehrturms 12. Jh. 
4a Unterfangung des Wehrturmes 13. Jh. 
5 Kontermauer des Stadtgrabens 
7 Grabensohle der Inneren Stadtmauer 13. Jh. 
Leonhardsgraben 
wurden die Tore des Inneren Mauerringes bezeich-
net. Im Verlaufe des letzten Jahrhunderts mussten 
aber nach und nach die Schwibbogen und Abschnitte 
der Inneren Wehrmauer his auf wenige Reste, die 
nicht vollstandig abgebrochen, sondem in Neubauten 
integriert und iiberformt wurden, der eingeleiteten 
Emeuerung der Stadt weichen. Die Graben wurden 
einplanieti und nur die an ihrer Stelle eingerichteten 
Ringstrassen erinnem mit ihren Namen noch an die 
einstigen Befestigungen. 
AufderParzelleLeonhardsgrabenNr. 43 sind 1982 
anlasslich eines Neubaues erstmals Reste beider 
hochmittelalterlichen Basler Stadtmauem, im Ab-
stand von nur drei Metem voneinander entfemt, zum 
Vorschein gekommen (Abb. 2, Phasen I und IV). Die 
Ruinen der alteren Wehrmauer (Abb. 2, I) und 
stadtseitig daran angebauter Gebaudeteile (Abb. 2, II; 
Ab b. 4a) konnten als Relikte der unter BischofBurk-
hard errichteten Stadtbefestigung des ausgehenden 
11. Jh. identifiziert werden. Mit dieser Entdeckung 
wurde klar, dass das zeitgenossische Stadtterritorium 
schon im 11. Jh. einen wesentlich grosseren Raum 
eingenommen hatte, als dies bisher angenommen 
worden war, und bereits nahezu die Dimensionen der 
Bischofsstadt des 13. Jh. aufwies (Abb. 1 ). Die in den 
folgenden Jahren an verschiedenen Stellen getatigten 
archaologischen und baugeschichtlichen Untersu-
chungen in Liegenschaften am Leonhardsgraben 
sichtsp1an Ab b. 1 vgl. R. D' AUJOURD'HUI (mit einem Beitrag 
von G. HELMIG), Stadt- und Landmauern Bd. 2, VerOffentli-
chungen der ETH Zurich 15.2, Zurich, 1996, 41-60. Diese Pu-
blikation fasst den aktuellen Forschungsstand zu den Basler 
Stadtbefestigungen bis zum Jahre 1995 zusammen. 
filhrten zu einem differenzierten Bild der Entwick-
lung des hochmittelalterlichen Befestigungsbaues in 
Basel. Schon die erste Ummauerung des spaten 11. 
Jh. wurde, wo immer moglich, auf der ebenen Hoch-
flache - im Nordwesten der damaligen Stadt etwas 
weiter (80 m), im Westen und Siidwesten etwas 
naher (17 m) entlang der Hangkante des Birsigtal-
einschnittes- mit vorgelagertem Wehrgraben errich-
tet. Die Mauerstarke schwankt, je nach Bauabschnitt, 
zwischen 90 und 130 cm; die feldseitige Flucht war 
his zum Mauerfuss verputzt und mit dem fiir diese 
Epoche charakteristischen horizontalen Fugenstrich 
gegliedert. Die Tiefe des Grabens betrug rund 3 
Meter; seine Breite konnte nirgends mehr gemessen 
werden, da die spateren Erweiterungsbauten der 
Wehrmauem und Graben die urspriingliche Topogra-
phie nachhaltig veranderten. 
In einer nachsten Ausbauphase (Abb. 2, Ill) sind 
dieser ersten Ummauerung im 12. Jh. gemauerte 
Tiirme mit rechteckigem Grundriss im Graben feld-
seitig vorgebaut worden (Ab b. 4b ). Der bisher am 
besten erfasste Turm am Leonhardsgraben 47 ist mit 
einer Hohe von 13 Metern ab zeitgenossischem 
Gehniveau noch in der Ostmauer der bestehenden 
Liegenschaft nachweisbar; die Innenmasse betragen 
5 mal 7 Meter. Der Turmschaft wurde mit iiber Eck 
bossierten Quadem aufgefiihrt (Abb. 3 und 4). 
V on der Aufgabe der Burkhardschen Stadtmauer 
zum Ban des Inneren Mauerringes im 13. Jh. 
Der Ausbau der zuvor sowohl stadtseitig wie auch 
feldseitig ohne erkennbare Wehranbauten linear 
gefi.ihrten Stadtmauer durch im 12. Jh. vorgebaute 
Wehrtiirme widerspiegelt einen grundlegenden 
Wechsel im Verteidigungskonzept, vom defensiven 
,Annaherungshindemis" zur abschnittsbezogenen 
Turmwehr. Im gleichen Zeitraum diirften die Schwib-
bogen- die his ins 19. Jh. beibehaltenen Tore der 
hochmittelalterlichen Stadt- die vorher wohl bedeu-
tend schwacher gebauten Einlasse des burkhardschen 
Mauerrings ersetzt haben 17• 
Die Diskussion urn die Linienftihrung der burk-
hardschen Stadtmauer auf dem rechten Birsigufer 
zwischen Birsig und Rhein und urn eine mutmass-
liche Erweiterung des Stadtterritoriums im 12. Jh. 
durch den Einbezug des siidostlichen Vorgelandes 
des Miinsterhiigels in den Mauerring ist noch nicht 
17 Chr.Ph. MATT, Die mittelalterlichen Stadtbefestigungen am 
Petersgraben und die Quartiere hinter der Stadtmauer, Jahresbe-
richt der Archaologischen Bodenforschung des Kantons Basel-
Stadt (im folgenden abgekiirzt: JbAB) 1988, 60-97. 
Basel- Etappen der Befestigung einer Stadt 
Abb. 4. - Rekonstruktion der Ausbauphasen der hoch-
mittelalterlichen Befestigungen am Leonhardsgraben Nr. 
47. 
a Burkhardsche Stadtmauer (11. Jh.) mit stadtseitig an-
grenzender Areal-/Parzellenmauer und hypothetischer 
Bebauung 11./12.Jh. 
b feldseitig angebauter Wehrturm des 12. Jh. 
c feldseitig auf der Flucht des Wehrturmes mauerbiindig 
erstellte Inn ere Stadtmauer; tiefer und breiter ausgeho-
bener Stadtgraben m it Kontermauer; Unteifangung des 
Wehrturmes; aufgeschatteter Rondenweg hinter der mit 
Wehrgang versehenen gezinnten Wehrmauer. 13. Jh. 
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abgeschlossen (Abb. 1, gepunktete Linien) 18. Auf-
grund stilistischer und bautechnischer Vergleiche 
von Mauerabschnitten am Steinenberg (Abb. 1, F; 
Areal Barftisserkloster und Barftisserplatz) und am 
St. Alban-Graben (Abb. 1, Q; Antikenmuseum und 
ehemaliges Dompropsteiareal) wurde noch unHingst 
eine gleichzeitige Entstehungszeit dieser Mauerab-
schnitte erwogen und damit eine Arrondierung des 
Weichbildes der Stadt im Abschnitt zwischen 
Barfilsserplatz und Rhein im Verlaufe des 12. Jh. 
angenommen 19• Neue archaologische Befunde am St. 
Alban-Graben und dessen Fortsetzung zum Rhein, 
dem ehemaligen Harzgraben, weisen jedoch darauf 
hin, dass auch dort wenige Meter hinter und parallel 
zur noch streckenweise bestehenden Stadtmauer eine 
altere Wehrmauer mit vorgelagertem Graben verlief 
und sich somit die vom Peters- und Leonhardsgraben 
her bekannte zeitliche und topographische Abfolge 
der Ringmauem offenbar wiederholt.20 
Links des Birsigs erfolgte schliesslich im 13. Jh. 
die grundlegende Emeuerung der Stadtbefestigung 
durch den Bau einer neuen, in der Regel nur 3-5 m 
vor die bodeneben abgebrochene altere Wehrmauer 
gebauten starkeren Ringmauer mit vorgelagertem 
14-15 m brei tern und durchschnittlich 5,5 Meter tie-
fern Graben (Abb. 1; Abb. 2, IV; Abb. 4c). Die ins-
gesamt rund 11,5 m hohe Innere Stadtmauer war im 
Fundamentbereich 2 m, im Aufgehenden rund 1,5 m 
stark. Die Boschung der ausseren Grabenkante wur-
de mit einer Gegenmauer (contrescarpe) vor dem 
Einstiirzen gesichert. 
Nun wurde auch die hochwassergefahrdete 
Birsigtalniederung im Siiden der Stadt, d.h. die direk-
te Verbindungslinie zwischen dem Leonhardskirch-
spom und dem bestehenden, auf derselben Flucht 
verlaufenden Mauerabschnitt am oberen Steinen-
berg, durch eine 3 m stark (!) gebaute Mauer gerad-
linig geschlossen (Abb. 1, Z). Dieser 200 m lange 
Mauerabschnitt wurde inklusive seiner drei Tiirme 
und dem doppelbogigen Birsigeinlass mit einer 
markanten feldseitigen Bossenquaderverblendung 
gebaut21 • Wahrenddem der neue Mauerabschnitt beid-
seits des Birsigs keine riickwartige Kiesanschiittung 
erhielt, sondem dort der Grabenaushub wohl zur 
18 D. RIPPMANN et alii, Base/ Barftisserkirche. Grabungen 
1975-1977, Schweizer Beitrage zur Kulturgeschichte und Ar-
chaologie des Mittelalters 13, Olten!Freibrug i. Br., 1987, beso. 
121 ff. Zur Kontroverse vgl. R. d' AUJOURD'HUI, Zur Entwick-
lung der hochmittelalterlichen Stadtbefestigung ostlich des 
Birsigs, zwischen Barfiisserplatz und Rittergasse, BZ 87, 1987, 
234-265; Entgegnung D. RIPPMANS, BZ 88, 1988, 5-20. 
19 R. o'AUJOURD'HUI, wie Anm. 18.- R. o'AUJOURD'HUI & 
H. EICHIN, Renovation des Casinos am Steinenberg. Hinweise 
auf die Stadtbefestigung un die Entwicklung der Bebauung, 
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Aufhohung und Drainage des stadtseitigen sumpfi-
gen Gelandes- dem spateren Barftisserplatz (Abb. 1, 
Z) - verwendet wurde, sind am Peters-, Leonhards-, 
St. Alban- und Harzgraben machtige rampenartige 
Aufschiittungen nachgewiesen. Wiederum am besten 
am Leonhardsgraben konnte beobachtet werden, wie 
die riickwartige ehemals bebaute Zone hinter der 
neuen Wehrmauer von einem regelrechten Wall 
iiberdeckt wurde. Dieser stadtseitige ,Gebietsgewinn" 
ging auf Kosten der schon bald nach Erstellen der 
Burkhardschen Stadtmauer an diese stadtseitig ange-
filgten Bauten und Arealmauem, die abgebrochen 
werden mussten, und diente in der Folge als Ron-
denweg fUr die Stadtbewachung; der Zugang wurde 
durch aufgeschiittete Rampen bewerkstelligt. Auf-
grund des Befundes am Leonhardsgraben 47 gehen 
wir davon aus, dass vorhandene Rechtecktiirme, wie 
der weiter oben besprochene, auf der Feldseite in den 
neuen Mauerverlauf mauerbiindig integriert wurden 
und iiberdies grabenseitig unterfangen werden muss-
ten, da der neue Stadtgraben nicht nur breiter, sondem 
auch tiefer angelegt wurde (Abb. 2, IV a; Abb. 3, 4a; 
Abb. 4c). Zum Ausbau der Inneren Stadtbefestigung 
gehoren auch halbrunde, in den Graben vorgebaute 
Schalentiirme, die im Verband mit der Stadtmauer 
gebaut wurden (Abb. 2, IVb; Abb. 4b). Spater ange-
ftigte, gleichgestaltete Schalentiirme, wie sie auf den 
Stadtprospekten Merians in der ersten Halfte des 17. 
Jh. dargestellt sind (Abb. 6), gehOren offenbar nicht 
zum primaren Ausbaukonzept der Befestigung und 
miissen auch nicht zwingend als Wehrtiirme interpre-
tiert werden, wie jiingste Untersuchungen nahele-
gen22. Zwar sind auch am St. Alban- und Harzgraben 
solche Turmanbauten ikonographisch iiberliefert, 
bisher allerdings archaologisch nur an einer Stelle 
fassbar geworden. 
Fur den Zeitraum vor 1356 sind keine Angaben 
zur Stadtbewachung und Wehrdienst- zu 'Wachen 
und Reisen', wie dies in den spatmittelalterlichen 
Wachtordnungen betitelt wurde - iiberliefert; dies-
beziigliche Verordnungen sind, falls solche vorher 
schon existierten, beim Brand des Kanzleiarchives 
im damaligen Ratshaus wahrend des Basler Erd-
bebens vemichtet worden23 • A us den altesten erhalte-
JbAB 1988,41-59, beso. 42 ff. 
20 G. HELMIG & U. SCH6N, Die Stadtbefestigung am Harz-
graben und St. Albangraben, JbAB 1994 ( erscheint 1997). 
21 Chr.Ph. MATT & Chr. BING, Die archaologischen Untersu-
chungen im Bereich des Energieteitungstunnels (ELT) Gerber-
gasse-Barfi.isserplatz-Steinenberg, 1991/2, JbAB 1992, 85-105. 
22 Chr.Ph. MATT, Petersgraben 45 ( 1989/3)- Ein Schatenturrn 
an der Inneren Stadtmauer, JbAB 1989, 29-39. 
23 A. BERNOULLI, Die Organisation von Easels Kriegswesen 
im Mittelalter, BZ 17, 1918, 120-161. 
Basel- Etappen der Befestigung einer Stadt 
Abb. 5. - Base/ im 13.114. Jh. Innerer hochmittelalterlicher und A'usserer splitmittelalterlicher Mauerring mit den da-
zwischenliegenden Vorstadten und Area/en sowie die Stadt Kleinbasel mit der nordlichen Erweiterung. 
Vorstiidte und Areale ausserhalb der Inneren Stadt-
mauer 
I .. septa monasterii" des Klosters St. A/ban 
2 Muhlenviertel (Gewerbesied/ung im St. AI ban tal) 
3 St. Alban-Berg (innere St. Alban-Vorstadt) 
4 Aeschenvorstadt 
5 .,ze SpitalschUren" (Elisabethenstrasse) 
6 ., an den Stein en" (Steinenvorstadt) 
7 .,ze Kolahuser" (ausserhalb Leonhardsgraben) 
8 Spalenvorstadt 
9 ., an dem Blazze" (Petersplatz) 
I 0 Neue oder Pfaffenvorstadt (inn ere Hebe/strasse) 
If .. ze Criize" (Totentanz) 
12 innere St. Johanns- Vorstadt 
13 iiussere St. Johanns- Vorstadt m it Johanniter-
Kommende 
14 Kleinbasel 













g ., thore in der nuwen vorstat" 
h .,porta nova" 
Tore des A'usseren Mauerringes 




V St. Johanns- Tor 
VI Rheintor 
VII Eisenbalmtor (1844) 
Kirchliche Niederlassungen 
A Kloster St. A/ban 
B Karmeliter-Haus (nicht mehr genau 
lokalisierbar) 
C Kloster der Reuerinnen an den Stein en 
D Kloster Gnadental 
E Dominikaner- oder Predigerkloster 
F Antoniterhaus 
G Johanniter-Kommende 
H Pfarrkirche St. Theodor 
J Kloster St. Clara 







nen Wachtordnungen der zweiten Hiilfte des 14. Jh. 
darf man aber wohl riickschliessen, dass die Bewa-
chung der Inneren Stadtbefestigung bereits im 13. Jh. 
auf die wehrfahigen, in Zunften zusammengeschlos-
senen Burger ubertragen word en war24 • Wie diese 
Dinge zur Zeit Bischof Burkhards geregelt waren, 
entzieht sich unserer Kenntnis.25 
Die Enstehung der VorsHidte und ihrer Befesti-
gungen 
Wohl schon vor der Vollendung der Inneren 
Stadtmauer begannen sich entlang der Ausfalls-
trassen der civitas- der ,rechten Stadt", wie sie auch 
hiess und womit hier der Rechtsbezirk des ummauer-
ten bischOflichen Stadtterritoriums gemeint ist- neue 
Niederlassungen zu etablieren, aus denen sich bis 
zum Ende des 13. Jh. eigentliche Vorstiidte entwik-
kelten (Abb. 5). Der Briickenschlag uber den Rhein 
in den 1220er Jahren, womit zwischen den beiden 
bisher getrennten Basel eine feste Verbindung ge-
schaffen warden war, und dadurch bewirkt das Auf-
kommen des Oberland- und Warenverkehrs durch 
die Stadt Basel, forderten auch die Entwicklung sol-
cher Agglomerationen innerhalb der Bannmeile im 
Umkreis der hochmittelalterlichen Kemstadt. Zu 
einem betriichtlichen Teil wohnten dart Handwerker 
und Gewerbetreibende, die in einer direkten oder 
indirekten Relation zum Transportwesen standen, 
sowie Mitglieder von Berufsgattungen, die aus 
Sicherheitsgrunden ihrem mit Feuer operierendem 
Gewerbe vor den Toren der Stadt nachgehen muss-
ten. Ihre Ha user und Werkstiitten reihten si eh entlang 
der Ausfallstrassen zeilenartig auf. Die Bewohner der 
Vorstadte waren ftir die Befestigung und Verteidi-
gung ihrer Bezirke selbst verantwortlich, soweit sie 
nicht- wie im Falle der St. Alban-Vorstadt (Abb. 5, 
3)- aufklosterlichem Grundbesitz siedelten und des-
halb den Anordnungen des Klosters Folge leisten 
mussten26 • Die getroffenen Schutzmassnahmen 
scheinen ab er noch im dritten Viertel des 13. Jh. nicht 
24 In den sogenannten 'Handfesten', erstmals in den 1260er 
Jahren ftir die Burger Grossbasel ausgestellt, aber nur in der spii-
teren Fassung von 1337 erhalten (BUB IV, 1899, 125 f. Nr. 
134), versicherte si eh der Bischof der Wehrbereitschaft der Btir-
gerschaft .. 1274 erhie1t auch Kleinbasel eine Handfeste (BUB 2, 
1893, 146 f. Nr.79.) 
25 R. D' AUJOURD'HUI, wie Anm. 9, 23. Ders. wie Anm. 16, 48. 
26 Die Bildung von Vorstadtgesellschaften, die iihnliche Aufga-
ben wie die Ztinfte der a! ten Kemstadt erhielten, erfolgte erst ge-
gen Ende des 14. Jh., also erst nach der Fertigstellung der Aus-
seren Stadtmauer. Noch in der iiltesten erhaltenen Wachtordnung 
des Jahres 1374 werden einzelne Abschnitte der neuen Ausseren 
Mauer namentlich den Bewohnern der Vorstiidte zugeteilt. 
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uberaus wirksam gewesen zu sein, da Graf Rudolf 
von Habsburg zwei der Areale -1253 die klosterliche 
Niederlassung an den Steinen (Abb. 5, C), 1272 die 
Vorstadt "ze Criize", die spiitere St. Johanns-Vor-
stadt (Abb. 5, 11/12)- uberfallen und brandschatzen 
konnte. Wir unterscheiden 'echte' Vorstadte von 
anderen der Stadt vorgelagerten Gebieten, die nicht 
eigentlich besiedelt waren. Im sogenannten Stadt-
frieden ziihlte 1286 der nunmehr zum Konig gekron-
te Habsburger die ,vorstete" namentlich auf, unter-
stellte ihre Bewohner derselben Rechtssprechung wie 
der Kemstadt und differenzierte darin auch deutlich 
diese Bereiche von den ubrigen angrenzenden Area-
len27. Diese also nicht als eigentliche Vorstiidte ein-
zustufenden, offenliegenden Areale ,an dem Blazze" 
(= Petersplatz, Abb. 5, 9), ,ze Kolahuser" (= ausser-
halb des Leonhardsgrabens, Abb. 5, 7) und ,an den 
Steinen" (= spiitere Steinenvorstadt, Abb. 5, 6) waren 
offenbar noch unbefestigt. Im Gegensatz dazu ken-
nen wir von der inneren St. Alban-Vorstadt (Abb. 5, 
3), der Spalen- (Abb. 5, 8) und der inneren St. Jo-
hanns-Vorstadt (Abb. 5, 12) gemauerte Befestigun-
gen mit Wehrgriiben und mit zugehOrigen Toren28 • 
Urn 1300 sollen die Basler Vorstiidte alle eigene Um-
mauerungen besessen haben29 . Als bisher am besten 
untersuchtes Beispiel einer Vorstadtbefestigung kann 
von der innem St. Alban-Vorstadt ein Abschnitt der 
Wehrmauer des 13. Jh. mit einer Mauerstiirke von 
rund 80 cm und bisher zwei nachgewiesenen halb-
runden Schalenllirmen in einem Abstand von rund 50 
m voneinander angeftihrt werden30. Der vorgelagerte 
Sohlgraben war 8 m breit und 5 m tief. 
Der Briickenschlag uber den Rhein bildete gleich-
sam auch den Auftakt zum planmassigen Ausbau 
Kleinbasels (Abb. 5, 14) zur rechtsrheinischen (V or-) 
Stadt, die - in der Diozese Konstanz und nicht 
derjenigen des Basler Bischofs gelegen - sich aus 
schon seit dem friihen Mittelalter bestehenden 
Niederlassungen (im Umkreis der Theodorskirche; 
Abb. 5, H) mehr zum neuen Bruckenkopf hin ver-
lagerte. In der Mitte des 13. Jh. war diese rechts-
rheinische Stadt, mit Ausnahme der Rheinuferpartie, 
27 BUB 2, Base! 1893, 292 ff. Nr. 515., beso. 293 Zeilen 28 
ff. -G. HELMIG & H. RITZMANN, Phasen der Entwicklung des 
Abschnittes der Ausseren Stadtbefestigung zwischen Spalen-
vorstadt und Rhein, JbAB 1989, 154-175, beso. 155 f. 
28 Inn ere St. AI ban-Vorstadt: 1284 "Vrydentor"; Spalenvor-
stadt: 1290 Voglerstor; innere St. Johanns-Vorstadt/Totentanz: 
1289 Porta Nova.- Vgl. unsere Abb. 5, a, e und h. 
29 Angabe gemiiss einem Eintrag des Stadtschreibers Heinrich 
Ryhiner im 1534 angelegten Eidbuch, StABS, Ratsbticher K 4. 
30 An der St. A! ban-Vorstadt ist im ktinftigen Werkraum der 
Minerva-Schulen - heute ein Kellergeschoss im ehemaligen 
Wehrgraben- das Ensemble Wehrmauer-Turm-Kontermauer 
er ha !ten. 
bereits von einem Graben umschlossen. Im dritten 
Viertel des 13. Jh. wurde Kleinbasel mit Mauem, 
Ti.irmen, zwei Haupttoren und weiteren zum Rhein-
ufer fiihrenden Nebenausgangen befestigt. Bereits 
1277 schritt das Kloster Klingental zur Vergrosse-
rung seines klosterlichen Territoriums und vollzog 
damit gleichsam eine erste Erweiterung der Stadt im 
Nordwesten (Abb. 5, 15), zu welcher in der i.iberlie-
ferten Urkunde der Basler Bischof Heinrich sowie 
der Schultheiss und der Rat von Kleinbasel Auflagen 
erliessen, unter anderem das neu gewonnene Territo-
rium durch einen aufKosten des Klosters neu auszu-
hebenden Graben und die Errichtung einer qualitativ 
gleichwertigen Wehrmauer wie die vorgangige zu 
schi.itzen31 . Zehn Jahre spater war die Ummauerung 
Kleinbasels auf der Landseite abgeschlossen. Die 
Uferzone entlang des Rheines scheint erst im 14. Jh. 
befestigt worden zu sein32. - Nach dem Vollausbau 
der Kleinbasler Befestigungen im 15. Jh umfasste 
diese eine Flache von 20,5 ha; die Wehrmauer wies 
eine Lange von 2110 m auf. 
Die Aeussere Stadtmauer Grossbasels 
Am 18. Oktober 1356legten ein starkes Erdbeben 
und vor allem die in der Folge ausbrechenden Brande 
Basel in Schutt und Asche. Die grobsten Schaden 
scheinen his zum Sommer 1357 wieder behoben wor-
den zu sein, so dass der Rat im Sommer jenes Jahres 
verki.inden liess, dass die provisorischen Buden und 
Markte ausserhalb der (Inneren) Mauer abgebrochen 
und wieder in der Stadt installiert werden sollten33 . In 
einer ersten Phase des Wiederaufbaues der Stadt galt 
die Sorge zuerst der Instandstellung der Wasserver-
sorgung34, anschliessend der Hauser, der Instandset-
zung des Inneren Mauerringes und der eingesti.irzten 
Grabenabschnitte35 . Schon bald allerdings zeichnete 
sich - im Zuge der begonnenen Gesamtemeuerung 
und nicht etwa als direkte Folge des Erdbebens -
31 BUB 2, Basel, 1893, 140 f. Nr. 247. 
32 R. D'AUJOURDHUI, wie Anm. 16, 50. 
33 
"Es ist versamenet von rat und meistern ... , daz man alle 
koeuffe und alle merkt hinnant ze sungichten harin ziehe, und 
daz man es in der stat veil haben sol. Und die hutten am Platz 
und in den vorstetten, die sider dem ertpidem da gemacht sint, 
sol man hinnant ze unser frowen tag ze mitten Ougste abbrechen 
und sie harin ziehen; und wer es nut tete, so sol si der rat abbre-
chen. Wer ouch nach sant Johans tag in den hutten am Platz oder 
in den vorstetten ut veil hette, der sol iecliches tages 2.s nuwer 
geben, als dicke ers tuot". StABS, Ratsbiicher A1, Rotes Buch, 
fol. 6.- Basler Clzroniken Bd. 4, 1890, 151 f. Beilage V. 
34 R. KAUFMANN, Die bauliche Entwicklung der Stadt Base!, 
126. Basler Neujalzrsblatt, Base!, 1948, 62. 
35 Eintrag von der Hand des Ratschreibers Wemher von 
Easel- Etappen der Befestigung einer Stadt 
auch der Wunsch nach dem Einbezug der davor-
gelagerten Vorstadte in einen neu zu erstellenden 
ausseren Mauerring ab. Dies nicht zuletzt aus Furcht 
vor den herannahenden ,Englandern", pli.indernden 
Soldnerhorden, die nach dem Zustandekommen des 
Vertrages von Bretigny zwischen England und 
Frankreich (1360) aus dem Kriegsdienst entlassen 
worden waren und auf eigene Faust Beutezi.ige unter-
nahmen und die Landstriche heimsuchten. 
Die Planung und Ausfi.ihrung der Ausseren 
Stadtmauer lag in den Handen von Bischofund Rat 
sowie der sogenannten ,Fi.inferherren", die erstmals 
kurz nach 1356 als stadtische BaubehOrde in Er-
scheinung treten36. Die Arbeiten an den neuen Be-
festigungen setzten gemass den stadtischen Ausga-
benabrechnungen mit dem Ausheben des Grabens 
in den Jahren 1361/62 ein. 1366 werden in einer 
Verordnung Graben und Mauem erwahnt. Die Ti.ir-
me erscheinen erstmals in der altesten erhaltenen 
Wachtordnung aus dem Jahre 1374; damals mi.issen 
sie also weitgehend fertig gebaut und funktions-
ti.ichtig gewesen sein. Man gewinnt den Eindruck, 
dass zuerst der Graben ausgehoben, dann die Mauer, 
die zunachst wohl nur als niedere Brustwehr zusam-
men mit den Turmsockeln errichtet wurde, und 
anschliessend die Ti.irme fertig gebaut worden 
sind37• Die Mauer selbst ist wohl erst nach der 
Fertigstellung der Ti.irme his zur vollen Ho he fertig-
gebaut worden. Einzelne Ti.irme scheinen jedoch 
erst spater vollendet worden zu sein. 
Nachdem Bischof Jean de Vienne 1374 Klein-
basel an Herzog Leopold Ill. von Oesterreich ver-
pfandet und dieser ausserdem die Reichsvogtei i.iber 
Grossbasel erlangt hatte, liefBasel Gefahr, habsbur-
gisch zu werden. Nicht zuletzt aus diesem Grunde 
machten sich die Basler Burger an der ,bosen 
Fasnacht" (1376) Luft und es kam zu einem Tumult. 
Infolge der politischen Nachspiele dieser Rebellion 
ist der Mauerbau dann offenbar fiir einige Jahre ins 
Stocken geraten und erst wieder in den frilhen acht-
Birkendorf im Roten Buch, fol. 251. Chronikalien der Rats-
biicher 1356-1548, Basler Chroniken Bd. 4, 1890, 17. 
36 Die folgenden Passagen zur Aeusseren Stadtbefestigung hat-
ten sich eng an die Ausfiihrungen bei: G. HELMIG & Chr.Ph. 
MATT, Inventar der Basler Stadtbefestigungen - Planvorlage 
und Katalog. I. Die landseitige Aeussere Grossbasler Stadtmau-
er,JbAB 1989,69-153. 
37 Archaologische Befunde scheinen dies zu bestatigen. Am 
Steinengraben und beim Petersplatz sind die Fundamente je eines 
Schalenturms in die Stadtmauer eingebunden. Auf den Merian-
planen scheint die Stadtmauer im hoheren aufgehenden Bereich 
immer mit einer deutlichen Baufuge an die Tiirme anzustossen; 
nicht wenige Tiirme springen zudem mit ihrer Riickfront iiber 
die Innenflucht der Stadtmauer zuriick, was ebenfalls auf die 
geschilderte Bauabfolge Turm - Mauer hindeutet. 
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ziger Jahren reaktiviert worden. Urn 1384/85 sind die 
Grabarbeiten zu einem Abschluss gekommen. 
Es darf davon ausgegangen werden, dass nie auf 
der ganzen Strecke g1eichzeitig gebaut wurde. Viel-
mehr gibt es Anzeichen dafur, dass die Befestigungs-
abschnitte zwischen der schon bestehenden Spalen-
vorstadt und der Johanniterkommende am Rheinufer 
nordlich der Stadt als erste in Angriff genommen 
wurden38 . Die Zahl der Tiirme und Mauerzinnen wird 
in der Uberlieferung unterschiedlich angegeben; sie 
schwankt zwischen 40 und 41 Tiirmen und 1099 oder 
1199 Zinnen. Wir wissen nicht mit Bestimmheit, ob 
tatsachlich samtliche Mauerstrecken je mit Zinnen 
versehen worden sind. Mit den 42 ,Letzen" werden 
die Mauerabschnitte zwischen den Tiirmen bezeich-
net. Die Gesamtlange der Aeusseren Stadtmauer 
betrug etwa 4100 m. 
Schon kurze Zeit nach der Fertigstellung der 
Aeusseren Stadtmauer sind berechtigte Zweifel an 
ihrer Wehrtauglichkeit geaussert worden; die Mauer-
starke der Ausseren sei sogar schwacher als diejenige 
der Inneren Stadtmauer. Archiiologische und bauge-
schichtliche Untersuchungen bestatigen diese Auf-
fassung. Und auch die Merianschen Vogelschauplane 
decken zwei eigenartige Schwachstellen auf: einzig 
die Mauerstrecken im St. Alban-Tal, beim Birsigein-
fluss und im Bereich der spateren Rheinschanze beim 
St. Johanns-Tor sind darauf effektiv mit Wehrgangen 
ausgestattet, und so gut wie kein Turm ist mit einer 
Wehrplatte fur die Verteidigung dargestellt. Die mei-
sten Mauerstrecken scheinen Wehrhaftigkeit bloss 
durch einen wehrganglosen Zinnenkranz vorge-
tauscht und bloss Reprasentationscharakter gehabt zu 
haben. Da auch die Tortiirme, soweit sie bauge-
schichtlich untersucht werden konnten, im Urzustand 
keine offenliegende Wehrplatte, sondem einen ge-
schlossenen Obergaden besassen, ist es fraglich, ob 
die auf den Merianschen Vogelschauplanen einge-
zeichneten Pultdacher der Schalentiirme dem 
urspriinglichen Bauzustand entsprechen; wir halten 
dies jedenfalls fiir unwahrscheinlich. Eher haben sie, 
wie Bauuntersuchungen an den Stadttoren und die 
sogenannte alteste Darstellung der Stadt Basel (15. 
Jh.) nahelegen, ebenfalls hOlzeme Obergaden beses-
sen. Uberdachte Wehrplatten auf den Tiirmen waren 
38 Diese Annahme stiltzt sich einerseits auf das tendenziell 
hohere Alter dendrochronologischer Proben vom St. Johanns-
Tor im Vergleich zu solchen vom St. Alban-Tor, andererseits 
aufdie iHteste Wachtordnung von 1374, worin das St. Johanns-
Tor als einziges der spateren Haupttore namentlich aufgefiihrt 
und auch explizit als Tor bezeichnet wird, wahrend die ilbrigen 
spateren Haupttore darin erst als namenlose Tilrme aufgefiihrt 
werden. 
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wohl auch Voraussetzung fur die Platzierung der 
iiberlieferten Springolfe (Torsionsgeschiitze ). Die 
Aeussere Stadtmauer stellte offensichtlich keine Ver-
teidigungslinie im eigentlichen Sinn dar; schon auf-
grund ihrer Lange konnte sie niemals effizient vertei-
digt werden. Sie stellte vielmehr eine Sperrmauer 
oder ein Annaherungshindemis dar. Die Verteidi-
gung hatte fast ausschliesslich von den Tiirmen aus 
erfolgen miissen. Ihre Wehrtauglichkeit wurde- zum 
Gliick fUr Basel- nie auf die Probe gestellt. 
Modifikationen und Ausbau der Ausseren Stadt-
mauer 
Nach rund 35jahriger Bauzeit wurde der Aussere 
Mauerring, der ein Territorium von 110 ha umfasste, 
1398 fertiggestellt- und war wehrtechnisch bereits 
veraltet. lnzwischen batten sich die Feuergeschiitze 
als technische Neuerung durchgesetzt, denen die 
Basler Mauem und die im Zeitraum von 1439-1444 
aufgeworfenen Schanzen (propugnacula) vor dem 
Spalen- und dem Steinentor kaum standzuhalten ver-
mocht batten, wie dies zur Konzilszeit, Aenaeas Syl-
vius Piccolomini (der nachmalige Papst Pius 11.), in 
seiner Beschreibung Basels 1443/44 kritisch bemerk-
te. Erst sekundar wurden SchusslOcher fiir Haken-
biichsen und Kanonen in die Mauer eingebrochen. 
Als eigentliche Verstarkungen diirfen sodann die 
1473 gebauten Vorwerke vor den Haupttoren ange-
sehen werden. Im spa ten 15. Jahrhundert scheinen 
umfangreiche Ausbesserungsarbeiten an der Stadt-
mauer vorgenommen worden zu sein. In dieser Zeit 
(1495) hat man auch schon die Errichtung eines Boll-
werks auf der AnhOhe ne ben dem Stein en tor in Erwa-
gung gezogen. 
Neben der Vielzahl halbkreisformiger oder quadra-
tischer Mauertiirme stechen drei oder vier sogenannte 
Schnabeltiirme mit ihrem fiinfeckigen Grundriss her-
vor, deren Spitzen gegen die Feldseite gerichtet waren. 
Sie sind wohl nicht gleichzeitig mit den andem 
Mauertiirmen entstanden und es wurde schon eine 
Bauzeit im spa ten 15. Jahrhundert vermutet, ohne dass 
allerdings Be lege dafiir beigebracht werden konnten. 
Urn 1531/32 wurde in Gross- und Kleinbasel je ein 
Erdbollwerk hinter der Stadtmauer nach Massgabe 
von Modellen aufgeschiittet. Ihre Errichtung wird in 
zeitgenossischen Quell en erwahnt und sie find en si eh 
bereits auch auf dem ersten Vogelschauplan Basels 
aus dem Jahre 1538 eingezeichnet. Im Zeitraum zwi-
schen 154 7 his 15 51 entstanden fiinf machtige huf-
eisenfdrmige, steinummantelte Bollwerke an markan-
ten Eckpunkten der Aeusseren Stadtbefestigung im 
Norden und Siidwesten der Stadt, wo his anhin nur 
Tiirme gestanden waren (Abb. 6). 
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Abb. 6. - Vogelschauplan der Stadt Base! von Sudwesten, kurz vor dem Eau der barockzeitlichen Bastionen; Kupfer-
stich Matthiius Merian, 1615/22. 
Bis auf kurze Abschnitte am oberen und unteren 
Ende der Stadt, beim St Alban-Kloster (Abb. 5, 2) 
und der Johanniterkommende (Abb. 5, 13), war Gross-
base! dem Rhein entlang noch nicht durchgehend 
durch eine Mauer gesichert39 • Mit dem Einbezug der 
39 Zur Befestigung der Grossbasler Rheinuferzone vgl. G. 
HELMIG & Chr.Ph. MATT, Inventar der Base! Stadt-
befestigungen - Planvorlage und Katalog, 2. Die rheinseitigen 
Grossbasler Stadtbefestigungen, JbAB 1990, 153-222. 
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VorsHidte in den Ausseren Mauerring wurde wohl 
auch die gesamte Uferzone bei St. Alban bis zum 
Fuss des Miihlenbergs, dessen Steigung folgend bis 
zum ,oberen Klostertor" und der Hiiuserzeile an der 
GeHindekante der Rheinhalde, mit einer Mauer befes-
tigt (Abb. 5, 1-3). Der Rheinuferabschnitt unterhalb 
des Miinsterhiigels lag grosstenteil noch lange offen. 
Noch im 16. Jh. hatte man sich mit der punktuellen 
Einrichtung kleiner Bastionen entlang der Hangkante 
der Rheinhalde begniigt, urn van hier aus den Rhein 
mit Geschiitzen bestreichen zu konnen. Erst in den 
Jahren 1592-94 wurde zur Sicherung des Rheinufers 
unterhalb des Miinsterhiigels eine durchgehende 
Mauer errichtet (Ab b. 1 ); weiter rheinaufwiirts boten 
die steile Rheinhalde und die bestehenden Mauem 
bei St. Alban geniigend Schutz und vom Rheintor an 
flussabwiirts (Abb. 6) verhinderte entlang der Rhein-
seite der St. Johanns-Vorstadt die geschlossene 
Hauserzeile den Zutritt vom Fluss her. 
Barockzeitliche Festungsbauten 
Auch in Basel hiitte der barockzeitliche Schanzen-
bau das Stadtbild nachhaltig verandert. Zwar waren 
Plane verschiedener beigezogener Festungsbaumeister 
dazu vorhanden, doch es fehlten die dazu notigen 
finanziellen Mittel, urn die Stadt m it einem Ring van 
Bastionen zu umgeben. Wegen der drohenden 
Kriegsgefahr zu Beginn des 30jiihrigen Krieges sind 
urn 1619 Tore und Bollwerke ausgebessert sowie 
weitere Kriegsvorbereitungen getroffen warden. 
Neue, artillerietaugliche Bastionen und Ravelins- im 
Volksmund 'Schanzen' genannt - wurden bei drei 
Grossbasler Toren und an der Ostflanke der Klein-
basler Stadtmauer angelegt4°. In diesem Zusammen-
hang wurden, mit Ausnahme der Spalenvorstadt, die 
alten Wehrtiirme auf der Nord- und teilweise auch 
auf der Westseite der Stadt etwas oberhalb der Stadt-
mauerkrone gekappt und darauf Geschiitzplattformen 
errichtet. Entlang der entsprechenden Mauerab-
schnitte wurde an die Riickseite der alten Wehrmauer 
durch Anschiittungen ein sogenannter 'Kanonenwall' 
erstellt, welcher zur Aufstellung van Geschiitzen 
dienen und der Feuerkraft feindlicher Geschiitze 
mehr Widerstand entgegensetzen sollte als die blosse 
bisherige Mauer. Mit diesen Modemisierungen liess 
man es aber auf sich bewenden. Erst in den 70er 
Jahren des 17. Jh. wurde auch die bis dahin noch 
nicht befestigte Uferpartie entlang des Rheines, van 
St. Alban rheinabwarts bis zum Miinsterhiigel, mit 
einer Mauer geschlossen. 
Die Stadt Basel selbst wurde wiihrend des 30jiih-
rigen Krieges nicht direkt in Mitleidenschaft gezogen 
und auch die Auseinandersetzungen zwischen Frank-
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reich und dem habsburgischen Vorderosterreich in 
der zweiten Hiilfte des 17. Jh. drangen nicht bis 
unmittelbar vor ihre Tore. Auch im Zeitalter der 
Revolution (1802-06) liess manes bei einer griind-
lichen Uberholung der Mauem und Griiben bewen-
den und noch immer geniigten die vorhandenen 
Befestigungen dem Schutzbediirfnis der Stadtbe-
wohner. Nach Napoleons Niederlage in Russland im 
Winter 1813 und dem daratifhin einsetzenden An-
sturm der Alliierten gegen Frankreich, die den 
Durchmarsch und die Uberquerung des Rheines in 
Basel auch mit Waffengewalt durchgesetzt batten, 
batten sie sicher nicht mehr standhalten konnen. 
Noch ein letztes Mal, wahrend der Trennungswirren 
zwischen der Stadt und der Landschaft Basel (1831-
33), sind die Stadtbefestigungen durchgangig ausge-
bessert warden. Das Scharmiitzel des Bruderzwistes 
fand jedoch vor den Toren statt. 
Die letzte Stadterweiterung 
Noch im Zusammenhang mit dem Erstellen der 
ersten Eisenbahnlinie auf Schweizer Boden ist 1843/ 
44 das Geliinde des ersten Bahnhofes im Norden der 
Stadt durch Artillerieschanzen gesichert und in eine 
eigene Umwallung mit Eisenbahntor einbezogen 
warden (Abb. 5, VII). Nicht zuletzt die Erfahrungen 
der Trennungswirren van 1831-33, als die Stadtmau-
em noch einen gewissen Schutz und das Geftihl van 
Sicherheit vermittelten, hatten zu dieser anachroni-
stischen Massnahme geftihrt. Doch lange konnte si eh 
Basel nicht mehr vor der angebrochenen neuen Zeit 
verschliessen, hatte sich doch die Bevolkerung im 
Zeitalter der zunehmenden Industriealisierung in 
knapp ftinfzig Jahre fast verdoppelt. In den 1860er 
Jahren setzte die Schleifung der Stadtmauem und die 
Einebnung der iiusseren Griiben ein und kaum ein 
Jahrzehnt spater war die Entfestigung bereits abge-
schlossen. Was schliesslich an Zeugen der einstigen 
Wehrbauten his heute noch iibrigblieb, sind drei 
Stadttore - darunter das bekannte Spalentor - ein 
Abschnitt der Ausseren Wehrmauer des 14. Jh. im St. 
Alban-Tal, Strebemauem van Bollwerken und 
Schanzen des 17. Jh. .. . und neuerdings die durch 
Ausgrabungen wieder ans Licht befOrderten Relikte 
der spatkeltischen und hochmittelalterlichen Befesti-
gungen, die vor Ort konserviert wurden und der 
Offentlichkeit zugiinglich sind. 
Guido Helmig 
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Introduction 
Norwich, the largest city in medieval England, 
dominated East Anglia from the eleventh century 
onwards. As a centre of both royal and ecclesiastical 
power it developed a sophisticated economy and 
social structure. In spite of fluctuating economic for-
tunes it flourished throughout the seventeenth and 
eighteenth centuries as the country's 'second city'. 
Scheduling was extended to the area surrounding 
Norwich castle in 1979, following recognition of the 
site as one of national importance. The castle precinct 
was known to overlie a substantial part of the pre-
Conquest settlement of Norwich, one of the largest 
towns in England by 1066. The castle was an early 
Norman royal fortification which was first besieged 
as early as 1075. Although some truncation was 
evident in the form of landscaping for a Cattle Mar-
ket (established in 173 8) the site had largely remain-
ed open space since the laying out of the castle's 
defences. 
In response to the threat of redevelopment for a 
retail centre, a large scale excavation (c. 2.5 hectares/ 
6 acres) was undertaken by the Norfolk Archaeolog-
ical Unit between 1987 and 1991. This paper will 
focus on the evidence for the impact of the castle's 
imposition on the Saxon town, the arrangement, 
alteration and subsequent abandonment of the fortifi-
cations, together with the development of the medie-
val city on the fringes of the castle precinct. 
Summary of Evidence 
The Late Saxon Settlement 
Although a few stray finds of Middle Saxon date 
were recovered, it is likely that settlement of this part 
ofNorwich began during the tenth century. Evidence 
for Late Saxon occupation was found across much of 
the site although the quality of survival varied signi-
ficantly. Several types ofpre-Conquest building were 
identified, including examples of post-hole, post-in-
Elizabeth Shepherd 
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trench and sunken featured construction. Associated 
with these were cess, storage pits and refuse pits, 
many of the latter relating to craft or industrial 
processes. Environmental evidence indicates that 
some of the buildings had been used for grain stor-
age. 
A Late Saxon cemetery was found beneath the 
later southern bailey rampart, from which eighty-five 
articulated and twenty-nine disarticulated skeletons 
were recovered. The cemetery appears to have 
remained in use until the construction of the Norman 
castle after which burial may have moved to the 
cemetery of St John de Berstrete to the south 
(described below). No church relating to this Saxon 
cemetery has been identified. Another pre-Conquest 
cemetery and associated church were recorded 
beneath the subsequent defences of the north-east 
castle bailey (Ayers 1985) and yet another may be 
suggested by the presence of scattered human 
remains in the northern part of the site. These dis-
turbed burials, which were redeposited in later pits, 
indicate the presence of approximately forty-three 
individuals. Dating is at present uncertain and the 
results of radio-carbon analysis are awaited. 
The Defences of the Norman & Medieval Castle 
Earlier buildings were apparently demolished or 
abandoned as part of the clearance of the site for the 
construction of a timber castle and its defences. 
Domesday Book ( 1 086) refers to ninety-eight proper-
ties being enclosed by the defensive circuit. The 
impact of the imposition of the castle on the pre-
existing town can be compared with similar occur-
rences at, for example, Lincoln and Chester. The first 
castle was established in 1067 or 1068, perhaps even 
before William I's return to Normandy. The site 
selected was a natural ridge overlooking a river val-
ley (now the River Wensum) to the east, with a small 
stream to the west (the Great Cockey). Norwich was 
to remain the only royal castle in Norfolk and Suffolk 
until the construction of Orford in 1165. 
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A large area of crown land (the Castle Fee or 
Liberty) was defined. Part of a ditch, perhaps both 
delimiting the Fee and the extent of the defences, was 
recorded to the south. Elsewhere, the Fee boundary 
may have been marked by posts bearing plaques 
showing the royal arms. Four such bronze roundels 
were recorded in 1964, each decorated with the Arms 
ofEngland-1198-1340 (Green, 1965). Crownjuris-
diction was maintained over the Fee until1345. 
A masonry keep replaced its timber forerunner 
and was probably constructed between c.1094 and 
1122. The earliest use as a royal residence is docu-
mented in the early twelfth century. Henry I lodged 
at the castle in 1103, 1108 and 1122, the latter visit 
for his Christmas Crownwearing. 
Excavation of the southern bailey ditch and the 
construction of a stone bridge between the bailey and 
motte may have been contemporary with the erection 
of the masonry keep. The motte bridge remains sub-
stantially intact beneath refacing and its construc-
tional details will be summarised in a forthcoming 
article (Shelley forthcoming). The bridge was first 
documented when it was repaired in 1172-3, invasion 
from France being threatened. Excavations adjacent 
to the bridge footings indicate that it was founded 
nearly five metres below the present day base of the 
motte ditch. A series of nine chamfered plinths were 
recorded, these and the exposed original bridge facing 
being dressed in Caen stone. 
Twelve large fragments of a gatehouse originally 
positioned at the southern end of the bridge were 
recorded, having later collapsed into the barbican 
ditch (described below). The surviving masonry 
indicates an originally square or rectangular struc-
ture, with walls about two metres thick. Some blocks 
retained hinges, two of which still had their pins. The 
collapse of this gatehouse has been attributed to the 
activities of individuals quarrying for sand during the 
post-medieval period. 
Lying within a small courtyard at the foot of the 
motte bridge was a substantial well which may date 
to the twelfth century. A masonry shaft formed the 
upper part of the well, surviving to a depth of nearly 
ten metres. Two timber frameworks were represented 
by putt log holes, one forming an access ladder and 
the other presumably acting as constructional scaf-
folding. The shaft held back deposits of natural sand 
and gravel, although from the point at which natural 
chalk was reached an unshored circular well shaft 
was dug. The total depth of the well was about thirty 
metres. 
During the thirteenth century a massive barbican 
ditch was excavated, the keep and inner bailey appar-
ently being maintained as a fortress. Similar develop-
ments took place at many castles during the thir-
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teenth century, with a barbican or outwork added to 
defend the castle gateway, culminating in the gate-
house/barbican complexes of the fourteenth century 
(Cathcart King 1991, 156). There is no documentary 
evidence for improvements to the ditches ofNorwich 
castle at this date. King John (1199-1216) spent 
relatively little on his castles, but ditchwork at five of 
them was carried out during his reign (Colvin 1963, 
79). The Norwich barbican may have replaced an 
earlier ditch in the same position and it has been sug-
gested that this enlargement may have been in 
response to the capture of the castle in 1216 by Louis 
the Dauphin of France. The actions of the Dauphin 
are held responsible for similar alterations at other 
castles including Oxford (Kenyon 1991, 79). Alter-
natively, the ditch enlargement at Norwich may have 
taken place later in the thirteenth century. 
Only a small part of the defences of the north-
eastern bailey has been examined archaeologically. 
This bailey was known as the Castle Meadow 
throughout the medieval period and beyond (the first 
documentary reference being 1351-2) and may have 
served a similar function from its outset. 
The keep was used mainly as a prison from 
c.1300, a role which was to continue until its conver-
sion to a museum in 1886. Prisoners had been held 
there, however, since the reign of Henry I (1100-
1135) if not before. The southern bailey appears to 
have declined in defensive significance during the 
thirteenth century, the construction of the city walls 
taking place between 1297 and 1344. Encroachment 
by the townspeople into the castle precinct began, 
initially illegally. This encroachment increased with 
the granting of the baileys to the city by Edward Ill 
in 1345. From this date, the city was free to lease or 
sell unusable land around the perimeter of the Fee, a 
process which was completed in 1397. 
The Medieval City 
The medieval walled city covered an area measur-
ing one and a half miles from north to south and one 
mile from east to west, making it larger than contem-
porary London. The walls enclosed a Benedictine 
monastery and cathedral, four large friary precincts, 
nearly seventy churches, several hospitals, a thriving 
commercial waterfront and numerous markets. 
The recent excavations revealed evidence for 
activities throughout the medieval period on the edge 
of the castle precinct and in the churchyard of St. 
John de Berstrete (now St John the Baptist, Timber-
hill). The earliest reference to this church dates from 
1157, although architectural details may suggest an 
origin in the Late Saxon period. It is said to have been 
built by Wodowin the priest and was given to Nor-
wich Priory soon after its foundation. The line of the 
cemetery's northern boundary ditch continued to 
influence property layout well into the modem period. 
A total of one hundred and eighty-nine articulated 
and forty-two disarticulated skeletons were recover-
ed, although the precise dating of the burials remains 
to be established (radio-carbon analysis pending). Up 
to thirty-five of the skeletons showed evidence of 
leprosy although there are no records of particular 
links with any of the lazar houses or hospitals in and 
around the city. The nearest leper hospital lay outside 
St Stephen's Gate to the south-west. 
A wealth of documentary evidence exists for the 
development of medieval tenements in the excavated 
area, over sixty being studied as part of the current 
project. The sequence of tenement deeds and records 
begins in 1297. 
The site yielded evidence of a variety of crafts and 
industries, notably bell founding and other forms of 
metal working, as well as the normal range of domes-
tic refuse. The evidence for bell founding is of par-
ticular importance, Norwich having been prominent 
in bell founding techniques. A bell pit excavated to 
the east of the Timber hill cemetery dated to between 
1250 and 1400, although mould fragments from fif-
teenth century fills of the barbican well indicate that 
bell founding continued on or close to the site at a 
later date. 
The Late Medieval /Post-Medieval Transition 
The late medieval to post-medieval periods saw 
the decline of the castle and the further growth of the 
city. In the documentary record the decline of the 
castle is represented by court cases. Many of these 
involved the unlicensed dumping of refuse, the erec-
tion of booths selling food and drink while the assizes 
were in session and the grazing of animals in the 
southern bailey. A number of these activities were 
represented archaeologically, notably the continued 
disposal of refuse and the exploitation of the castle 
ramparts as quarries, providing building materials for 
the expanding city. 
Other evidence of the castle's decline was visible 
in the backfilling of the deep well in the barbican. 
This feature was excavated to a depth of over eight-
een metres and was sampled by augering for a further 
eleven. The majority of the excavated fill had accum-
ulated during the second half of the fifteenth century 
and yielded a finds assemblage of great significance, 
part of which is summarised here. 
Over three thousand pieces of ironwork were 
recovered, the group being dominated by small annu-
Recent Excavations at Norwich Castle 
lar buckles. The fills from which they came also con-
tained a high proportion of spurs and spur fittings and 
it is possible that the buckles related to the refitting 
of spur leathers. The large quantity of leather waste 
appears to represent the dumping of debris from a 
workshop, probably of a spurrier or lorimer. Other 
ironwork includes chain mail, arrowheads, fragments 
of armour and offcuts from the production of dome-
headed mounts. The substantial number of copper 
alloy finds included numerous mounts and studs 
(many gilded) which may have served as harness 
mounts. The significant bird bone assemblage 
included an unusually large number of goose wings, 
Norfolk being famed for its geese throughout the 
medieval period. It is probable that the presence of 
these bones related to the manufacture of either 
arrows or quill pens. The most suitable feathers for 
arrow vanes were goose pinion feathers and these 
were used in enormous numbers; for example in 1436 
the sheriffs of Yorkshire and York were ordered to 
provide 100,000 goose wing feathers for arrow 
manufacture. 
It seems likely that these various types of debris 
came from a workshop or workshops repairing armour 
and weaponry. Overall, this constitutes the single 
most important finds assemblage from the site with 
implications which reach far beyond the city of Nor-
wich itself. 
The Post-Medieval period 
The decline of the castle continued during the 
post-Medieval period, with the ditches becoming 
increasingly infilled and the encroachment of the city 
into the former castle precincts. The Mayor's Court 
spent much of its time during the seventeenth century 
in dealing with unlicensed quarrying and dumping of 
refuse within the castle ditches. Many people were 
imprisoned in the Bridewell for digging sand, thirteen 
people being accused of this offence in 1633. 
Filling of the barbican ditch during the late six-
teenth and seventeenth centuries was fairly haphazard 
but became more organised in the early eighteenth 
century, probably indicating deliberate levelling prior 
to the construction of the Cattle Market in 1738. In 
one part of the ditch a plank and post revetrnent was 
inserted to facilitate access. A considerable propor-
tion of the total pottery assemblage (over 270 kg) 
came from this ditch and included a range of local 
post-medieval wares as well as regional, English and 
continental imports. The ditch fills also contained a 
huge assemblage of animal bones, offering the 
opportunity to examine aspects of animal husbandry 
during the agrarian revolution of the eighteenth cen-
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tury. In addition the occurrence of articulated remains 
of animals can be related directly to documentary 
references to the burial of horses, dogs, cats and pigs 
in the ditch. This disposal occurred both on a haphaz-
ard basis and, in a more organised fashion, during 
outbreaks of plague such as that in 1666. 
From 1564, Dutch and Walloon families - the 
'Strangers' - were invited to Norwich to produce 
draperies and textiles. Contacts with the Netherlands 
are attested by the presence of quantities of Dutch-
type pottery and other finds including sledge runners 
made from the jaw bones of two horses, recovered 
from fills of the barbican ditch. Only two other frag-
ments of such sledge runners are known from archae-
ological sites (in Dordrecht, Holland and in York). 
This sledge is paralleled in sixteenth-century Dutch 
and Flemish paintings, such as those by Pieter 
Breugel the Elder. 
Perhaps the most unusual find of this date was a 
parrot, bones of which were found in a seventeenth-
century refuse pit. This is the first archaeological site 
at which parrot bones have been recovered in Eng-
land. 
A small group of burials was excavated at the top 
of the castle mound and appeared to comprise the 
remains of seven inmates of the prison (six adults and 
a child) who had been buried with little ceremony 
sometime during the seventeenth century. Patholog-
ical changes were unusually abundant and indicated 
a high level of stress-related disorders, as well as a 
concentration of head wounds. 
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The modern period 
The continued success of Norwich as a centre of 
marketing and retailing led to an organised attempt to 
level the remaining elements ofthe castle's defences, 
culminating in the remodelling of the livestock 
market in 1862. 
Conclusion 
This paper has sought to summarise the major 
contributions of the recent excavations at Norwich 
castle both to the study of urban fortifications and to 
the understanding of the city's past. Preparation of 
the publication is well underway and will appear in 
the East Anglian Archaeology monograph series. 
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Military organisation and sea-defence in Denmark 
200-1200 AD 
In 1993, the Centre f<ir Maritime Archaeology at 
the National Museum of Denmark was founded on a 
five year grant from the Danish National Research 
Foundation. One of the main subjects of research 
under the theme Maritime Aspects of Archaeology 
was the military organisation and - what seems 
natural considering to the geographical position of 
the Danish territory- the sea-defence. 
The military organisation 
One of the first steps when investigating the sub-
ject of military organisation was first of all to pro-
vide a Stand der Forschung based on a discussion 
between historians and archaeologists. This was the 
reason why the newly established Centre for Mari-
time Archaeology of the National Museum of Den-
mark- in conjunction with the Royal Army Museum 
in Stockholm, the Institute of History at the Univer-
sity of Copenhagen, and the Archaeological Secretar-
iat under the State Antiquary of National Danish 
Antiquities - invited scholars to an international 
symposium at the National Museum in Copenhagen 
from the 2nd to 4th of May 1996. The theme Military 
Aspects of Scandinavian Society in a European 
Perspective, AD 1-1300 turned out to be of great 
interest to archaeologists and historians both from 
Denmark and abroad (N0rgard J0rgensen & Clausen 
1997). 
The military organisation of early societies 
deserved to be the subject of a large-scale inter-
national scholarly meeting in Scandinavia, while this 
subject, together with factors such as trade and reli-
gion, is one of the cornerstones in the process of 
state-formation. It is of vital importance for our 
understanding of prehistoric and historical societies 
that we discuss the changeover from military organ-
isation on a tribal basis to a state army as reflected by 
both written sources and archaeological finds. Scan-
dinavian historians have worked on the subject for 
many years, but there has not been a contribution to 
match this from the side of archaeology, where other 
important areas of research concerning society and 
community have been at the centre of attention in 
recent decades. This is of course not the case when 
dealing with fortifications and other ancient monu-
ments of military character. In this respect, there has 
been a great research tradition. 
In modem historical research, there is a tendency 
to see factors such as religious and military organisa-
tion as the strong forces in the development of soci-
ety. In archaeology, such subjects cannot be taken up 
until empirical archaeology has created a usable basis 
of chronological analysis, etc. Therefore, in archaeo-
logical research, it is not necessarily the main strands 
in contemporary debate that are decisive for the 
choice of subject but rather the level of fundamental 
knowledge created by basic research. 
Scandinavian historical studies are naturally 
limited to the period after the 11th century, unless 
one uses external sources, rune-stones or compar-
ative studies of the Nordic archaeological material 
and archaeological or written sources from areas out-
side the Nordic region. It is when the Frankish state 
annals initiated the continuous written tradition in 
northern Europe from the mid- and late 8th century 
AD that the Nordic region entered the stage of 
political history with respect to military operations, 
diplomatic exchanges and peace negotiations. 
The earliest record of any concept of military 
organisation in the Nordic region comes from 1085, 
when the Leidang was mentioned in Knud the Holy's 
deed of a gift to the church in Lund. Of course, this 
does not necessarily mean that military organisation 
belongs exclusively to the 11th-century and later 
Nordic history. The earliest Germanic law texts do 
not contain military legal provisions in the traditional 
sense. Actual statutory instruments concerning milit-
ary matters, as written into the Danish provincial 
laws from the 13th-14th centuries onwards, probably 
provide evidence only of a limited selection of the 
rules that would have existed. It has nonetheless 
proved possible to gain a relatively detailed insight 
into military organisation by this means. 
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Fig. 1. - The off-shore defensive work at Hominde, Rodby Fjord, in the southern part of Denmark. 
In contrast to the written sources, the archaeolog-
ical remains contain data on the equipment ofboth the 
ordinary soldier and the military elite. When analysed 
in detail, this unique and in some instances colossal 
source can supplement the work of historians and the 
law texts, showing the development of weapons, 
which in some periods in the first millennium seem to 
have changed with virtually each, or at least with 
every second, generation. The character and distribu-
tion of the archaeological material through most of the 
first millennium leads us to believe that the military 
system was built on a basis of customary law. It is thus 
a matter for future research to pursue the tracing of 
these elements, and the seminar showed that much 
progress had already been made in this respect. 
Because of advances in fine chronology made 
over the last 25-30 years by Scandinavian archaeo-
Fig. 2. - Off-shore defensive works in Denmark. 
logists - especially those working with weapons 
deriving from graves and weapon sacrifices- it is 
possible to put forward analyses of tactical changes 
during the Iron Age, the Viking Age and the early 
Middle Ages, and to discuss subjects such as the 
relationship between infantry and cavalry, and to 
some extent also the order of battle and the military 
elite. 
The research seminar programme for Military 
Aspects of Scandinavian Society in a European 
Perspective, AD 1-1300 was carefully designed for 
both historical and archaeological research each pre-
senting the impression of the prehistoric and early 
medieval military organisation. What materials do 
those fields have at their disposal, and how are select-
ed aspects of that evidence analysed and interpreted? 
The naval organisation was of particularly major 
Known sites Topographical Off-shore Sunken Stone Sites Place names 
criteria defences ships construction dated Stigelsteg 
49 43 13 2 2-3 17 21 
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importance around southern Scandinavia, and it was 
therefore covered in a separate session with both his-
torical and archaeological contributions. The subject 
still deserves a whole seminar in itself. The last sub-
ject- logistical considerations- was chosen above 
all to highlight the importance of understanding and 
applying military-logistic thinking to the study of the 
sources which are available, whether they are mate-






Not only history and archaeology take part in the 
discussion of prehistoric and early medieval military 
organisation. If one wishes to examine modem theor-
etical war-research within Denmark, it is helpful to 
turn to ethnology, a field where proposals for new 
theories on forms of state and defence were in fact 
put forward in 1995 (H0jrup 1995). H0jrup presented 
a re-evaluation of the concept of state and of forms of 
defence, on the basis of Clausewitz' s early 19th-
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century theories in the work 'Om Krig' (' Vom Kriege' 
-'On War' 1832-34), and also with reference to the 
theories of Boserup, an influential defence-policy 
researcher in the 1970s-80s. Through his definition 
of the martial state, H0jrup comes close to a usable 
conceptual apparatus which can be used in the ana-
lysis of early military systems. That form of state 
differentiates itself from the form which followed -
the mercurial state - in that 'the political, the eco-
nomic and the ideological relations-concepts [seem] 
to be shaped directly with a view to a particular form 
of defence'. The martial state holds within it systems 
such as 'the fortified state', 'the tribal state', 'the 
imperial state' etc. The theoretical considerations are 
based upon H0jrup's and Boserup's extension of 
Clausewitz's conceptual logic that the defensive form 
of battle is stronger than the offensive. The concept 
of Virtual war (war which exists but has not yet 
shown itself actively- a balance of terror), where the 
ability of homogeneous social systems to defend 
themselves was reciprocally recognized and effec-
tive, is probably a concept we can detect here in the 
Nordic region as early as the middle of the first 
millennium (H0jrup 1995, 217 ff). Here, the connec-
tion between the Germanic symbol-world and the 
archaeological evidence is so convincing that there 
can be no doubt that in parts of the Nordic region 
there was not only a symbol-world corresponding to 
that of other prominent peoples in Europe, but there 
were probably also elements of the underlying milit-
ary rank-system and forms of defence in use. If this 
ethnological conceptual apparatus were developed 
within the two subjects of history and archaeology in 
such a way that it also covered basic scientific theory, 
much ground would thereby be gained towards the 
logical conclusion concerning the vast material with 
which both disciplines are working. 
The Sea-defence 
Apart from the subject military organisation the 
sea-defence or to be more exact the off-shore defence 
works in Denmark AD 200-1300 have been taken up 
in recent research. 
In the last 40 to 50 years, a comprehensive body 
of archaeological material in the form of off-shore 
defensive works have come to light through the Dan-
ish and Swedish archaeological underwater investig-
ations. These underwater constructions consist of 
stakes, stones, box caissons, sunken ships, etc., locat-
ed in the mouths of fjords and bays. The barrages or 
underwater fortifications derive from both the Iron 
Age, the Viking Age, and the early Middle Ages. 
Seen from the perspective of defence, it is the Dan-
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ish territory - with a coastline over 7,400 km in 
length and a geographical position as the gateway 
between the Baltic sea and the North Sea - which is 
particularly vulnerable to overseas attack. 
The coastline with its innumerable inlets also 
offers opportunities for the strategically well-planned 
placing of important centres inside a sheltered fjord-
area protected by one or more off-shore works. The 
relatively large scale of the country's territorial 
waters has also had the effect that throughout virtu-
ally the whole of the known part of the country's 
military history, there has been special emphasis on 
the sea-going part of military organisation. And in 
some periods, this was probably well put to the test, 
even though we do not have direct evidence as to the 
underlying organisational system. 
The off-shore defence works are mentioned in 
several written sources. The following quotation 
derives from Saxo Grammaticus describing the 
period of the 1150s during the Wendish attacks on 
the southern part of Denmark: 
'Neither weapons nor towns were reckoned 
to secure safety but bays and creeks were 
blocked with long stockades and bars to 
prevent the pirates to descend.' 
Saxo Grammaticus, Book 14; Winkel Horn 
1985, 128. 
The first discoveries of off-shore defence works 
in Denmark were made in the 1930s, in dammed-up 
areas in the southern part ofthe country, in the R.0dby 
Fjord on Lolland and in the Henninge Nor on Lange-
land. In these cases, the defence works consisted of 
simple pole-structures placed to make good use of 
local topography (Fig. 1). In 1994, a new archaeo-
logical investigation was can·ied out on the defence 
work in the R.0dby Fjord, and the results of this show 
that the building-work originated in the years just 
after 1139/40, and that this must therefore have been 
linked to the political unrest at that time, caused by 
the massive threat of attack by the Wends. 
In 1958, Ole Crumlin-Pedersen and Olaf Olsen 
investigated the first sea-barrage structure in the 
present-day maritime area near Skuldelev in the 
Roskilde Fjord (Olsen & Crumlin-Pedersen 1967). 
The five ships, as is now well-known, had been sunk 
in order to block the sea-approach to Roskilde, prob-
ably in the early 12th century. This barrage had been 
constructed in two phases, and in this case again the 
topography of the sea-bed had been thoroughly 
exploited for the purpose of closing off a quite 
distinct sea-channel, Peberrenden. 
Since the Skuldelev find, a large quantity of 
information has come to light about off-shore 
works. With only a few exceptions, all registrations 
Military organisation and sea-defence in Denmark 200-1200 AD 
have been made by the Maritime Investigations 
Unit of the National Museum, which means that for 
many years the comprehensive survey-work (sup-
ported by local amateur diving clubs) has depended 
on a very small number of people. Among the 58 
local archaeological museums in Denmark, there 
are only two which undertake maritime investig-
ations. This centralisation has both advantages and 
disadvantages. One of the advantages is that one has 
a coherent view of all the reports. This has led to a 
conscious effort to look for and research into the 
sea-defence structures. Ole Crumlin-Pedersen gath-
ered together his observations and published a 
'Stand der Forschung' in his article in Archaeolog-
ical Formation Processes in 1985 (Crumlin-
Pedersen 1985). A few years later, new observations 
had been added and once again an account of recent 
research could be published, in 1991, by Flemming 
Rieck, who at that time was engaged in excavations 
of the barrage-structure in Guds0 Vig and in 
Haderslev Fjord (Rieck 1991). 
There is great cultural-historical potential in this 
area of research, and an impression of how great this 
potential is can be gained from the following statis-
tical summary. The total number of reports of off-
shore works in Denmark (including Scania and Sles-
vig) is 49 (Fig. 2-3). Of these 49, there are 43 which 
are sited in such a way that a defence significance or 
other sailing-control function is probable. Far from 
all these structures have been investigated, and on the 
basis of the number of professional investigations 
and surveys to date, there are to my mind only 13 
structures in all which can be said with certainty at 
the present time to have been off-shore defence 
works. 
In two cases there is clear evidence of blocking 
access by using sunk ships- i.e. at Fotevik in Scania 
and Skuldelev in the Roskilde Fjord. And in a few 
cases the obstruction has been made permanent by 
means of large stone dikes - as is also known from 
Fotevik. 
Most off-shore defence works are made of wood, 
and this to a large extent offers possibilities for the 
relatively precise dating of the time of building. To-
day, datings are available for 17 of the 49 sites 
known, but apart from these splendid dendrochro-
nological datings, we unfortunately do not have any 
of the further information as to construction or 
dimensions which would be necessary for a deeper 
analysis. 
In the work of searching for off-shore defence 
works, place-names can be of great assistance. No 
less than 21 of the 49 known sites were recognised by 
place-names such as stig, steg, stag, stavre (which 
come from the Old Norse word Stika, which occurs 
in connection with the setting up of stakes). This 
means that even before systematic searches for stige-
names have been undertaken, a connection can be 
shown between off-shore defence works and place-
names in no less than 43% of the cases known. 
Several of the total of 17 dated sites consist of 
more than one building-phase and comparison of all 
the datings shows that by far the majority occur after 
the year 1000 and before 1200. One single structure 
can be dated to the pre-Roman Iron Age. Two struc-
tures are dated to the Late Roman and Early Ger-
manic periods- 4th-5th centuries- and both of them 
are directly linked to the war booties of the period, 
which means in other words that they were erected in 
connection to overseas attacks. In addition, there are 
two very important structures which are dated to the 
Late Germanic Iron Age in the early 8th century, both 
of them protecting natural harbours (possibly the 
fleet). Only one single sea-defence structure has 
datings pointing to the Viking Age, in the period 800-
1000. From the following period, there are numerous 
sea-defence works. No less than 11 of the dated struc-
tures come from the period around the first decades 
after the year 1000, and onwards until the 1170s. 
Carbon-14 datings give results up to the 13th century 
in most cases, but the newly-calibrated average 
datings of Carbon- 14 analyses and the dendra-
chronological datings lie for the most part within the 
period 1130-1170, a period characterized by both 
internal conflicts and overseas attacks. Certain struc-
tures are linked to very late datings, i.e 14th-15th 
century, and finally one dating comes from the period 
after 1500; but none of these structures has been 
documented as defence works. 
It is obvious that the building of off-shore defence 
works can have various causes, and that these defence 
works came into being in response to different needs 
-those of the local population or of the nobles, or by 
royal order. In some cases, they consist of obstruc-
tions of access to natural harbours, and in certain of 
these cases, there is a congruence with written infor-
mation about naval bases. In other cases, it is a mat-
ter of protection of royal property or of the land of a 
local potentate. 
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The unknown Castle -
archaeological Aspects of Lordship, Household and rural Environment 
Abstract 
Folk traditions suggest that the ruins at Saxholmen, 
in Olme parish, Varmland, Sweden, are those of a 
prestigious castle, whereas the documentary sources 
do not record any structure as having existed at this 
location. Archaeological fieldwork was the only way 
to resolve this debate. The result of a jive-year pro-
gram of fieldwork, the castle of Saxholmen once 
again functions as a part of the Medieval landscape. 
The unknown castle is brought to life through 
archaeological excavations 
'September 28th: I went out to Saxholmen .... This 
islet is situated in the middle of the sound between 
Kumbelon and Svarteblirghrt, and it is a very high 
islet. Out there is an old castle, which tradition says 
was built by a man named Saxo. Another tradition 
says that he was a German of Saxony, and therefore 
it was called Saxe castle. When he was at Christmas 
mass at Olme church his wife ran away from him and 
set the castle on fire. In making her escape she had 
turned the horse's shoes backwards, and all the traces 
went back to the islet, while she with another man 
went...' 
(Diarium Gyllenianum: AD 1639) 
The ruins have influenced peoples' image of the 
past and legends have been created around them, as 
the writings of P.M. Gyllenius illustrate. Although 
unknown from medieval documents, Saxholmen Castle 
survived in folk traditions, which were only written 
down, as above, in the 17th century. This lack of early 
documentary sources has created questions about the 
very existence of the castle. A local historian, Arvid 
Ernvik, has speculated that the remains at Saxholmen 
are those of a storehouse used for drying fish (Ernvik 
1983, 36). This idea stems from 16th-century written 
sources that refer to this area, specifically the shore-
line opposite the island of Saxholmen, as having been 
crown land, with associated fishing rights (Ibid., 36). 
the degree of truth in the folk tradition by investigat-
ing archaeologically the remains at Saxholmen, a 
research project was begun in 1992. The archaeo-
logical record at Saxholmen has revealed a unique, 
high-status castle dated to the 13th century, rather 
than a storehouse for drying fish. 
Saxholmen castle is situated on a rocky island in 
Olme bay, Olme parish, in the south-east of Viirm-
land (see Fig. 1 ). Today, Olme parish is one of the 
most fertile parts of the county, supporting rich arable 
and pastoral farming. The hinterland of Saxholmen 
can be divided into discrete zones: the agriculturally 
rich lowland and the littoral, including the inshore 
waters of Viinem. Olme parish is situated on the 
north shore of Sweden's largest fresh water lake, 
Viinem, which has been an important communication 
link throughout history. 
In an attempt to clarify the situation and to ascertain Fig. 1.- Saxholmen within the county ofViirmland, Sweden. 
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Excavations at Saxholmen continued for five years 
( 1992-1996) as a co-operation project between the 
County Museum of V arm land and the Kristinehamn 
Community Council, initiated in connection with the 
celebration of the council's 3 50th jubilee. The County 
Museum of Viirmland considered the remains of the 
Saxholmen castle and the project to be of great inter-
est, particularly as an excavation was going on at that 
time at the Edsholmen castle, the second castle in the 
county which is also located on the northern shore of 
Vanem, to the west ofSaxholmen. Most of the field-
work was carried out by amateur archaeologists from 
the association Saxe Knutar under the direction and 
management of archaeologists employed by the 
County Museum of Varmland. 
Research agenda 
The initial questions of the research project were 
simple: when was the castle built and by whom? Why 
was it abandoned and when? What kind of remains, 
artefacts and cultural layers were to be found at 
Saxholmen? These questions were supplemented by 
a further set of questions, originating from the excav-
ators' desire to study the castle as a place of habita-
tion. From the perspective of spatial organisation, 
what was the function of each structure or definable 
area, and how did these inter-relate? What was the 
social structure of the inhabitants of this castle? 
Understanding the processes of consumption and 
production formed another element of the research 
program. 
The result of these more specific research ques-
tions was to focus the excavation efforts toward iden-
tifying the dwelling houses, and toward establishing 
the nature of each house. As fieldwork progressed, 
the research aims were broadened to include other 
areas of study, including military tactics and defence 
in a social context, the rural landscape and farms in 
the hinterland of the castle, and the physical con-
struction of the castle. 
A forum including medieval archaeologists, 
archaeologists, historians and an osteologist was 
formed at the beginning of the project in order to 
broaden the perspectives and areas of competence 
that could be brought to bear on the developing 
research project. 
Background to the excavations of Saxholmen 
The island on which the castle is situated consists 
of two small hill tops, oriented north/south, of which 
the southern one is the largest in height and area. It is 
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around this high point that most of the castle remains 
are situated. The rich organic layers associated with 
human occupation have given rise to dense vegeta-
tion, which initially made it hard to identify the 
remains of the castle. Detailed mapping has been car-
ried out over the duration of the research project. This 
on-going mapping process was necessary because of 
the density ofthe vegetation and its seasonal fluctua-
tions, and because the excavators learned to better 
recognise the different structures as the project devel-
oped. 
In all, there were nine major interventions in an 
attempt to answer the questions posed in the research 
agenda, that is, to establish the location and the func-
tion of the dwelling houses. Excavation was carried 
out mainly with trowels. All of the soil excavated 
below the active turflayer was sieved with meshes of 
4 millimetres or smaller. During excavation, discrete 
layers and features were treated as separate contexts 
but were documented together when interpreted as 
part oflarger constructions (such as floors, walls and 
hearths being the component parts of a house); this 
was done to make it easier to understand the chrono-
logical relationships on site. All finds in situ were 
recorded three-dimensionally. 
The remains of Saxholmen Castle 
On the highest point of the southern plateau of the 
island, the remains of a square tower were located; it 
measured 10 by 10 m and had 2 m thick walls. The 
walls were faced with dressed stone on the outside, 
with an inner core consisting ofmortared rubble. The 
inner part of the tower was not investigated. The ruin-
ous remains of a perimeter wall, consisting of dis-
persed, undressed stones standing to a maximum 
height of0.5 m possibly formed the foundation for a 
wooden palisade. It appears that the wall was built 
only where the natural defences are weak. An oval 
stone foundation that was associated with the peri-
meter wall has been excavated in Excavation Area 3. 
This was interpreted as being a foundation for a 
wooden tower. This tower is situated immediately 
within the perimeter wall and most likely functioned 
as a supporting link in the perimeter wall or palisade. 
A section was cut through the perimeter wall, in asso-
ciation with the excavation of the oval foundation. 
The stratigraphy indicated that the wall had been 
built after habitation had been established in this 
area. 
There are two natural approaches to the castle, one 
in the north and one in the south. The two approaches 
consist of hollows which cross the perimeter wall on 
the way up to the castle. At this point the wall is 
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Fig. 2. - Saxholmen Castle: its local environs. 
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stronger and passage through the gateway is angled, 
and at the southern entrance there is a small stone 
foundation, which implies the presence of a gate-
house. 
The stone foundations of a building have been 
excavated in Excavation Area 1. This structure has a 
rectangular shape and is well-constructed, similar to 
the tower. Here, dressed stones have been used and 
on the foundations of the eastern side there bricks 
were found, which suggests that the building may 
have had a brick portal. Brick is unusual in the 13th 
century in this part of the country and a possible 
interpretation of the function of this building is as a 
store-house, which often was the best built structure 
because of its importance. Beneath the stone found-
ation, there was evidence of a wooden construction 
that had been burnt down. The remains of this struc-
ture have been interpreted as a combined building 
and defensive construction. 
North of the tower, in Excavation Area 2, a small 
house was excavated (6.5 m by 3-4 m) with a large 
hearth in its western part. The ground construction 
consisted of smaller stones on which a wooden sill 
was laid. To some extent, it could also be demon-
strated that the outcropping bedrock had been incor-
porated into the building. To the east and west of the 
hearth, there was evidence for benches. To the east, 
only the stone foundations remained, but to the west 
remains of the wooden benches overlay the stone 
foundations. 
South of the tower, in Excavation Area 5, was 
another house with a easily identifiable construction 
and a rich artefact assemblage. This house turned out 
to be the largest one, measuring 10 m by 7 m, with an 
east/west orientation. Remains of the foundations 
were found between patches of outcropping rock, 
which had been incorporated into the house. The 
hearth was 2 m by 2 m and differed in its construc-
tion from the other excavated hearths because it was 
a smoke-oven, with three walls and a roof. Beneath 
this house, was an earlier structure that had burnt 
down. The remains of planks, wattle and spruce 
needles indicated a slight construction with walls of 
wooden frames and wattle. 
A third dwelling house, Excavation Area 6, was 
located in 1994 and dug out in 1995-1996. The hearth 
was built of clay and stones, the same as that found 
in Excavation Area 2. This house though seemed to 
be different from the other two houses; it gave an 
impression of being both better located and more 
solidly built, probably to withstand extreme weather 
conditions. Another structure that was excavated in 
Excavation Area 8 has been interpreted as a work-
shop because of the lack of a hearth and the nature of 
its artefact assemblage. The main kinds of handi-
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crafts that have been detected in this house are horn-
working and bronze-working. Excavation Area 4 was 
opened in the belief that a house might be located 
here, but there was no clear archaeological indication 
ofthe existence of a house or any other structure; but 
it could be an area for refuse disposal. 
Outside the main castle area, as defined by the 
perimeter wall, other remains have been excavated. 
These include a lime kiln located on a ledge to the 
north of the perimeter wall; other structures associ-
ated with the lime kiln, (Excavation area 7) have been 
located but not excavated. The latter include a pit 
with a dam and a channel used to extinguish the lime. 
A structure west of the perimeter has been interpreted 
as a smithy, Excavation Area 9. The location of the 
structure and a sparse amount of slag together with 
iron fragments and fire-cracked stone yielded the 
excavation, made it possible to interpret the remains 
as those of a smithy. 
Two harbour-structures have been located. One 
on the southern point of the island has been inter-
preted as a boathouse and a jetty. Outside the jetty, 
divers have found remains of stone-filled boxes, 
which may have been functioned as a breakwater. 
The other jetty is located at the south-west of the 
island. The best harbour area is, however, a small bay 
north-west of the castle area. This was unfortunately 
totally overgrown by reeds and no mapping or 
examination could be undertaken. 
How to make the artefacts speak 
Castle studies have so far focused on building 
techniques, fortifications or warfare and power. In 
contrast to these traditional studies, the main aim of 
the project at Saxholmen has been to study the castle 
as a place for daily life and its activities. The artefacts 
found at Saxholmen reflect the daily life and activ-
ities at the castle, and by using different ways of 
interpreting the finds, we aim to get closer to the 
medieval people of Saxholmen. 
According to the artefacts and structural remains 
at Saxholmen, the castle could clearly be dated to the 
13th century, with a few mysterious and exciting 
exceptions. The most common way of using artefacts 
is to date remains and/or a cultural layer. By know-
ing the date of the objects, conclusions can be drawn 
about the active periods of the site. Sometimes 
archaeologists come across objects that do not fit in 
to the general picture. This could be a result of the 
deviating function, dating or circumstances of the 
finds. 
According to chronology at least three aberrant 
finds have been discovered at Saxholmen: one gem-
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stone from the Roman Period (0-400 AD); one oval 
tinder-stone probably from the period of 400-600 
AD; and one yellow, segmented glass-bead (in a 
colour and form usually attributed to the lOth century 
AD). These odd finds can be explained in different 
ways. One possibility is examined by Jensen for 
Roman gem-stones (0-400 AD) at Ribe. He explains 
the presence of these artefacts in 9th-century waste 
layers as a result of the stripping of Roman finger 
rings. The golden finger rings are assumed to be the 
result of plundering expeditions and the sale to gold-
smiths at Ribe forre-use (Jensen 1991, 19). 
Besides these oddly dated finds, the archaeolo-
gists sometimes come across unusual depositional 
circumstances of artefacts. For example, all four 
moulds with runic inscriptions were found on the 
floor surfaces in two different houses (Excavation 
Areas 2 & 5), one battle axe found at the bottom of 
the fireplace and one gold ring at top of the same fire-
place (Excavation Area 5). A horseshoe was found in 
the foundations of a house wall, and the oval tinder-
stone was found in the east wall of the same house 
(Excavation Area 5). 
In these cases, the chosen interpretation is that 
these unusual finds are magical symbols, especially 
when it is lmown that the second phase in Excavation 
Area 5 had been burnt down. To protect the new 
house from the same fate, they tried to bless it with 
different kinds of objects. The shape of the oval 
tinder-stone is similar to that of a stone axe, and stone 
axes are often named thunderbolts and sometimes 
used to offer protection against lightning strikes and 
fire. In many countries, it is common to place a steel 
object in the wall or under the threshold to protect 
new houses. 
These two cases of unusual finds, dating and find 
circumstances, are used as examples that archaeo-
logists also need to explain the oddities. This is one 
possible interpretation. 
Activities 
The primary aim of the research project at 
Saxholmen was to study the daily life within the 
castle. To make this possible the artefacts were 
divided into activity-based or functional units. At the 
Saxholmen excavation, the finds were divided into 
ten functional categories, with an extra category for 
unidentified objects. The total number of artefacts 
used in the table and charts below amounts to 2185 
objects. 
1. Building materials 
2. Craftsmanship 
3. Trade 
4. Domestic utensils 
5. Fishing and hunting 
6. Agriculture utensils 
7. Personal adornment 
8. Armour and weapons 
9. Leisure gear and gaming 
10. Animal utensils 
Unidentified objects 
Each of these groups is intended to reflect the 
daily life within the medieval castle. One of the basic 
problems that archaeologists deal with when it comes 
to artefacts is the terminology; how are the objects 
classified? The lack of terminology is demonstrated 
by the example that a hammer is not just a hammer, 
Chart 1 - The finds material divided into functional categories and by excavation area. 
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Table 1 
The finds material divided into functional categories and by excavation area. 
Cat.> 1 2 3 4 5 
ExA1 61 2 4 
ExA2 44 33 48 
ExA3 265 30 21 2 
ExA4 11 1 1 
ExA5 454 138 1 120 1 
ExA6 74 18 10 
ExA7 
ExA8 70 34 19 
ExA9 3 
TOT 992 256 1 223 3 
it could be a claw hammer or a joiner's hammer 
(Pettersson 1996, 163-170). For further reading about 
contents of the categories and terminology as a whole, 
it may be useful to mention that this discussion has 
already been published in Caste/la Maris Baltic !!by 
Susanne Pettersson. 
The first chart indicates that most finds come 
from Excavation Area 5 and that the largest category 
is building materials (which does not include wall or 
roofing material, such as wattle and daub). The charts 
for the different excavation areas tell something 
about the function of the houses and the main types 
of activities. 
Building materials, mostly nails and rivets, occur 
in all excavation areas except area 7, which did not 
include any objects except daub, limestone and ani-
mal bones. The category of animal utensils, mostly 
horse nails, are present in all the excavation areas 
except area 9. Excavation area 7 is interpreted as a 
lime kiln, and excavation area 8 as a craftsman's 
house for bronze and horn works, and excavation 
area 9 as an iron smithy. Craftsmanship had been an 
activity in all the areas, but according to the total 
assemblage it is better represented in Excavation 
Area 8 (34 artefacts out of a total 165). There are arte-
facts, tools and waste material in all excavation areas, 
probably as a result of cottage industry being pract-
ised. The category of trade is represented by one 
trade seal from Excavation Area 5 and the category 
of agriculture utensils by one sickle from Excavation 
Area 6. The largest amount of domestic utensils 
comes from the largest house (Excavation Area 5) 
and that house also has the largest assemblage as 
compared to the other excavation areas. Excavation 
Areas 2 & 5 include many personal adornments of 
very high class. For example, two sheet metal strips 
oflead bearing runic inscriptions (Fig. 3), one mount 
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6 7 8 9 10 Unid TOT 
8 6 15 4 100 
53 4 1 24 1 208 
32 7 46 10 413 
2 4 19 
125 42 6 199 34 1130 
1 13 5 20 5 146 
16 6 2 14 4 165 
1 4 
1 247 72 9 322 59 2185 
with heraldic motif (Fig. 3), and finger rings, two of 
them gold. Excavation Area 2 yielded one clothing 
bell (Fig. 3) 
Gender in the artefacts 
When studying activities, another possibility 
could be the distinction between male and female 
inhabitants of the castle, old and young people, and 
the level of social ranking. A common way to infer 
the presence of male inhabitants is to look for 
'weapons', and the female inhabitants could be 
represented by the occurrence of jewellery and textile 
handicraft. In the present example, the weapons are 
already included in the charts given above, but to find 
the womens' goods and utensils we have to examine 
the categories of 'personal adornments' and 'crafts-
manship'. 
The only completed study of the categories pro-
vided earlier are the objects from the category of 
'personal adornment'. Many of the objects in this 
category cannot be referred to as specifically male or 
female because they are functional items that exist in 
both male and female clothing. Conclusions will 
therefore be reached by examining the artefacts for 
details such as the different sizes of finger rings, and 
the number of beads from the category of 'personal 
adornments', the existence of weapons, and handi-
craft objects like spindle whorls, loom weights, a pair 
of scissors and one part of a thimble, give a clear 
indication of the presence of both males and females 
at Saxholmen (Fig.4). 
The artefacts clearly indicate both females and 
males at the castle, and it is possible to surmise that 
whole families could have been present. It is a well-
known problem to identify the presence of other age-
groups than adults through the artefacts. How can we 
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Chart 2.- The finds divided into functional categories by the excavation areas. 
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Fig. 3. - Heraldic mounts, clothing bell and mount with runic 
inscriptions (F 1444, F 289, F 306, F 1457. By S. Pettersson). 
be sure whether the function of an object is that of a 
toy for a child? At Saxholmen, there is one artefact, a 
clay marble, that could be a children's toy but it could 
also be part of something else. Other finds connected 
to games, such as two dice and gaming pieces, may 
have been used by all ages. 
Some of the objects from the category of 'per-
sonal adornments' provide information on the people 
who may have lived in the castle. At Saxholmen, 
there are two mounts with heraldic motifs. One of 
them is lmown to belong to a certain family, the 
Bobergs. The origin of the other mounts is unlmown 
for the moment. The two heraldic mounts, one cloth-
ing bell, two golden finger rings and gold-plated 
bronze finds may be interpreted as indicating the 
inhabitant's high social ranking. As shown above it is 
difficult to prove age differences from the artefact 
record, and the same is true for demonstrating the 
existence of people of a lower social rank. 
Who built the castle, and why? 
There are two questions which are impossible to 
avoid: who built the castle and why? Saxholmen 
Castle has not been identified in the written sources, 
at least not under the name that we today can connect 
to the established fortification on the island of Sax en 
in Olme bay, lmown as Saxholmen Castle. It is pos-
sible that the castle was known under another name 
by its contemporaries. One such possibility is the 
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castle Stickaborg, mentioned in written sources. The 
castle was offered to King Valdemar in 1276, along 
with the county of Varmland, amongst other things 
(Pettersson & Svensson 1995, 118). But at the same 
time it is likely that the castle was simply called 
Saxholmen, its name in the written sources from the 
17th century onwards (Loven 1996, 409-410). 
The fact that the castle cannot be studied with help 
from documentary sources also makes the discussion 
about who built Saxholmen and its historical role 
hypothetical. Irrespective of what views the research-
ers choose to represent, there is little or no hard evi-
dence that can be used in this debate. Our aim here is 
to present three theoretical models on how Saxhol-
men Castle can be interpreted. For each of the three 
models, a number of possible candidates who may 
have built the castle will be suggested. 
There may have been several reasons to build 
Saxholmen Castle. It cannot be excluded that during 
its relatively short existence -and in fact also during 
the building phase- its role has changed. With its 
unstable political situation, the 13th century could 
quickly have changed the conditions for a castle like 
Saxholmen. One important event at this time that 
could have changed the political situation in the area 
was around year 1280 when the king, Magnus 
Ladulas, was struggling with an on-going rebellion 
against royal power while at the same time aspiring 
at centralisation. In response to this rebellion he 
executed John and Birger Filipsson and took their 
castle, Ymseborg (Loven 1996, 279) 
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Fig. 4. - Arrows and spindle whorls 
(Top: F 388, F 1523, F 407, Bottom: F 
905, F 46. By S. Pettersson) 
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The first model of interpretation is that Saxhol-
men could be a fortified manor house, belonging to a 
local aristocrat. Or to be more precise, Saxholmen is 
the fortified and relocated habitation part of a manor 
house. The castle in itself, and the area around it on 
the island, should not be seen as a farm, because the 
island is too small. Rather, the farm element of the 
manor house would be located on the mainland. 
There are several points in favour of this explanation. 
One is that royal castles had a strategic location in the 
landscape, which cannot be said to be the case of 
Saxholmen (Loven 1996, 409-41 0). It is unlikely that 
the castle had a purely tactical function as a fort pro-
tecting Olme Bay, because the technical knowledge 
of the time was insufficient to effectively block such 
an opening. Another argument is that it is hard to find 
a reason as to why anyone may have wanted to block 
Olme bay, as it cannot be seen as a through-route of 
strategic importance. 
A further reason to connect the castle with the 
aristocratic class rather than with the king, is the 
structure ofland ownership in the area. For the year 
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ofVarmland is there such a concentration of nobility 
as in Olme parish (Nilsson 1995). At the same time it 
is possible to establish that there is no concentration 
of land belonging to the king in this area. Such an 
argument relies on a similarity of the 16th-century 
distribution of land ownership to that of a period 
three hundred years earlier. But medieval documen-
tation (Sw. medeltida diplommaterialet) suggests that 
this is indeed the case (Nilsson 1995). The artefacts 
from the excavation point to a group with the charac-
ter of nobility in a civil environment. There is no 
indication that the castle functioned as a camp for a 
military garrison, which might have been expected if 
the structure had belonged to the crown. Another 
condition worth considering in this discussion is that 
Saxholmen is probably a difficult castle to attack 
during the summer season, requiring a water-borne 
force. Without further argumentation it can be assum-
ed that the location of the castle on the island is prob-
ably the most important of the tactical considera-
tions. However, the conditions of defence change 
dramatically during the winter season when the water 
freezes to ice, and the island becomes more easily 
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accessible. There is information claiming that it is 
possible to keep an area of water free of ice by 
pouring seal oil in open areas in the ice cover, but 
even if possible, it remains doubtful that such a tac-
tic would be practical considering the length of the 
coastline at Saxholmen. If Saxholmen only had a 
military function, would it then be satisfactory to 
think that the castle only fulfilled this function during 
the summer? 
If in the next step we turn to the written docu-
ments for a suitable candidate for the role as builder 
of the castle in concordance with this first model, a 
possible name would be Johan Wermske. It seems 
that during the early 14th century this family owned 
widespread landed properties in the parish of Olme. 
In a will dated to 1322, a member of this family 
named Mrs Ramborg calls the church of Rudsberg 
her own. This church will later be Olme church. It is 
interesting that she is describing the church as her 
own and that it has the same name as the farm, 
Rudsberg. This indicates a clear link between the 
farm and the church, and the latter may have been a 
'patronage church'. These points are far from being 
well-established but the Wermske family is to be con-
sidered a strong candidate for the role of constructors 
and possessors of Saxholmen castle. (Pettersson & 
Svensson 1995, 117-120; Nilsson 1995, 12-13). 
A second way to look at Saxholmen is to claim 
that it is a control point in connection to a built up 
concentration of property. According to this model, 
Saxholmen is - as it was in the previous model - a 
castle for the nobility, but the difference is that here 
the castle should not be seen as a fortified farm, but 
as a fortified palace or dwelling. One possible idea 
could be that during the 13th century an arriving aris-
tocrat may have needed to build a fortified structure, 
originally to consolidate a claim to land ownership. 
The argument for this kind of interpretation is that 
the location of Saxholmen is peripheral. It is possible 
that a fortified farm belonging to a local aristocrat 
would have been located elsewhere. But such an 
argument is weak. The excavations demonstrated 
that the occupation period of the castle may have 
been short. It would have been a significant invest-
ment to construct a castle that had a relatively short 
period of use. This destruction of capital could be 
explained by a failure of the inheritance. Mats 
Mogren suggests that the same situation applies at 
Aspnas in the county ofUppland, and that it could be 
explained in a similar way (Mats Mogren, University 
ofLund, pers. comm.). 
A possible candidate within the framework of this 
interpretation model is the law-man Hold. In the year 
1268, he bequeathed twelve farms, mainly in the 
south-eastern part of Vaner in the county of V arm-
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land, to a monastery. This donation is one of the 
largest recorded in the Swedish Medieval Period. 
According to Halvar Nilsson, these farms are acquired 
farms, while the paternal inheritance is located in 
another part of the country (Nilsson 1985). In the 
middle of this concentration of property is Saxhol-
men, which could be seen as a central point- a hub-
hypothetically controlling this extensive land pos-
session. The explanation for the law-man Hold 
bequeathing all this land may be not simply that -
following the custom of his times- he invested in the 
salvation of his soul but also that he lacked an heir. 
A third model that could be introduced is that 
Saxholmen is a castle directly or indirectly connected 
to the crown or its enemies. Its function may then be 
seen as a part of the king's strategy to create a more 
centralised kingdom from the federal states that 
existed in Early Medieval Sweden. Alternatively, it 
could be seen as a strategy on the part of the king's 
enemies to resist such a development (Svennewall 
1985, 113-125). It should be stated here that the mas-
ter of the castle would not have to be the king him-
self, but one of the king's men who was required to 
build this castle. 
During the 13th century, there was bitter fighting 
between two opposing factions. From the mid-13th 
century onwards, there was a long struggle between 
the Bjalbo family, who became the new royal dynasty 
from 1250 onwards, and the so-called real 'folkun-
garna ', who were fighting for a federal structure 
(Lonnroth 1959; Sjoberg 1986; Svennevall 1992). 
The scene of these fights was often the northern part 
of the county Vastergotland, which lies across 
Vanern and is just a short distance away from the 
south-eastern part of Varmland. For some time, the 
struggles were won by Magnus LaduH'ts, when he 
defeated the Filipssonerna and destroyed their castle 
Ymseborg around 1280. Is it against the background 
of these struggles that we should view Saxholmen? 
An interesting indication suggesting that this ex-
planation is possible is provided by the analysis of 
the bone assemblage. It shows that the animals, 
' ... probably have been held, butchered and consumed 
at the island .. .' because both young and old animals 
are represented in the bone assemblage, and also all 
parts ofthe animals (Sigvallius 1995, 7). This can be 
interpreted as an indication that the actions of the 
inhabitants of the castle were dependent on the abil-
ity to secure a food supply; this would not have been 
the case if a local aristocrat- with abundant food sup-
plies on the nearby mainland- controlled Saxholmen. 
This interpretation should not be over-emphasised as 
it is possible to keep pigs and cows on a small area 
for a short period of the year. Ovicaprids are also 
represented in the bone assemblage, but constitute 
The unknown castle - archaeological aspects of lordship, household and rural environment 
only a very small part of it. They are creatures unsuited 
to being kept in a restricted area for any amount of 
time. The evidence suggests that Saxholmen was 
self-sufficient when it comes to farmed meat, and 
could therefore have had the potential to function in 
a relatively hostile locality. 
Which known historical figures could have been 
the owner of the castle according to this model? In an 
overview of the older families of the nobility, it is 
mentioned that the family of Boberg owned land in 
Varmland, and that a daughter of the knight and 
councillor Lars Boberg was married to Algot Jons-
son, law-man of Varmland. Around 1296-97, Lars 
Boberg also signed a letter on Hammaro, a peninsula 
in the southern part ofVarmland, (Loven 1996, 409; 
Nilsson 1995, 8 ff; Pettersson & Svensson 1995, 117-
120). In this context, it has to be noted that there is no 
known link between the Boberg family and the area 
of Olme, in the same way that such a link exists, for 
example, with the Wermske family. However, the 
archaeological material comes to the rescue here - a 
heraldic mount with the Boberg arms has been found 
during excavations in the castle. The Boberg family 
was related to the royal family and, according to 
Halvar Nilsson, Lars Boberg seems to have been on 
royal business when he was in Varmland (Nilsson 
1995, 58). Alternatively, if we consider a candidate 
from the people who opposed the Bjalbo family, the 
above-mentioned Filipssonerna could be of signifi-
cance. They represent a political power that had the 
motive and the resources to build a castle like Sax-
holmen without permission from the crown, as 
exemplified by Ymse Castle. Ymse Castle is situated 
close to Olme bay but there is nothing in the written 
sources that indicates that the Filipssonerna had any 
land in the neighbourhood. 
The Image of the Castle in the Hinterland 
How has the surrounding landscape been 
influenced economically, socially and mentally by 
Saxholmen Castle? What did the castle represent to 
people living in its hinterland? Security or threat? 
Restrictive control or intellectual and cultural expan-
sion? According to the written records (Ernvik 1983, 
35; Nilsson H. 1995), the rural environment of the 
castle consisted of single farms and the majority of 
people living in the area derived their main income 
from farming activities, a strong determining force 
influencing the pattern of their lives, whatever social 
stratum they belonged to. It is important to establish 
that the people living in the hinterland of Saxholmen 
have to be contextualised. Their class, gender and 
social and economic situations must be taken into 
consideration, as well as the ways these factors may 
have coloured their perception of the castle? 
Judging from the archaeological evidence, the 
manifestation of the castle in the area is illustrated 
most clearly by the existence of one of the largest 
square towers in Sweden for this period (Mogren 
1996). So this physical presence alone must have had 
an impact on the hinterland. But such a presence 
cannot be divorced from the above-mentioned 
discussion related to the question as to whom the 
castle belonged. That Saxholmen belonged to a mem-
ber of the highest elite of society is shown, for exam-
ple, by the dress accessories that have been found 
(see Figs. 3 & 4). Whether the castle was a mani-
festation of a local aristocrat or of someone from out-
side the area, remains uncertain judging from the 
presently available level of evidence. But castles are 
undoubtedly symbols of power and administrative 
control (Svensson 1994, 159). Most are also central 
to the feudal system, whereby the hinterland is 
farmed in order to support the castle (Saunders 1990, 
184). This raises the question of whether the hinter-
land of Saxholmen can be classified as being under 
feudal rule. 
During the Medieval Period, the ownership of 
land by the aristocracy was a means of creating social 
order, and the feudal way of life was set within this 
spatial framework. Power was directly dependent 
upon land ownership; 'a hierarchy ofland rights and 
consequently a hierarchy of space' (Ibid.: 185). It must 
be stressed that feudalism, as a system recognisable 
from extant evidence, has never existed in Sweden: 
legally the peasants were free (Lindqvist & Agren 
1985, 32). The structure of ownership ofland in Swe-
den recorded in the early 16th century shows that the 
amount of land jointly owned by the nobility and the 
church was 42 %, and within that group the nobility 
(Sw. varldsligafralset) had 20.7 %, while the eccle-
siastical bodies (Sw. andliga fra/set) held 21.3 %. 
The king owned 5.6% (Sw. kronojord) and 52.4% 
was taxable land (Sw. skattejord). This created dif-
ferent conditions among the peasants; if for example 
you where a 'landbo ', you did not own your own 
land, but instead worked the land for someone else, 
often of noble rank (Lindqvist & Agren 1985, 31). 
The written sources indicate that many of the 
medieval farms in the hinterland of Saxholmen were 
in the possession ofnobles (Nilsson H. 1995). So this 
must be the background for understanding the 
farmers' ability to move within the landscape. Their 
social and political life was bound to the community, 
and - where applicable - to the imposition of the 
landowning class (Ohler 1996, 123). 
What was the psychological impact of the castle, 
and how was it perceived by the local people? This 
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can only be understood by further studies within the 
framework of an interdisciplinary approach, includ-
ing archaeological survey and excavation, cartogra-
phic evidence, documentary sources and onomastic 
evidence, made necessary by the fragmentary nature 
and varying quality of the source material from this 
area. The long-term aim is to collate all this data in 
such a way as to provide a meaningful insight into the 
medieval landscape around Saxholmen Castle. 
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The Palace as a Reflection of the Changing Role of an Archbishop 
Buildings are a very important part of our material 
culture. The buildings should fit our basic needs, but 
the size and architecture are strongly influenced by 
economic potential, local building resources, climate 
and building traditions. Buildings are organised 
according to cultural traditions. For example, the 
ways in which a residence is organised, and where 
the additional buildings should be situated beside the 
residence: either in one, integrated complex, like in 
ancient Greenland, or more village-like, where many 
types of houses, and perhaps also many families, are 
kept separate, but grouped together. 
Buildings form a practical framework for our cul-
tural behaviour. They are manifestations of important 
parts of culture. No other part of material culture has 
the same potential to express as clearly as buildings, 
which make them highly valued as symbols as well. 
They also organise activity and people, or the vice 
versa, both socially and structurally in space. You 
can tell a lot with your building, as we can tell a lot 
from a building. This is a central basis for the study 
of the Archbishop's Palace in Trondheim. 
The background for the present paper is the fact 
that we have excavated the main parts of the east and 
the south wing of the Archbishop's Palace in Trond-
heim, Norway, in the period 1991-95, after a fire 
destroyed the buildings in the excavation area in 
1983 (fig. 1). The main aim of the project is to map 
the development of buildings and activities through 
time. We want more knowledge of important aspects 
in the different periods, and how this palace actually 
functioned during its lifetime, for c. 850 years. We 
want also to gain knowledge not only about aspects 
of fortification and architectural history, but also 
about the community composed of the unknown 
number of people using the place, if possible mainly 
on the basis of the newly excavated material. We also 
want to understand the dialectic relationship between 
these people and their buildings. Which activities 
were going on? Who slept in the houses and actually 
lived there, and who had other kinds of association 
with the palace? Pilgrims and craftsmen? Taxpayers? 
Where and how were these people welcomed? Did 
they have any need for defence, and why? The ques-
tions are far more than we can hope to get answers to. 
Nonetheless we would hope to get some general idea 
of a social hierarchy among at least some of the 
people, patterns of activity, and whether this is 
reflected in the use of space. 
Bishops' palaces are rarely treated in the archaeo-
logical literature, and archbishops' palaces are scar-
cely mentioned at all. Working with a large scale 
excavation project, we have been looking for com-
parative material of any relevance, but almost in vain. 
This is unfortunate, because I believe that the house 
or the castle is dependant on the role and status of the 
owner: the buildings should fit the needs of the 
owner, and the needs of an archbishop are different 
from those of a king and an ordinary bishop, and they 
are different through time. This means that the arch-
bishops' palaces should be offered special attention 
as such. 
The archbishopric in Trondheim was established 
in 1152/53, and the palace in Trondheim was the 
archbishop's main residence. A palace was later built 
by the Trondheim archbishop in Bergen (end of 13th 
century) connected especially with the trade and ex-
change of goods1• The very last archbishop, Olav 
Engelbrektsson, built a castle on Steinvikholmen, 
some miles outside Trondheim, in 1525-302• As far 
as we know, these are the only three buildings ever 
built by the archbishop in Norway. 
After the Reformation, the king took over the 
properties of the Church, and his representatives 
moved into the Archbishop's Palace. The Archbi-
shop's Palace in Trondheim thus kept its rather im-
portant position in Norway up to our own century. 
The excavation project will deal with the different 
periods in the life in the palace, but in this paper we 
will concentrate on the period of the archbishopric, 
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flight at the time of the Reformation in 1537, and fol-
low more closely the relationship between the role of 
the archbishop and the function of the Palace. 
The role of the archbishop 
The role of an archbishop differs in different 
regions and time. This role was influenced largely by 
the Roman church's opinion of 'how to run the 
church', but in addition they obviously adopted more 
pragmatic local adjustments. The archbishop in Nor-
way was no exception in this. In trying to understand 
the function of the Archbishop's Palace in relation to 
that of the archbishop, it is necessary to present a 
very short account of the role of the archbishop and 
the central ecclesiastical administration ofNorway. 
The foundation of an archbishopric in Norway 
was part of a general plan to strengthen the admini-
stration and the position of the Church, initiated by 
Pope Gregory VIP. Norway lay far out in the peri-
phery of Rome, and the area included in the new 
archdiocese made it a large and difficult area to 
Gunnes 1976. 
Snorre Sturlasson (13th century) writes about the sacred 
myth of St. Olav: when he was buried in this area, a spring appear-
ing beside his grave. Water has been one of the sacred elements 




administrate (it included the Isle of Man, the Orlrney 
Islands, and Greenland in addition to the mainland of 
Norway). The State of Norway was yet in an 
embryonic stage, and was still suffering under com-
peting kings in different areas ofNorway. The reason 
behind establishing the main residence and cathedral 
for the archbishop in Trondheim was the ever-
growing importance of myths and cult established 
around St. Olav, whose shrine was in Trondheim. St. 
Olav was the canonised king Olav Haraldsson, who 
died in battle in 1030, and who has been given most 
of the honour for the christianising of Norway. The 
cathedral was built as a sanctuary for St. Olav's 
shrine, with a well as an integrated part of the church, 
thus establishing a connection between the church 
and the sacred myths of St. Ola0 . 
The Church maintained its very strong connection 
with the king during most of the Middle Ages. From 
the late 14th century onwards, Norway became part 
of the 'Kalmar union' together with Denmark and 
Sweden, and from this time Norway was part of a 
union until 1905 and had no king of its own. During 
the late medieval period of union, Norway was ad-
ministrated partly by a Council of State (Norsk 
Riksreul), and from 1475, the archbishop was the 
chairman of this council. From this time on, the arch-
bishop also took over administrative tasks for the 
king in the Tmndelag region, such as collecting 
taxes, legal administration and so on5• This means 
that the archbishop became something similar to the 
The Palace as a Reflection of the Changing Role of an Archbishop 
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Fig. 2. - Trondheim, with the medieval city shaded. The Cathedral and the Archbishop's Palace are drawn in black. 
prince-bishops (Prince-Eveque I Furst-Bischoj), as 
encountered in Germany, the Low Countries, and 
France. 
There is no doubt that the archbishop kept his 
position on the top of the social hierarchy in Norway 
throughout the medieval period, together with the 
king. He had a need for power, which he managed to 
create with the help of physical force (weapons and 
warfare), economic control, religious and spiritual 
leadership, and conspicuous material culture, such as 
special clothes, food, and monumental buildings. 
Material culture is the symbolic basis for power. We 
will now concentrate on the Palace. 
The Archbishop's Palace in Trondheim 
The archbishop managed to obtain the highest 
topographic point (8 masl) on the Nidarnes peninsula 
for his new palace, situated on the south side of the 
cathedral. The palace is situated close to the north 
bank of the river Nid, on the edge of a steep slope. 
The location is beside the southern point of entry into 
the town (fig. 2). The Palace thus had a dominating 
position, as was desired. This gave the archbishop an 
excellent basis to establish a palace which could ful-
fil the need to signify authority and impressiveness. 
The Archbishop's Palace in Trondheim was 
known under the name 'Kongsgarden' - the King's 
Palace - in the post-Reformation period, up to the 
20th century. It was not until the mid-19th century 
that it was realised that the King's Palace was origin-
ally the Archbishop's Palace. An internal, national-
istic movement in Norway was growing, and cultural 
heritage monuments became important in this pro-
cess. The first large-scale restoration work started on 
the cathedral in Trondheim, which was thought to be 
the most important national monument in Norway. 
The Archbishop's Palace, however, was not deemed 
to be as important; almost 50 years passed before 
restoration work on this part of the complex began. 
Knowledge about the palace as a national monument 
had now improved, and an exhibition for the 900-
year jubilee for St. Olav's death had been installed in 
the palace in 1930, as a sign of the new status of the 
palace as museum and monument for cultural heritage. 
During the period 1952-72, an architect/archae-
ologist Gerhard Fischer was in charge of the first 
large research program of building archaeology and 
excavations, designed to provide a basis for the 
restoration work. Together with his wife, Dorothea 
Fischer, Gerhard Fischer investigated most of the 




Fig. 3.- The Plan of the Archbishop's Palace with the location of the old east wing, as illustrated in Mathiesen 1903-05, 
p. 54. 
The Fischers' building analyses and excavations 
in the Archbishop's Palace concentrated on the stand-
ing buildings in the west and the north wings of the 
palace. In their opinion, a construction ofbuildings in 
the new palace started immediately after the found-
ation of the archbishopric, one ofthe main buildings 
of stone in the north wing being the oldest building 
in the complex, begun in the 1150-60. Their dating of 
the buildings was not very reliable, due to the poor 
methods available at the Fischer's time, when the 
possibilities for absolute dating were few, and the 
excavation method was dominated by the dictum 
'find the wall and follow it'. The modem excavation 
has nevertheless confirmed that building work began 
in the vicinity soon after the foundation of the 
archbishopric in 1152/52: a large wooden building, 
closely dated by dendrochronology, in the southern 
part of the palace area was built in the 1160s. 
The dating of the establishment of the buildings in 
the north and west wings will be further investigated 
by a colleague on the project, Alf Tore Hommedal, 
6 The presentation is based on the stratigraphic analyses by A. 
Petersen, C. MeLees, T. Saunders and A. Olsson, in prep. 
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who will publish his theories about the palace in due 
course. In this paper, I will only mention the most 
important theories about the buildings outside the 
newly excavated area which are important for the 
understanding of the palace as a whole. 
For a further overview of the history of the palace, 
we will follow its development mainly through evi-
dence derived from the newly excavated area in the 
east and south wings, since this material gives us 
more secure dating and sufficient material to con-
struct some theories about the relationship between 
the archbishop and his palace. This presentation will 
only give a brief glimpse of the development along 
broad lines, and does not pretend to give a fully, 
detailed picture6. 
The excavations have produced only sparse 
remains of constructions from the earliest time of the 
archbishopric. The palace area was originally larger 
(or less well-defined?) than today. Some older dis-
coveries indicate the position of an earlier east wing 
(fig. 3). The previously mentioned wooden building, 
dated to the 1160s, is thus cut by the much later pre-
cinct wall. In this oldest phase of the palace, we have 
only flimsy remains of the precinct wall, which, 
together with the older discoveries (fig. 3), shows 
The Palace as a Reflection of the Changing Role of an Archbishop 
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that at some point in time the enclosed palace area 
stretched out further both to the east and to the south. 
Within the excavation area, the occupation layers 
connected with this period are, unfortunately, not 
very informative which leaves us without any firm 
ideas about the activity in the area at this time. We 
think that they started the construction of at least two 
of the stone buildings in the north wing, and possibly 
that ofbuildings in the east wing during the 12th cen-
tury. 
The main buildings from this earliest period seem 
to be concentrated in the north wing where we find 
the presumed archbishop's residence to the west and 
his hall to the east of the main gate. Both of these 
were probably erected during the 12th and 13th cen-
turies. In the early and high medieval period, the 
kitchen was most likely in the western part of the 
north wing. Quite naturally, we do not know anything 
about the earliest buildings in the old east wing as 
they have not been excavated and are covered by a 
younger churchyard; but we suggest there may have 
been a chapel in the former north-east corner. 
Fig. 4. - The Archbishop's Palace c. 145 0. 
Already some 100 years later (the second half of 
13th century), a new southern precinct wall was built, 
and successive new stone buildings appeared along 
the inside of the precinct wall (fig. 4). We are left 
only with the foundations of the buildings, and again 
the associated layers are not very informative about 
the activity here. The sparse remains indicate only 
that there were buildings of the same size as some of 
the standing stone buildings in the north and west 
wings of the palace. The function of the buildings is 
perhaps better explained by comparison with the later 
buildings, which we will come back to. 
By the mid-15th century, yet another building of 
stone was built in the south east wing, which resem-
bles the previous buildings in this area. But quite 
soon afterwards, there was a rapid change in the 
structure of buildings and activity: during the second 
half of the 15th century was built a new precinct wall 
to the east, drawn c. 20 metres westwards, and leav-
ing the previous east wing outside the new palace 
area. This change placed the latest stone building in 
the south east corner of a new precinct. At about 1500 
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a new southern precinct wall as well was also built, 
which cuts the demolished building in the new cor-
ner, and two compact ranges of wooden buildings 
were constructed in the eastern and southern wings. 
This insertion of the new walls changed the form of 
the palace enclosure, which adopted a more rectang-
ular shape. Again, most of the previous south wing 
was abandoned on the outside. 
The buildings from about 1500 are of a totally dif-
ferent shape and size than the previous ones, and they 
are all wooden buildings. In addition they are sur-
rounded by thick layers of deposits containing many 
interesting traces of activity. We do not know very 
much about the stratigraphic and functional connec-
tion with the remaining stone buildings in the north 
and west wings, due to the rather poor excavation 
methods in 1952-72 and the lack of stratigraphic con-
tact. Nonetheless, we naturally presume that these 
wooden buildings had a different function than the 
stone buildings. Their location within the palace area 
is also different: we assume that the stone buildings 
which flank the main gate were considered to be the 
most important ones, since they have been kept in 
good condition up to today. The wooden buildings 
which were built at this time of considerable re-
organisation of space, c. 1500, lay furthest away from 
the main entrance by the cathedral. 
The finds pattern suggests that the wooden build-
ings in the east and south wings of the precinct were 
constructed to house activities related to production. 
The building construction characteristics confirm 
this: special structural arrangements appear, and with 
a few exceptions, all the buildings have at least one 
fireplace, sometimes more; furthermore, the fire-
places are of a different, specialised design. We think 
that all these buildings were built for production ac-
tivity, in contrast to the stone buildings in the north 
and west wings, and to the previous stone buildings 
in the east and south wings, which had been built with 
less waste-producing activities in mind (such as those 
connected with administration, a library, official 
entertainment and residential purposes). 
We have not yet decided the function of all the 
buildings. But some of the houses are well defined by 
the combination of finds and construction. The func-
tions are mapped as follows: 
After erecting the new precinct walls in the east and 
south, it was decided to build a tower in each corner to 
the east, probably to strengthen the defence of the pal-
ace. For one reason or another, the builders changed 
their minds about the south-eastern tower, and instead 
seem to have found the place more suitable for a latri-
ne. They built a mint workshop in the northern part of 
the east wing. Two buildings with as yet unknown 
functions lay south of the mint workshop (fig. 5). 
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In the south wing, there was an armourer's work-
shop in which parts of crossbows were manufactured; 
to the west stood a cobblers workshop, and between 
them were placed several buildings of as yet un-
known function. In connection with these buildings, 
a carefully constructed cistern was found, fed by a 
water pipe which was well protected from contam-
ination. Above the water pipe and around the build-
ings, drains were constructed which presumably led 
polluted water out through the precinct wall. 
There were two main phases of buildings in the 
period from c. 1500 till1532. In the second phase of 
this period, a new mint workshop was built to the 
north of the old one. In the area to the south of it, a 
number of round, flat bottomed pits, c. 1.5 meter in 
depth and diameter, were arranged in at least three 
rows. They might have been intended for the prepar-
ation of leather or the production of saltpetre, but 
were probably never taken into use. In the south wing 
several buildings were established, surrounded by a 
cobbled passage and courtyard. A huge amount of 
animal bones lay around on the courtyard and in con-
centrations behind the cobbled surface. Though we 
are not certain of this, some of these buildings are 
provisionally interpreted as being connected with a 
kitchen. This is supported by the suspicion that a new 
hall was built further south in the west wing, maybe 
as late as 1500, which might have caused the kitchen 
to be relocated. The armourer's workshop was 
replaced by a new building with an as yet unknown 
function, and which was probably never completed7. 
These buildings were deliberately burned down in 
1532 by the king's forces as a punishment for the arch-
bishop's role in organising a revolt against the king. 
After the fire in 1532, a new mint workshop was built 
immediately, but this time it included only the main 
room and not a three-room building as before. 
The fire must have been damaging to the arch-
bishop's activity, as we now know which activities of 
strategic importance were going on in the palace. The 
archbishop fled the country as a result of the 
'Reformation'. This should be seen as a political-
religious process, culminating in Norway by the 
archbishop's flight in April 1537. 
The function of the palace and the function of the 
Archbishop: an interdependent relationship 
We have observed a dramatic change in the activ-
ity and reorganisation of space in the Archbishop's 
Palace in the late 1400s/ c. 1500. This change corres-
Tom Saunders in prep. 
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ponded closely to a change in the archbishop's role. 
In the same period, he took over some major secular 
rights and duties from the king, as mentioned before. 
Through this important change in role, he obtained a 
better economic basis, as well as a greater need for 
secular functions, such as an improved physical de-
fence. Both the king and the archbishop hired men, 
including foreign mercenaries, which increased the 
need for minted coins- and for a mint workshop. The 
demand for weapons and other equipment and 
resources rose correspondingly. For example, the 
archbishop imported a large amount of textiles which 
were used as means of paying his men, in addition to 
minted money. During the excavation, we have found 
many lead bale seals as physical proof of this trade. 
As mentioned previously, the times were rather 
uneasy. Both religious and political conflicts flour-
Fig. 5.- The Archbishop's Palace c. 1500. 
ished, and the archbishop was by no means passive in 
these conflicts. The last archbishop, Olav Engel-
brektsson, managed to raise armed forces against the 
Lutherans. Although the Archbishop's Palace had 
been completely reorganised 25-50 years earlier, he 
was not completely satisfied with it. In 1525, shortly 
after returning to Trondheim from Rome after receiv-
ing his pallium from the pope, he got permission to 
build a new castle on an island some miles outside 
Trondheim. Interestingly enough, the Church did not 
own the island at this time; in fact the archbishop first 
received the formal, written document of ownership 
from the king in 15 31 8. He prepared for the use of 
weapons based on gunpowder, and to that end he 
Diplomatarium Norvegicum, bd.XI, nr.571. 
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built his castle with cannon towers, though without 
bastions. The chosen location was clearly strategic, 
designed to protect him from a Danish enemy and 
allow possible Swedish allies to come to his support. 
The castle on Steinvikholmen was built according 
to a new design which had not been used in Scandi-
navia before. We presume that the archbishop picked 
up the idea in Rome while he was there for half a year 
to get his pallium. The reason for this prolonged stay 
was that the Pope died when he arrived and it took 
some time to appoint a successor. Archbishop Olav 
Engelbrektsson probably spent this time consulting 
with the Pope's advisers on different matters, among 
other things about current ideas relating to gunpow-
der technology, both in weapons and castles. He cer-
tainly seemed to have adopted these new strategies 
immediately after his arrival back in Norway9• A 
prototype of the castle on Steinvikholmen was drawn 
by Leonardo da Vinci some 10-20 years before, when 
Leonardo was a military adviser to the pope. 
The new castle was the main residence for the 
archbishop from this time (around 1530), which 
means that we cannot only consider the old palace if 
we want to assess the archbishop's relation to his 
palace. The modem castle was suitable for the arch-
bishop in his role as the principal officer of the 
Church and the king's representative. It functioned as 
a typical Renaissance castle. But the role division 
between the old palace and the new castle is by no 
means obvious. The division between the palace in 
Bergen and that in Trondheim is more obvious: as a 
Hanseatic trade centre, Bergen was the most impor-
tant trading town, important to the archbishop to con-
vert his taxes (paid in butter, fish and fur), into other 
more useful commodities. As mentioned before, the 
new castle on Steinvikholm seems to have been the 
archbishop's new main residence, but he by no means 
abandoned the palace in the town. A further study of 
the new castle would undoubtedly reveal similar cor-
responding relationships to the owner's role. This 
paper does not allow us to examine this in further 
detail. At this general level, however, the castle on 
Steinvikholmen clearly reflects the international and 
diversified role of the archbishop. 
The old palace appears to have been still a quite 
important place after the fire in 1532. The king chose 
to destroy the old palace, and did not make any at-
tempt to attack the new castle on Steinvikholmen. 
The reason for this is not quite clear: perhaps the king 
knew about the weapon and coin production in the 
palace, and had a special need to destroy these strate-
gically important production processes? Or perhaps 
9 Booth 1996. 
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this palace had the highest symbolic value, and there-
fore was the most important centre to destroy? 
Although in theory the archbishop was free to act 
as he wished with regard to his palace, and to build 
new castles as he wanted to, I believe that the old 
palace was not easily destroyed as a symbol of the 
power and presence of the archbishopric and of the 
Church. The situation is comparable today: hardly 
any Norwegian has any knowledge about the castle 
on Steinvikholmen and whom the castle belonged to, 
but most Norwegians are well acquainted with the 
cathedral in Trondheim and know this to have been 
the centre of the Church during the medieval period 
in Norway. This is a good example of how success-
ful the archbishop was in his use of architecture and 
the strong symbolic impression he made by establish-
ing his cathedral and his palace in Trondheim. We 
will probably never know, however, whether he felt 
that he controlled the symbol, or the symbol control-
led him. 
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The Medieval Palaces of the Bishops of St Davids, Wales 
Only kings, great nobles and bishops had palaces 
in medieval Britain (James 1990, 9). These men 
followed similar lifestyles. They held large and dis-
persed estates which required management and admi-
nistration. They had ceremonial and legal responsi-
bilities, maintained retinues, welcomed important 
guests and put on lavish public and private entertain-
ments. They were constantly on the move. To support 
and house these various functions, a network of 
palaces or residences had to be established and 
developed as new needs and ambitions needed to be 
fulfilled. 
St Davids in Pembrokeshire, is in a remote corner 
of south-west Wales well away from the centres of 
wealth in south-east England. Though the largest and 
richest diocese in Wales, its income of £333 per 
annum, as recorded in 1326 (Willis-Bund 1902), was 
only one tenth of that of the richest bishops of Win-
chester. St Davids was an important pilgrimage centre 
which may have brought in some additional income. 
Even with their modest resources the bishops of St 
Davids established an impressive network of resi-
dences during the thirteenth and fourteenth centuries. 
Three of these survive as well-preserved ruins, 
Lamphey, Llawhaden and St Davids itself, all main-
tained by Cadw. It is the results of a systematic 
archaeological and architectural study of the buildings 
and a survey of the rather sparse documentation of the 
other sites which forms the background to this paper. 
St Davids was founded as a Celtic monastery in 
the sixth century, famous for its ascetic regime of 
prayer, study and hard labour. The shrine to its 
founder, David, became an important pilgrimage site 
especially, for those living around the Irish Sea coasts 
and north-western Europe. Twice the monastery was 
ravaged by Viking raids. The buildings must have 
been relatively insubstantial and not lavishly furnish-
ed. The monastery remained in Welsh hands until 
1115 when King Henry I created Bernard the first 
Norman bishop and the Celtic monastery began to be 
converted into a cathedral and its close. 
The Normans' control of south and west Pem-
brokeshire was vigorously contested by the partly 
dispossessed Welsh princes during the twelfth cen-
tury, and a line of castles marked the "Landskar", a 
shifting frontier, established between the two hold-
ings. The earliest list of the "palaces" of the bishops, 
includes a number of sites later occupied by earth-
work castles, for example, Llawhaden, New Moat, 
Wolfscastle, Poyntz Castle, and St Davids itself, all 
contributing to this line of defences (Evans 1991 ). 
The earliest documentary and structural evidence 
for a residence rather than a castle is from Lamphey, 
well away from the frontier. In 1210, Bishop Henlaw 
was chastised for burdening the local priests by 
staying with them with his retinue when he had his 
own manor at Lamphey. From this period survives 
the fragmentary first-floor Old Hall (14 m by 7 m) 
(fig. 1). This was the beginning of a succession of 
building campaigns over the next 200 years, each 
bishop choosing a different site to redevelop. 
The second of these buildings was the Western 
Hall, again at Lamphey. Attached to the Old Hall, 
which was converted to a kitchen, this was a substan-
tial first floor hall ( 17 m by 7.5 m) reached by an 
external wooden staircase. Lit by four large two-light 
windows, and heated by a massive lateral fireplace it 
had access to a private latrine. No private chamber 
was attached (Turner 1991 ). This was almost cer-
tainly built by Bishop Richard Carew (1256-80), 
whose family came from the adjacent manor ofCarew, 
where his elder brother Nicholas created a large new 
first floor hall at the castle (King & Perks 1962). Ex-
ternally the hall at Lamphey, with its castellated para-
pet and brooding exterior adopts a fortified character 
though its position has no defensive qualities. 
The next bishop, Thomas Bek (1280-1293), was a 
royal administrator and like seven other holders of 
his office under King Edward I was rewarded with a 
diocese on his retirement from the king's service. 
Bek threw himself into reorganising the administra-
tion of the diocese and the bishop's estates. He organ-
ised the cathedral chapter and ordered its members to 
enclose their houses within the close. He founded two 
colleges and a hospital, and created three new towns 
at New Moat, Llawhaden and St Davids where he 
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obtained the rights to hold markets. In 1284, he 
received a visit at St Davids from King Edward and 
Queen Eleanor, and later the Archbishop of Canter-
bury. Despite this vigorous activity, there is no evi-
dence of Bek commissioning any building at the 
cathedral or any of the three surviving residences. A 
survey of the e~tate taken on his death lists only agri-
cultural produce and animals and gives no idea ofthe 
nature of any buildings (Jones 1964, 16-20) 
Bek was succeeded by Bishop David Martin 
(1292-1328). Like Bishop Carew, Martin was the 
younger son of a local family, the Lords of Cemaes, 
whose lands extended over most of north Pembroke-
shire, centred on Newport. The very limited docu-
mentary evidence suggests that Bishop Martin creat-
ed a new and substantial residence at Trevine, part 
way between St Davids and Newport. Nothing sur-
vives of this building and its exact location remains 
uncertain. However its relative size and magnifi-
cence can be assessed by considering the rental value 
of the different properties listed in a document of 
1327 (Jones 1964, 21-22). At Trevine the house was 
worth 12s, Lamphey 3s 4d, St Davids there was "a 
mansio for servants and animals in winter where 
there ought to be a palace worth 6d per annum", and 
at Llawhaden "a castle constructed of stone, worth 
nothing per annum beyond the outlay". 
A more comprehensive survey was taken in 1326, 
though this gave a less complete picture of the build-
ings at each site (Willis-Bund 1902). At Lamphey, 
which was the richest agricultural holding in the 
estate, the residence was surrounded by three 
orchards, four fishponds and a dovecote. Attached to 
the residence was a small walled park, covering c 90 
ha, where 60 great beasts (probably the breeding 
stock for the estate) as well as wild animals were 
kept. Among the duties his tenants had to perform 
was collecting the bishop's wine from the nearby 
ports and storing it in the cellar at their own charge. 
The impression given is that Lamphey acted as a 
country estate where even hunting could be indulged 
in. 
When Bishop Henry de Gower (1328-47) acced-
ed, he set out to transform his cathedral and build an 
appropriate palace at St Davids. What can be pieced 
together of his earlier life (Williams 1980) does not 
suggest that he was particularly different to his 
immediate predecessors. Like Bishops Carew and 
Martin, he was from a family within the diocese and 
like Bishops Bek and Martin was Chancellor of the 
University of Oxford, where he had a long associa-
tion with Merton College, before becoming arch-
deacon and later, bishop of St Davids. Whilst bishop, 
he was sent three times by King Edward Ill as part of 
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embassies to France and so may have been influen-
ced by architectural developments there. 
It is his passion for building for which he is best 
remembered. The bishop's palace at St Davids is the 
most remarkable secular building in the English 
Decorated style to survive, and the only English or 
Welsh bishop's palace where all the main building 
work can be attributed to one patron. 
The detailed study of the palace ruins has identi-
fied three separate phases which can be assigned to 
Bishop Gower. There is only space in this paper to 
outline what was achieved. Inheriting a walled pre-
cinct and gatehouse in which the "mansio" stood, 
Gower laid out two complementary ranges of build-
ings whose principal accommodation was at first 
floor (fig. 2). The east range was built first as a 
domestic apartment for the bishop. Entered via a 
stone porch into a hall (18 m by 7.5 m) with a lateral 
fireplace, it had to the rear, a more private solar and 
east wing (probably a bedchamber), each with their 
own latrines. With this first phase of the east range 
finished, the bishop had suitable accommodation 
whilst the remainder of the complex was built. 
The south range is more magnificent with its 
elaborately decorated porch directly opposite the 
gatehouse. Here the great hall was the largest built on 
the bishop's estates (26.5 m by 9 m). It must have 
been heated by one or two massive open hearths, and 
the windows mainly looked over the courtyard, with 
the upper half glazed and the lower half shuttered. 
High in the east gable is a fine wheel window and the 
form of the closely spaced roof trusses can be recon-
structed from sockets and plaster shadows on the 
walls. Before the hammerbeam roof was fully devel-
oped, this hall was close to the maximum width 
attainable in a single span. Both the wheel window 
and roof truss forms are similar to late thirteenth cen-
tury survivors at Merton College, Oxford where 
Bishop Gower spent so much of his early adult life. 
Beyond the great hall is a withdrawing chamber 
with a small fireplace and a small latrine block 
attached, and direct access into the great chapel. This 
had an elaborate three-light east window flanked by 
statue niches, fully glazed windows, a finely carved 
piscina and a polychromatic figuratively painted 
interior. Later refinements to the plan included the 
addition of a second chapel to the end of the east 
range and the conversion of the west range "mansio" 
into lodgings. 
These complementary ranges of accommodation 
are a feature of many English bishop's palaces and 
examples survive at Wolvesley, Winchester, Lincoln 
and Wells (Steane 1993, 14-22). At each of these 
sites, different bishops built the different ranges, and 
in each case what was the smaller and more private 
\ 
Fig. 1. - A reconstruction and plan of 
Lamphey Bishop's Palace in the 
early 16th century. 
accommodation came first. The second range con-
tained massive halls, for example at Wells, Bishop 
Bumell's late thirteenth century aisled hall measured 
35 m by 18 m. These second ranges were for cere-
monial purposes, sometimes referred to as audience 
chambers, where great feasts to celebrate religious 
festivals or the enthronement of new bishops would 
take place. They also provided independent accom-
modation for important guests, such as the king or 
archbishop, who came on pilgrimage. As such they 
may have been largely empty shells brought to life 
with elaborate wall hangings, furniture and furnish-
ings, plate and the other trappings for feasts and 







massive central fires, on only a few days every year. 
Bishop Gower was the only bishop to achieve a com-
plete palace of this form and so achieve a unity oflay-
out and detail which makes St Davids so remarkable. 
At first floor, there is very little additional accom-
modation. The two large chambers contrived in the 
west range must have provided dormitory accommo-
dation for his visitors' retinues. The bishop's own 
retinue had their own houses elsewhere in the close. 
However the amount of accommodation at the first 
floor level is duplicated at ground floor or undercroft 
level. In the original scheme all the service functions 
were relegated to this area. There was an enormous 
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volume of food and drink which needed to be stored 
and prepared for the great feasts, and just for daily 
consumption. Documents show that the palace had an 
independent bakehouse, brewhouse and pigeon 
tower. The stone-vaulted undercrofts look superfi-
cially the same. However some had glazed and others 
unglazed windows. Some could be isolated and 
locked, others provided passageway, and the pres-
ence of latrines suggest some may have been 
servant's accommodation. The service end of both 
halls, the dias end of the bishop's hall and the solar 
each had direct access to the undercrofts beneath. 
These provided convenient points for the delivery of 
drink and the removal of dirty dishes, implying that 
some undercrofts acted as butteries and sculleries. 
The kitchen was originally at ground floor and wrap-
ped around the south end of the bishop's hall. Food 
was delivered via open but roofed passageways, and 
stairs to the service end of both halls. This inconven-
ient practice was superseded by the last part of 
Gower's evolving plan to be realised, the building of 
a new kitchen at first floor with a level, enclosed 
passageway to entrances into the two halls. 
The kitchen was a very remarkable room. An 
irregular but nearly square shape, it had a massive 
central column from which sprung four segmental 
arches carrying spine walls. Into each of these four 
spaces, sub-conical vaults were constructed gathered 
together to two pairs of vents supported on the gables. 
These vaults acted as chimneys, drawing smoke and 
fumes from the four cooking hearths beneath. 
The plan of the palace was skilfully conceived but 
it is the decoration which most impresses the visitor. 
The walls of the building were thrown up using a 
poor local mbble stone and plastered internally and 
externally. There is evidence to suggest that the east 
range was limewashed white, whilst the south range 
was painted with a red ochre. The dressings are made 
of the only local freestone available, which is a bright 
purple in colour. Except for the main porch and hall 
doorway, the mouldings are quite simple, but it is the 
remarkable arcaded and decorated parapet which 
makes the palace so distinctive. On all the show 
elevations, the piers and arches are carried on animal 
or grotesque corbel heads and the reveals are deco-
rated with rosettes. The spandrels and castellated 
parapets are treated as a chequerboard of purple and 
yellow/white stonework. Originally the roofs in blue-
green slates would have risen behind this arcade and 
there is staircase access from the bishop's and great 
hall onto the narrow wallwalk around the parapet. 
There are five small corner turrets, each with a small 
staircase onto their roofs and the great chapel has a 
complimentary belfry and spirelet. The sculptures, of 
which there are over 180 in the parapet, are secular 
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and profane images, more appropriate to a medieval 
bestiary than a religious leader's residence. The para-
pet provided extraordinary elevated views of the 
cathedral and close, and perhaps the corner turrets 
had ceremonial functions with trumpeters standing 
on their roofs to welcome the bishop and his guests. 
There was human sculpture as well. At least five 
statues were placed on the outside of the building, 
two above the great hall porch, one either side of the 
great chapel window and one on the gable ends ofthe 
bishop's chapel and east wing. In the east range, 
more traditional male, religious head corbels were 
used to carry the roof trusses and ceilings and their 
serenity contrasts with the riotous nature of the exter-
ior. The basis of the Decorated style was to apply 
decoration and colour to all the architectural ele-
ments (Coldstream 1994). The parapet of St Davids 
achieves this in a way without parallel anywhere in 
Europe. 
The heavy expenditure on the palace and on 
extensive work on the cathedral led Bishop Gower to 
cut back on the number of residences, and in 1342 he 
ordered that only seven be kept in repair by taking 
materials from the remainder (Evans 1991, 12). 
Gower seems to have added another hall range to the 
residence at Lamphey, identified by its distinctive 
though undecorated arched parapet (fig 1). This had 
a first floor hall (21 .5 m by 5.5 m) with a latrine block 
and external staircase linked to the converted old hall 
by a raised passage. Its position, odd orientation and 
mean decoration contrasts sharply with the work at St 
Davids and it may have acted as a manorial court or 
for other business relating to the bishop's richest 
agricultural holding. 
There was a short lull in building activity follow-
ing Gower's death. Bishop Adam de Houghton 
(1362-89) was a close confident of John of Gaunt, 
Duke of Lancaster and brother of King Edward Ill 
who became regent on the accession of the young 
King Richard Il. The coming to power of John of 
Gaunt saw Houghton created briefly Chancellor of 
England in 1377, later a Privy Counsellor and Treas-
urer of England. Together Houghton and Gaunt 
founded St Mary's College, a fine hall, cloister and 
lodgings attached to the cathedral. The remains of 
these buildings are in a distinct and good early Per-
pendicular style and documents credit the master 
mason as a man called Fawle or Fawley (Harvey 
1984, 107). 
Though undocumented, the stylistic evidence sug-
gests that Bishop Houghton and his master mason 
transformed Llawhaden Castle into a courtier resi-
dence of the style favoured by Richard II's inner 
circle. The castle began as a Norman ringwork with 
St Davids Bishop's Palace 
Fig. 2. -A reconstruction and plan of St Davids Bishop's 











a round tower and curtain wall added around 1200. 
Bishop Bek had laid out a small planned town to the 
west of the castle which stayed prosperous during the 
fourteenth century. However, in 1327 the castle was 
described as only worth the upkeep, and Bishop 
Gower had kept it in repair. 
Inevitably the new buildings were dominated by a 
first-floor hall block of which little survives of the 
upper floor (fig. 3). The wings at either end contain-
ing the kitchen and private chamber were built across 
the castle ditch minimising its defensibility. Much 
more complete is a range of chapel, apartments and 
gatehouse with associated towers on the southern 
side of the site. When viewed from a distance these 
presented a formidable castle-like facade though the 
internal planning shows this was more a visual effect 
than a reality. 
The plan of this south range is very compact and 
subtle. At the core are a pair of apartments or 
lodgings on the two upper floors, each with a fire-
place and a latrine housed in the closet tower. More 
dormitory like rooms were created at ground floor. 
The eastern end housed the chapel rising through two 
floors above an undercroft. The chapel was entered 
by a small square porch which rose eventually to five 
stories, providing a look-out high above the roof tops. 
The octagonal corner Chapel Tower also had a stack 
of rooms, one acting as a vestry and the uppermost 
with access along a wall walk from the hall block. As 
a second phase, an elaborate and well-appointed 
gatehouse was added. 
Llawhaden is centrally placed within the bishop's 
estates (fig. 4). Bishop Houghton seems to have 
rebuilt the castle as an administrative centre. Later 
bishops held trials there and meetings with diocesan 
officials (Turner 1991, 30-31). The bishop's prison 
was here and there is a bottle dungeon at the base of 
the Chapel Tower. The bishop could be accommo-
dated in the hall block, where meetings would have 
been held, with his extensive retinue in the suite of 
apartments. The chapel (7 .5 m by 3 m) was larger 
than normally found in a castle, sufficient to hold 
services for the full retinue. The isolated room at the 
top of the Chapel Tower was perhaps a muniment or 
records room, or even a treasury. The gatehouse 
would have been accommodation for the constable of 
the castle. John Fawle was described as constable and 
master of our works in 1383 when made a grant of 
land by Bishop Houghton (Isaacson 1917, 629). If so, 
he would have designed and added his own suite of 
rooms as the second phase. 
The design and planning of this south range shows 
a familiarity with the court style. The apartments are 
very similar to those built for the Bishop of Chiches-
ter at Amberley Castle from 1377 and for John of 
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Gaunt at Kenilworth Castle in 1390 (Wood 1965). 
The extraordinary hall tower and porch is paralleled 
by the tower above the keep or royal lodgings at 
Warkworth Castle, Northumberland (Honeyman & 
Hunter Blair 1984). This adoption of the castle for-
mat for a courtly residence arose out of Richard II's 
own interest in chivalry (Thompson 1991, 173). 
In addition to the four main sites described here, 
Bishop Gower had listed three others to be main-
tained in his order of 1342. These were Llanddew 
near Brecon, Llanddewi in the Gower and Llan-
dygwydd near Cardigan (fig. 4). These provided 
more limited accommodation for the bishop or prob-
ably more commonly his officials when they had to 
visit the eastern, south-eastern or northern parts of 
the estate. 
As important as the residences in Pembrokeshire 
was the bishop's house or inn in London. Many of the 
records in the Episcopal Registers (Isaacson 1917) 
are signed "apud Bridewell". This inn was in an area 
extending west from the old city of London down 
Fleet Street and Holborn Street, where many Bishops 
and Abbots had their town houses. That used by the 
bishop of St Davids is one of the smallest, tucked 
away south of Fleet Street on Bride Lane. Mentioned 
as early as 1301 it was certainly in use until the end 
of the sixteenth century (Honeybourne 1945, 81-83). 
A comparison of the site and position of this inn com-
pared to those of near neighbours like the bishops of 
Salisbury and Ely given a very clear idea of the rela-
tive wealth of these dioceses. Not all bishops of St 
Davids used this inn if they already had their own 
London houses, such as Bishop Mone. 
The completion of the work at Llawhaden Castle 
seems to have represented the greatest extent of the 
building works on the bishops of St Davids estates. It 
coincided with what was regarded as the most pros-
perous period of the high Middle Ages, though this 
did not stop such English Bishops as Beaufort, 
Waynflete and Wolsey building on a spectacular 
scale in the fifteenth and sixteenth centuries. During 
the fifteenth century and later, the character of the 
bishops of St Davids changed. Their reigns were 
shorter and many such as Bishop Chichele (1408-15) 
and Bishop Sherborne (1505-8) were career church-
men, who moved to more influential English dio-
ceses. Others, such as Bishop Guy de Mone (1397-
1407), had business and landed interests in south-east 
England, and came from the court circle. 
Fragmentary Episcopal Registers survive from 
the period 13 97-1518 and these given some impres-
sion of how the bishops used different buildings 
(Isaacson 1917). Many stays were short-lived. Bishop 
Mone is recorded as coming to St Davids only once, 
llawhaden Castle 
Fig. 3. - A reconstruction and plan of 
Llawhaden Castle in the early 15th 
century. 
















Fig. 4. -A map of the estate$ of the bishops of St Davids. 
for his enthronement on 8 September, was at Llaw-
haden on the 1Oth, Lamp hey on 12th when he returned 
to England. Despite the lavish accommodation pro-
vided at St Davids, bishops often only came for the 
great church festivals. Bishop Pavey appointed a 
keeper for the palace in 1493 on a miserly stripend 
(Evans 1991). Longer stays are recorded at Llaw-
haden, where both janitors and constables had been 
appointed, but the rustic pleasures ofLamphey seem 
to have been preferred. Bishop Pavey for example 
spent the greater part of 1487 at Lamphey before 
moving back to London (Isaacson 1917, 465). 
Later bishops signed many of their documents at 
the house in Bridewell, London where their presence 
at court and parliament was required. For those with-
out family connections in south Wales, an arduous 
journey of 400 km, must have been unattractive. 
Some alterations and additions were made to the 
main buildings. At Lamphey, Bishop Sherborne 
(1505-8) probably subdivided the Western Hall into 
smaller chambers, and Bishop Vaughan (1509-22) 
added a new chapel and vast corn barn. At Llaw-





1991). By the early sixteenth century, the great hall 
in St Davids had fallen into disrepair and the bishops 
retreated into the east range. These great halls were a 
problem for more wealth bishops as at Lincoln and 
Wells where the domestic ranges remain in use and 
the great halls are in ruins. 
St Davids may be typical of many of the smaller 
and more remote dioceses of western Europe. Its in-
come may have never been sufficient to produce and 
maintain the range of residences expected of those 
which were better endowed. Looking back, we see a 
diocese well provided for, but this situation arose 
from a 150 year building campaign. It was the result 
of the patronage offour bishops who had long reigns 
and who died in office. Three of these, Bishops 
Carew, Martyn and Gower were from families within 
the diocese and who had a greater incentive to invest 
in what were to become their main homes. The 
fourth, Bishop Adam de Houghton, was caught up in 
a court circle who indulged their interest in chivalry 
in experiments in designs for palaces and residences 
in the castle style. 
Unlike most landed families, the bishops of St 
Davids seemed not to modify or modernise the resi-
dences of their predecessors but developed one parti-
cular site anew. Despite regular royal visitations, it is 
remarkable that it was not until the second quarter of 
the fourteenth century that a substantial palace was 
built at St Davids itself. The use of large temporary 
buildings to house important guests cannot be dis-
counted. 
Apart from the brief flourish in the early sixteenth 
century, later bishops struggled to maintain their resi-
dences. During the Reformation, attempts were made 
to move the whole see to Carmarthen, 70 kms to the 
east, though in the end only the bishop moved, leav-
ing the cathedral and close behind. At St Davids the 
usable accommodation was reduced to the solar and 
chapel, the palace at Lamphey was taken by King 
Henry VIII and passed to a favoured courtier and 
application was made to demolish Llawhaden Castle. 
Trevine has been lost without trace, and the fragmen-
tary hall at Llanddew is all that remains of the other 
sites. The English Reformation was to break the power 
and wealth of the bishops almost as much as it did for 
the abbots and priors. 
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Grove: Royal Manor, Alien Priory cum Grange-
or Lost Minor Palace 
Introduction 
The excavation ofthe site at Grove, Bedfordshire, 
England was conducted between 1973 and 1985 in 
advance of sand quarrying, funded by Bedfordshire 
County Council, the Manpower Services Commis-
sion, the Department of the Environment and English 
Heritage; analysis of the large amount of data is 
nearing completion. The Grove Priory site combines 
good documentation derived from its royal and 
ecclesiastic status, with, for a rural earthwork site, 
unusually extensive stratified sequences of relatively 
well preserved structures and associated finds assem-
blages. Near total investigation provided an oppor-
tunity to track detailed changes in settlement form 
and function through time, and, for individual build-
ings, alterations and repairs as well as replacements. 
This has been enhanced through the application of 
geometric analysis to the planning of buildings and 
groups of buildings on the site across several cen-
turies. 
Eighty seven buildings and groups of buildings 
were recorded, dating from the mid 11th to the l71h 
centuries, and arranged in three courts at the height of 
medieval activity. The administrative block and royal 
quarters were enclosed by palisades later upgraded to 
walled roadways, and further defended by outer lines 
ofbuildings and watercourses. A wide range ofbuild-
ing types reflected the complex history of the site, its 
royal and ecclesiastic functions, and its role as the 
hub of a major agricultural enterprise. Construction 
techniques and materials included timber and cob, 
timber with dwarf stone footings, and masonry. 
Specialist functions could be identified for many 
structures, as well as changes in form and function 
over time. There were timber and stone halls, cham-
ber blocks, a vestibule and audience chamber, chapel, 
sepulchure, refectory and oratory; service and spe-
cialised domestic/industrial buildings included dairies, 
bakehouses, smokehouses, kitchens and workshops, 
as well as a number of agricultural structures with 
indicative features. 
Historical and archaeological sequence 
The medieval history of the site begins in the mid 
C11 th with the Domesday entry for the royal manor of 
Leighton, then called Lestone, a demesne manor of 
the king, a sizeable estate of over 5,000 acres in the 
hands of the crown. An Extent of 1155, compiled for 
the Constable of England, ordered the construction of 
several specifically agricultural buildings to repair 
damage and decay during the recent anarchy of 
Stephen's reign. The lack of reference to non-agricul-
tural structures may imply the administrative, service 
and domestic buildings essential for an estate of that 
size had survived sufficiently not to warrant special 
mention. The Pipe Roll for the following year records 
expenditure of 69/i 12s 8d for restocking the royal 
manors of Buckinghamshire and Bedfordshire and 
"the waste of granges at the time of war". Some 
structures dated to the C11 lh, including substantial 
timber halls and lesser buildings, almost certainly 
belonging to the royal manor. 
Eight years later Henry II gave the whole manor 
to the Order of Fontevrault based in Anjou, as a 
substitute for an earlier generous annuity by Henry I. 
Documentation suggests the manor-cum-priory was 
deliberately exploited by a small group of monks 
instructed to send as much cash as possible to the 
mother house, having conveniently adapted the refur-
bished buildings of the existing focus to their needs. 
The prior was Procurator General for the Order of 
Fontevrault in England. A small cemetery was estab-
lished in about 1220 when the rights of sepulture 
were granted to the priory, and the excavated burial 
evidence helps confirm the identity of the site as 
Grove Priory at a time when the names Leighton and 
Grove seem to have been confusingly interchan-
geable. 
In the C 11th the layout was dominated by a right-
angled ditch, which, together with natural water-
courses, completely enclosed at least one timber hall 
and agricultural buildings [8] (Fig. 1). This ditch was 
bridged to the north [15], gaining enh·ance to a fur-
ther ditched enclosure containing a major timber 
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structure [14]; this arrangement was modified by 
creating two northern enclosures. One contained [14] 
succeeded by [18], and a second to the east contained 
[12] succeeded by a substantial timber hall [13]. 
Barns [24, 25]enclosed by walls formed a separate 
enclave to the east (Figs 2, 3). 
By the late C12th the demesne settlement had 
evolved into three distinct courts of buildings (Fig. 
2), with boundaries marked by watercourses and 
walls. The court to the east remained agricultural, and 
the main southern compound contained both agricul-
tural and service buildings, several of which survived 
with significant levels of detail. There was a deliber-
ate reshaping of the framework of the main buildings 
area. The north-west courtyard was defined and 
enclosed by wooden fences (not illustrated) which 
were upgraded to stone walls in the early to mid 
Cl3th, this contained the ecclesiastic complex [16, 
29] the royal quarters [19, 54] (the king and his rela-
tives continued to use the manor during the priory 
period as if it was still their own) and substantial 
service buildings including kitchens, workshop and 
smokehouse. Timber structures were replaced in 
masonry, but with no resemblance to a conventional 
claustra} complex. A major masonry building [16], a 
chamber block probably built in the early part of the 
C12th, was converted to a chapel as part of a system-
atic and prolonged campaign of building. The south-
ern courtyard was stripped bare, and then by the early 
Cl3°' filled with several agricultural buildings which 
spilled outside the eastern limit defined by the C 11th 
enclosure ditch. This campaign of replacement and 
new build, often in masonry, continued in the north-
em two courts. 
In the early 14th century, when conflicts with 
France prompted the king to bring alien houses into 
his own hand, Grove seems to have reverted to a 
royal manor with a resident chaplain. From this time 
onwards there were frequent royal visits, and royal 
quarters have been identified amongst the excavated 
buildings. The manor was held by several royal la-
dies, including the Princess Mary of Woodstock, 
daughter of Edward I, herself a nun of the Fonte-
vraudine nunnery at Amesbury, and Maud of Lancas-
ter, wife to William de Burgh, Earl of Ulster. In the 
Cl 5th, Alice, the granddaughter of the poet Geoffrey 
Chaucer was Lady of the Manor: either she or Prin-
cess Cecily, mother of Edward IV, must have been 
responsible for the late ClSth rebuilding detected in 
excavation. 
Towards the end of the ClSth, when the demesne 
block was separated from the rest of the manor, the 
southern courtyard was again virtually abandoned. 
Most buildings were demolished, and a large timber 
framed manor house [63] (not illustrated) with plas-
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ter and wooden floors was constructed over the 
remains of the medieval hall [17]. Northern land at 
the back was turned into gardens and courtyard, 
reusing some of the remnant medieval structures. In 
the Cl 6th when the property went into private hands 
there was a gradual decline. In 1580 a new manor 
house (Grovebury) was built a few metres away on 
the south side of the boundary stream, and the old 
manorial buildings were dismantled. The last demo-
lition was the former chapel building, so thoroughly 
robbed that it showed as a rectangular depression in 
the meadow called Chapel Field. 
Spatial analysis 
The main campaign of post-excavation work, pre-
paring the site archive and subjecting it to standard 
analytical procedures, produced a comprehensive site 
history including a set of ten phase plans, individual 
building sequences and material culture reports, and 
sequences/distributions. From this it initially appear-
ed that the settlement had developed randomly, with 
little obvious ordered planning except for the dispo-
sition of functions which were separated into zones 
by ditches, roads or walls. Some of the higher status 
buildings appeared to conform to standard medieval 
construction layout, and some of the ditches and 
banks hinted at spatial relationships which were dif-
ficult to define with any degree of precision. It was 
assumed that Grove had grown organically, being 
forced to develop more or less haphazardly within a 
space circumscribed by watercourses, flooding, and 
possibly valuable orchards or the like. 
Further analysis of the buildings and spaces bet-
ween them has demonstrated an extraordinarily disci-
plined approach to the development of settlement at 
Grove from the late Saxon period onwards. That the 
buildings were set within a well ordered demesne 
landscape became apparent early in the exercise; 
however, when later masking alterations were 
stripped away it appeared that even boundary banks 
and ditches were perpendicular to each other and at 
apparently set distances. The extent and rigour with 
which this ordering had been applied over time is 
impressive. Analysis of the kind more familiarly 
associated with standing buildings such as cathedrals 
and churches, showed that the excavated buildings, 
whatever their function or status, were designed 
according to known medieval surveying techniques, 
based on the square and, rather less often, the Golden 
Section. The spaces between buildings were also 
planned and measured to the same module. 
The hypothesis of comprehensive and systematic 
planning was tested in two ways, by re-appraisal and 
Grove: Royal Manor, Alien Priory cum Grange -or Lost Minor Palace 
Fig. 1.- The c mid CJJ 1h plan showing the baselines and grid stemming from the late Saxon ditch, and the arrangement 
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Fig. 2.- The late ClJ'h plan showing the first changes to the layout, stemming from the original baseline. (3: 12 ratio) 
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Fig. 3. - The mid to late Cl21h plan showing the first masonry structures, the beginning of infrastructure remodelling. 
Survey lines appear to stem from the original baseline. (4: 12 ratio) 
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Fig. 4.- The third set of survey lines occurred in the early to mid Cl31h; the southern courtyard has expanded eastwards, 
and the main building area enhanced and consolidated. (7: 12 ratio in two directions) 
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Fig. 5. - Structure 6, c C71h; 
A, all the evidence com-
bined to make one building 
with repairs and or rebuild. 
B and C show the same evi-
dence interpreted as two 
successive buildings, 6 and 
87 All lie beneath [24, 25] 
(Fig. 1). 
Structure 18, early 
to mid C121h; A 
shows all the evi-
dence as one build-
ing with major re-
pairs. B and C 
show the same evi-
dence to form two 
successive build-






Structure 13, C11 1h reconstructed 
timber building with internal and 
external porches. 
where necessary redrawing of the buildings accord-
ing to established medieval design methods, and by 
examining their relationship with the original base-
lines and measurable deviations of sight-line from 
them. Firstly, all the recorded evidence associated 
with each structure was re-appraised to see whether 
a fuller or alternative reconstruction was made pos-
sible by identifying the geometry of their layout, 
while always respecting the primacy of all surviving 
structural evidence. Appropriate adjustments were 
made to initial lines of reconstruction so that they 
coincided with the underlying geometry of the rest of 
the building, itself dictated by surviving structural 
evidence. In some cases this altered the orientation of 





but enough to have a significant effect when these 
changes were carried through to the composite site 
phase plans at 1:400 scale. Secondly, the position and 
orientation of all the buildings were examined to see 
for apparent relationships between their construction 
and the original baselines, or a variation from the 
original baseline grid caused by adhering to already 
"deviated" sighting lines established by buildings. 
Thirdly, relationships between buildings and groups 
of buildings were examined for indications of over-
all planning (Figs 1, 2, 3, 4, 6). Some buildings had 
been designed by extrapolating from internal meas-
urements while the position and external form of 






Fig. 6. -Structure 14, mid C1J'h; showing 
reconstructed. walls adjusted to follow the 
geometric lead based on structural evi-
dence. The orientation of the building 
then matched the original grid, and a 
doorway was seen punctuating the south 
wall (Fig. 1). 
Structure 29, early to mid C13, showing recon-
structed pilaster buttresses, entrance and wall 
thickening for a pulpitum. 
structure 66 Structures 41 and 66 were clearly designed together using one 
module. Note the change of orientation to become parallel to 
the ha//17. 
l._r------...:::___ __ -=-. __ --------- ____ ::_:: _______ _ 
o 1 5m 
Planned frameworks for settlements and 
buildings 
This further analysis has shown that an underlying 
framework was established for the whole site at the 
outset, including the immediately adjacent farmed 
landscape, and that it persisted broadly in place for 
several centuries. It began with the deliberate plan-
ning of the settlement (Fig. 1), probably in the early 
part of the Cll lh, followed by a remodelling, based on 
a combination of the first major man-made landscape 
features surveyed in and solid structures built within 
the framework these features established. There is an 
indication that an earlier land pattern in the north 
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west part of the site, possibly dating to the C7lh, was 
replaced in the Clllh. 
This framework appears to have been a series of 
parallel and perpendicular lines. The main building 
area and its curtilage were criss-crossed with evi-
dence for earthworks, banks, ditches, linear fish-
ponds, zones of ridge and furrow and quarrying, 
some of which were laid out at right-angles to each 
other. In places the picture was obscured by later acti-
vity, but an underlying pattern stemmed from the 
right-angled Cll u, ditched enclosure (Fig. 1) in the 
southern corner of the site, already half framed by 
two converging watercourses. Experimentation pro-
vided consistent evidence for a baseline running 
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north-south up the eastern side of this late Saxon 
ditch. A second baseline was drawn perpendicular to 
this, and ran along the northern edge of the east-west 
length of the Saxon ditch. 
The grid originating from the baselines is so pre-
cise that it must be the product of survey and deliber-
ate planning. The unit of measurement was the rod, 
pole or perch, the modem pole being 16.5 feet (5.03 
m). Planning seems consistently to have been based 
on a unit of four poles or one chain ( 66 ft, 22 yards or 
20.12 m); that, with the pole or half pole for detail, is 
the basis of measurement used in the analysis. The 
contemporary boundary features conformed to the 
extended grid. 
The buildings considered to be standing in the mid 
to late C11 th were probably timber (though [14] may 
have had stone footings), and appeared to be directly 
related to a pattern dictated by two perpendicular 
baselines formed by the right-angled ditch. Analysis 
demonstrated measured expansion of the grid to the 
east, not only to design the field system but also to 
control the design and placing of a set of agricultural 
buildings [24, 25] in a compound (Fig. 1). The Cll th 
to early Cl2th sighting lines stemmed from these two 
baselines, and other, subsequent, building orienta-
tions appeared to have a direct relationship with the 
grid extrapolated from them. The degree of deviation 
from the original was worked out by extending build-
ing lines to examine their possible relationship with 
these original baselines. On the phase plans different 
notations are used to distinguish one set of surveying 
lines from another. More than one set of surveying 
lines seemed to have been used at any one time, and 
any one phase contained buildings of several genera-
tions. Some degree of conservatism was seen, par-
ticularly with the sequence of service buildings in the 
west part of the administrative core, most of which 
remained true to their original orientation. Once a 
building or complex had been established, the pattern 
was simply extended using the same orientation, of-
ten with whole or simple fractions of poles. For 
instance, [16], the chamber converted into the chapel, 
deviated from the sight-line established for the tim-
ber hall [13]; buildings [17, 19, 27, 28] must have 
been surveyed by extending the wall lines of [ 16]. 
Examination of the relationships between buildings 
confirmed that the detailed planning of buildings was 
not confined to structures but included the shape and 
size of the spaces between them (Fig. 6). 
The reconstruction of buildings and site uses 
A detailed analysis of this framework, and the 
more complex geometric patteming within it, has 
enabled further refinement of dating sequences. For 
example, the early period (c. mid 11th to early l21h 
centuries- mid to late Cll thin Figs 1, 2, and early 12th 
not illustrated) can now be phased into three parts 
instead of one, solving a number of spatial anomalies 
in the process. More interpretative detail has been 
drawn out, including previously 1midentified rebuilds 
originally thought to be repairs to single buildings [eg 
6 and 87, 18 and 86] (Fig. 5). More accurate recon-
structions of both plan and superstructure have 
emerged, allowing the re-examination of individual 
building function and the planned associations of 
buildings and groups of buildings with other parts of 
the complex. It has been possible to postulate the size 
and number of bays, the positions of some of the 
openings and patterns of ingress and egress, from 
closer examination of evidence such as interfaces 
between possible internal and external surfaces, wall 
thickenings, actual and opposing pad-stones, and voids 
seen in their geometric context. 
The flimsiest of agricultural buildings [36, 3 7, 3 8] 
were in fact designed and altered with great care, and 
were not as ramshackle as the meagre excavated 
remnants initially suggested. Other important details 
such as the coincidence of potential positions of 
pilaster buttresses [28, 29] with geometric points, and 
the position of a probable pulpitum in a well 
appointed building [29] began to emerge. Some of 
the more substantial buildings had their status con-
siderably enhanced: hall [17] became a far grander 
formal space which was directly linked to the first 
floor audience chamber and anteroom [19] at some 
point in the late C13th. The most likely place for the 
royal sleeping quarters moved from [19] which was 
better placed as an audience chamber, to another 
suite of rooms [54] to the east of the hall (not illus-
trated). Kitchen [28], refectory [29] had very wide 
doorways and regular pilaster buttressing, having 
direct access to the hall and main entrance; together 
with the reredorter [27] they were designed as a suite 
of buildings constructed to impress. The walled and 
paved entrance leading to the hall was punctuated by 
entrances at planned intervals and can now be seen to 
have a double gatehouse [31] and western range of 
rooms [30] all of which were designed to one 
module. 
In one case the fragmentary remains of barns [24, 
25] with problematically lengthy buttresses or 
annexes were turned literally inside-out to produce a 
more rational arrangement of barns within an enclo-
sure which precisely coincided with the original grid. 
Their successor complex [35] also held to the original 
grid; geometric analysis has helped to phase altera-
tions and repairs during a life span of about 300 
years. Campaigns of building have been identified, 
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together with unusual insights into the workings of 
medieval masons when solving problems of new 
build, replacement or repair within established zones 
of activity, and how they set about major remodel-
ling. 
As a supplement to defining more convincing or 
complete structures it has increased the number of 
buildings which succeeded each other on one re-used 
site. An example is the case of [14, 18 and 23] (Figs 
1, 2, 4), where geometrical analysis has not only im-
proved the structural interpretation of individual 
buildings, but also produced a previously uniden-
tified additional structure [86] (Fig. 3) within the 
sequence, derived from features which had been 
grouped as a single structure which underwent major 
repair. It has also shown an affinity of design bet-
ween successive structures with the same orientation 
[86 and 23], and confirmed the apparent longevity of 
some occupation sequences. Six additional buildings, 
which had only slight or ambiguous structural evi-
dence without the information supplied by the geo-
metrical dimension, are an addendum to the corpus. 
The method has facilitated the phasing of several 
structures [39, 43, 45, 81] with identical deviations to 
the baselines, which allowed them to be attributed to 
specific periods; their dating was subsequently con-
firmed by associated finds (Fig. 4). One building 
[81 ], entirely robbed away, leaving in hindsight a 
detectable rectilinear void, was almost entirely missed 
during excavation, and could only be vaguely sur-
mised during conventional analysis. 
Conclusion 
This analysis has provided a much tighter frame-
work for the development of the settlement at Grove 
Priory, allowing selective rephasing and indicating a 
progression of boundary changes which make better 
sense of the disposition of the buildings within the 
spaces they defined. It has tracked a deliberate and 
systematic campaign of remodelling of the site (Figs 
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1, 2, 3, 4 and unpublished plans) over a period of 
more than 500 years, and shown that even the out-
lying complexes of agricultural buildings were incor-
porated into the overall measured design (Fig. 1 ). It 
has helped define detailed sequences of planning and 
modification for individual buildings and suites of 
buildings over centuries rather than decades, showing 
a degree of control that perhaps might be expected at 
a royal property, but has not been looked for or 
detected before on domestic sites. It has established 
the notion of detailed and comprehensive planning 
within settlement sites over lengthy periods, going 
far beyond the general planning of villages and 
towns; it has enabled an insight into medieval 
masons' working methods comparable to those long 
recognised in high status and still standing ecclesias-
tic buildings. It has clear potential for those sites 
where there are recognisable sequences of structures 
with reasonable survival of structural evidence. 
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